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Valfleury, ainsi qu'A la direction du coll6ge de Montdidier,
confie a la Congrigation depuis pres d'un sidcle.
Toutes nos autres oeuvres sont, Dieu merci, dans un
etat prospere, et nous avons la consolation de jouir partout
de la bienveillance de Nosseigneurs les Eviques.
Nos deux families du Portugal ont passe par une crise
telle que nous avons eti sur le point de les rappeler. Pour
le moment, la tempdte semble apaisie; mais ce calme ne
nous rassure pas compl6tement.
La province d'Autriche subit en ce moment, de la part de
la presse hongroise et de certains reprisentants du peuple,
a Budapest, une campagne analogue a celle dont la France
et Ie Portugal viennent de donner le spectacle.
Nos confreres d'Espagne ne paraissent pas avoir etd atteints ni visds par l'agitation soulevee dans la peninsule

L'ANNEE 1901
Ainsi que nous r'avons fait les annees precCdentes, nous citons la
partie de la circulaire de M. le Supdrieur gdneral pour le commencement de I'annee, qui resume les principaux faits interessant la
famille de saint Vincent de Paul.

L'Assemblee generale, conformiment a nos Constitutions, doit avoir lieu cette annee; nous l'avons convoquee
pour le 27 juillet prochain a notre Maison-Mere.
Nous venons, Messieurs et mes chers Freres, de traverser
en France une piriode bien anxieuse a l'occasion de la discussion et de la promulgation de la loi contre les congrigations religieuses. Sans etre atteints directement, sauf sur
certains points particuliers mais inquietants, tels que l'obligation de faire reconnaitre chacun de nos etablissements et
de soumettre notre etat financier a linspection des agents
du gouvernement, nous avons eu pourtant la douleur de
devoir renoncer aux paroisses de Folleville, de Loos et de
Valfleury, ainsi qu'a la direction du coll6ge de Montdidier,
confi6 a la Congregation depuis pres d'un sikcle.
Toutes nos autres oeuvres sont, Dieu merci, dans un
6tat prospere, et nous avons la consolation de jouir partout

de la bienveillance de Nosseigneurs les Eveques.
Nos deux families du Portugal ont pass6 par une crise
telle que nous avons etd sur le point de les rappeler. Pour
le moment, la tempete semble apaisee; mais ce calme ne
nous rassure pas completement.
La province d'Autriche subit en ce moment, de la part de
la presse hongroise et de certains representants du peuple,
a Budapest, une campagne analogue A celle dont la France
et le Portugal viennent de donner le spectacle.
Nos confreres d'Espagne ne paraissent pas avoir itd atteints ni vises par l'agitation soulevee dans la peninsule

-6contre les communautis religieuses. Dieu benit toujours
leur attachement au centre de Pautoritd, leur rigularite et
leurs travaux incessants. Cette province s'est accrue de
deux nouvelles maisons, l'une a Iglemala, l'autre a Orense;
toutes deux pour les missions.
La guerre declarie a peu pres partout aux communautis
religieuses fait craindre que nos deux families ne soient
pas a 'abri de tout danger en Italie. On y travaille cependant avec.fruit aux oeuvres de l'Institut; il en est de meme
dans les autres pays.
Notre mission d'Abyssinie sort d'une crise qui semblait
devoir etre son tombeau, et qui, j'aime A I'espdrer, deviendra le point de d6part d'une ere de paix et de progres. For cs de quitter leur petit troupeau par les excessives vexations du chef de la rigion, les Missionnaires ont pu le rejoindre apres quelques semaines, sur Pinvitation expresse
de Iempereur Mindlick.
Voici ce que m'icrivait dernierement notre confrere
M. Edouard Gruson :
a Je suis revenu, hier soir, de Gouala et je m'empresse
de vous communiquer les heureux fruits de mon entrevue
avec le dedjatch Hagos, le chef agamien qui nous a tant
persecutes.
a Le dedjatch Hagos nous a restitu l'Pglise, 'icole et la
residence de Aiga, qu'il avait donnies aux pretres hiertiques; ii a ordonne A ceux-ci de quitter Alitidna. II vient
d'accorder aux Irobs toute liberte de pratiquer le culte catholique et de revenir a nous s'ils ont apostasik. II nous
permet d'aller a Gouala et a Mai-Brazio pour visiter nos
catholiques et y administrer les sacrements. En un mot,
grace
I'intervention de la Vierge Immaculee, Hiems
transiitet recessit. C'est Elle qui a mis fin A nos ipreuves
et qui a change notre tristesse en joie. Alitiena est redevenu
Alitiena. Les Sceurs indigenes et leurs jeunes filles sont
presque toutes rentries dans leur maison. Des demain

-7SI novembre), nos classes de francais, de Gheez, etc.,
vont recommencer. M. Picard vous a dit Palligresse de nos
catholiques, et aussi notre consolation a notre retour dans
notre chere maison. *
Les colleges de Constantinople, de Smyrne, d'Antoura
et de Damas jouissent en ce moment d'une vraie prosperite. Les dangers qu'ont courus pendant quelque temps
nos divers etablissements scolaires et de bienfaisance en
Turquie se sont evanouis, grace a l'energie de l'eminent
representant de la France a Constantinople. Tous ces 6tablissements vont etre reconnus par le gouvernement ottoman.
A Madagascar, tout est a crier. II s'agit d'abord, pour
nos confreres, d'enseigner le catichisme et de faire un peu
de tout au milieu de ce peuple, etranger aux moeurs, aux
usages, aux progres de notre civilisation.
Les missions de Chine se relevent peu a peu de leurs
ruines. En plusieurs vicariats, les santes des Missionnaires
se ressentent grandement des privations et des souffrances
causees par les bouleversements de IannCe pricedente. La
campagne soulevie contre nos Missionnaires par la mauvaise presse a propos des indemnitds, et dont les echos ont,
douloureusement pour nous, retenti jusque dans la
Chambre des deputis, n'a pas d'autre cause que la haine
de la religion et le mot d'ordre venu d'ailleurs. J'ai la consolation de pouvoir affirmer que la conduite de Mgr Favier
a it6 non seulement correcte, mais admirable.
Parmi nos provinces d'Amirique, celle que nous appeIons * Amdrique centrale , a pass6 et passe encore par la
grande ipreuve de la guerre civile qui afflige les Etats-Unis
de Colombie. Elle a perdu, inopindment et coup sur coup,
trois bons ouvriers dans la force de 'Pge.Deux d'entre eux
attaquis par la fievre jaune ont succombi au port de Buenaventura ou ils attendaient le bateau qui devait les transporter A Panama. Monsieur le Visiteur m'ecrit, au sujet du

dernier qui a eti frappe, les lignes suivantes : c M. Blanche
est mort les armes a la main. Jusqu'au moment oh it est
tomb6 malade, ii a passi ses matinees et ses soirees a 'h6pital, instruisant, confessant, consolant.les pauvres soldats
et les preparant a la communion. Un protestant icossais,
de famille tres distinguee, M. Stuart, qui se trouvait a
Buenaventura pour affaires, fut tellement imu et idifie de
la charite et du zile de ce bon missionnaire qu'il voulut
le soigner pendant sa maladie, et, itant tomb6 lui-mime
malade, abjura.'hdrisie, requt le baptdme et mourut deux
jours apres en predestine. v
Ceue mime province a eu encore a deplorer la mort de
Mgr Thiel que S. S. le Pape Leon XIII avait place sur le
siege dpiscopal de Saint-Joseph de Costa-Rica en I'annee
188o. Notre illustre confrere s'y conduisit de maniere a
faire honneur a l'Eglise et a la Petite Compagnie. Sa mort
a &td un vrai deuil pour la nation tout entiere et pour son
gouvernement.
Le Souverain Pontife nous a demandi, dans le courant
de rannee qui vient de finir, le sacrifice de deux autres
excellents missionnaires pour les elever a 1'piscopat, malgr6 leurs larmes. Ce sont Nosseigneurs Costagliola, cidevant Visiieur de la province de Naples, promu a rarchev&chb de Chieti et Dom Ferdinand Monteiro, d'origine
bresilienne, nomme A l'evechi de Spirito-Santo.
Voici, Messieurs et mes chers Freres, la liste de ceux des
n6tres qui ont fait cette annee le sacrifice de leur patrie
pour aller se devouer dans les missions lointaines.
Province de Constantinople
M. Joseph Chefdhotel, pritre.
M. Denis Bergerot, prEtre.
M. Alphonse Bernhard,prktre.
M. Theodore Kats, pretre.
Fr. Leon Deiber, clerc.
Fr. Paul Dequidt, coadjuteur.

Fr. Simon Reb, coadjuteur.
Fr. Michel Liobard, coadjut.
Syrie.
M. Emile Boudat, pr.tre.
M. Frederic Laurent, pretre.
Fr. Frederic Cojean, coadjut.
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Madagascar.
Abyssinie.
I
M.
Nathanael
Dinka.
M. Charles Gruson, pratre.
Fr. Louis Riviere, coadjuteur.
Chine.
Amerique centrale.
M. Jean de Vienne, pretre.
M. Adrien Dekkers, pretre.
M. Henri Enjalbert, pretre.
M. Louis Pochon, pretre.
Chili.
M. Adrien Leymarie, pretre.
M. Georges Rouyer, pretre.
M. Clovis Pruvot, pretre.
M. Georges Rembry, pretre.
Brdsil.
M. Pierre Rassat, pretre.
MI. Joseph Ronckier, pretre.
M. Henri Fortsmann, pretre.
M. Albert Thoor, pritre.
M. Jean-Bapt. Tisserand, pr&t.
Fr. Auguste Fonseca, clerc.
M. Marie Lignier, pritre.
Fr. Paul Panthion,coadjuteur.
M. Alfred Boucher, pretre.
SRepublique Argentine
M. Benoit Vial, pretre.
Fr. Frederic Lebbe, clerc.
M. Fernand Allot, pritre.
Fr. Joseph Beten, coadjuteur.
M. Paul Fontaine, pretre.
Fr. Joseph Vidal, coadjuteur.
M." Joseph Avizou, pritre.
M. Prosper Hetuin, pretre.
Fr. Adrien Avizou, coadiut.

FRANCE
PARIS
ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE AGONIE
Le 8novembre 9go0, M. le Supirieur general de la Congregation
de la Mission a adresse aux associes de I'Archiconfrerie de la SainteAgonie, la lettre suivante qui a paru dans le dernier numnro du
Bulletin de cette pieuse association. Nous en extrayons, ainsi que de
la lettre de M. Leon Bernard, ces lignes qui peuvent interesser les
lecteurs de nos Annales.
Paris, le 8 novembre g9or.

Je regarde comme un devoir pour moi de porter A votre
connaissance une lettre que vient de m'adresser M. le
Sous-Directeur de l'Archiconfrdrie de la Sainte Agonie.
Vous y verrez que M. Leon Bernard me remet en main
la dimission de sa charge pour raison de sante. J'avoue
que ce n'est point la un simple pretexte. La sollicitude et
le zele qu'il a deployds pour I'organisation et la prospiriti
de votre CEuvre l'ont, en effet, rdduit a un tel &tatde surmenage qu'il est absolument necessaire de lui donner un
un repos prolongi. Vous l'accompagnerez dans sa retraite,
chers associds, de vos prieres et de votre reconnaissance.
L'Archiconfrdrie lui doit beaucoup. II 'a fait enrichir de
privileges et de grAces precieuses par I'autorite supreme du
Souverain Pontife, il lui a prepare cette expansion que
nous lui voyons prendre aujourd'hui et qui, j'aime a le
croire, ne pourra que s'accroitre de jour en jour jusqu'a ce
qu'elle ait atteint le complet epanouissement que Dieu liii
reserve.
Dans le but de favoriser cet epanouissement autant qu'il
est en nous, nous avons mis un soin particulier dans le
choix que nous avions A faire d'un nouveau sous-directeur
en remplacement ae M. Bernard, demissionnaire. Nos vues
se sont arritees sur M. Jules Desmarescaux, supirieur de
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notre maison dite de Sainte-Rosalie, a Paris. J'ai la consolation de pouvoir assurer que tous les associes trouveront
en M. Desmarescaux le devouement le plus intelligent et
le plus absolu, et j'augure le plus grand bien de cette
nomination.
Sollicitant une large part A vos prieres et bonnes ceuvres,
je demeure en Pamour de Jesus Agonisant et de la Mere de
douleurs.
Bien chers associds,
Votre tout devoud serviteur.
A. FIAT, Sup. gdn.,
Directeur de 'Archiconfrerie.
Voici la lettre adressee par M. LEoN BERNARD, sous-directeur de
1'Archiconfrcrie, i M. A. FIAT, superieur genEral.
Paris, i" norembre

g19o. Fete de la Toussaint.

MONSIEUR LE SUPARIEUR GENERAL,
TRiE

HONORA PBRE,

Le but de cette lettre est de vous prier de vouloir bien
me dicharger de la sous-direction de 1'Archiconfrdrie.
Par suite des travaux incessants auxquels j'ai di me
livrer depuis que je suis entri en charge, et principalement
du surmenage occasionn6 durant ces dernieres annees par
la construction du monument symbolique de 1'(Euvre,
j'dprouve actuellement une fatigue excessive et une sorte
d'affaiblissement gindral; en consequence, je me vois
obligd de vous demander la permission de prendre un repos
prolong6 conformement aux conseils qui me sont donnds
depuis longtemps.
Sur le point de quitter 1'office que la divine Providence
m'a confid, je ne puis m'empicher, mon tres honore Pere,
de reporter mes regards en arriere et de repasser en ma memoire, en binissant Dieu, tant de marques eclatantes de sa
protection accordees A notre CEuvre depuis pros de quinze
ans.
Lorsqu'en 1887 je fus donne comme sous-directeur a

-
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M. Nicolle, fondateur et premier directeur de PArchiconfrerie, mais alors eloigni de Paris et infirme, cette (Euvre
que de nombreux prelats avaient acclamee comme trrs
opportune, et qui des les premieres annees de son existence avait reuni tant d'adherents, semblait languissante.
La Providence mit sur ma route des zilateurs et des zelatrices d'un divouement admirable, qui m'aiderent singulierement a la propager dans la France entiere, et A ranimer
la ferveur des associes de Paris pour I'assistance aux reunions qui se tiennent chaque mois rue de Sevres, au siege
de l'Euvre. II est jusre d'attribuer a ces mdmes personnes
le succes habituel de la neuvaine de la Sainte Agonie de
Notre-Seigneur qui, depuis un certain nombre d'annees,
offre chaque hiver, en ce mime lieu, un si consolant spectacle, et qui depuis deux ans a trouvd un heureux dcho
dans la neuvaiue de Notre-Dame des Sept-Douleurs.
A cette heure, I'Archiconfrdrie me parait semblable a un
grand arbre qui etend au loin ses rameaux couverts de
fleurs. Notre (Euvre a deja produit dans les mrnes des fruits
de salut en abondance, elle en produira de plus nombreux
encore dans I'avenir. Si j'ai contribui quelque peu a 1'accroissement de cet arbre salutaire, planti en 1862 par le
vertueux M. Nicolle, si je 'ai arrosi de mes sueurs, veuillez, mon tres honord PNre, me recommander aux prieres
des associes, et me bdnir ainsi que tous ceux et celles qui
m'ont prdti leur genereux concours, dont le souvenir restera a jamais gravd dans mon coeur reconnaissant.
Daignez agrier, monsieur le Superieur general,
tres honore Pere,
l'expression de mon profond respect en Notre-Seigneur
Jesus-Christ.
Leon BERNARD,
Sous-Directeurde FArchiconfrdrie.
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TROYES
LA DEVOTION

A

LA PASSION
AU

DE NOTRE-SEIGNEUR

XV11'

A TROYES

SIECLE.

Apres que Notre-Seigneur eut riv6le le scapulaire de sa
Passion i sceur Apolline Andriveau en 1846, M. Etienne,
Superieur general de la Congregation de la Mission
et de la Compagnie des Filles de la Chariti, expliqua,
dans unecirculaire du 21 novembre 1853 ', comment cette
devotion .Ktait destinee a devenir le tresor de la Compagnie, pour ienrichirde tous les dons de la grdce, et pour
la mettre a mdme de repandrepar toute la terre les misdricordes et les mdrites infinis de la Passiondu Sauveur a.
c Cette divotion, qui semble nouvelle, continue-t-il,
saint Vincent Pa lui-mime etablie parmi nous. Seulement,
c'itait comme un tresor cache, dont on paraissait ignorer
les richesses, comme un livre fermidonton semblait n'avoir
point I'intelligence. Car, n'a-t-il pas etabli, chez les Filles
de la Charite, une pratique qui a pour objet, tous les jours,
A trois heures, de penser A la mort du Sauveur sur la croix,
et d'adorer les plaies sacries, qui sont autant de sources de
misdricorde et de salut? N'a-t-il pas etabli chez nous comme
chez elles, que tous les vendredis de I'annee le sujet d'orairon doit 8tre la passion de Jesus-Christ ? Chez nous comme
chez elles le signe qu'il nous a donne de notre consecration, le m6morial de nos voeux, n'est-ce pas la croix de
Jesus-Christ? Le modele qu'il a offert A ses deux families,
sur lequel il a copie toutes leurs regles, n'est-ce pas JesusChrist conversant avec les hommes, vivant, travaillant et
souffrant pour leur salut ? Et n'est-ce pas dans cete pensee
qu'il a voulu que nos deux families n'en tissent qu'une,
qu'elles confondissent leur zele et leur travaux, pour proi. Recueil des principales circulaires des Superieurs generaux
Paris. Chamerot, z880), t. III, p. 2i2.
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curer la gloire de Dieu et faire la conquete des Ames ? Et la
Mission, qui leur est confide, n'est-ce pas celle de continuer
le divouement et rimmolation du Sauveur, d'exercer partout son immense chariti, et d'appliquer a la sanctification
des peuples ses mirites infinis ? a
Mais si Notre-Seigneur a pour ces raisons daignd choisir
la famille de saint Vincent, ne peut-on pas se demander
aussi pourquoi il a choisi de preference une maison de
Troyes, pour y reveler les trisors de sa Passion ?
Les Pretres de la Mission furent appeles a Troyes* par
I'dveque de cette ville Mgr de Breslay; ce fut sur les instances de la Rievrende Mere Prieure du Carmel situd an faubourg Croncels, et grace Ala gdnirositd du pieux commandeur Noel Bruslart de Sillery. La Mere de la Trinit6, que sa
pieti avait mise en relation avec saint Vincent de Paul, fut
chargie de lui dcrire '. En mime temps elle multiplia ses
austiritis et ses prieres, mit ses religieuses en retraite pour
le succ6s de son pieux dessein, et le recommanda Atoutes les
saintes Ames qu'elle connaissait. Saint Vincent, malgre la
multiplicite de ses occupations, se rendit a Troyes, et ce fut
« au parloirdu monastere des Reverendes Meres Carmelites,
le 3 octobre 1637 3, a qu'il signa le contrat d'etablissement
de ses missionnaires dans cette ville.
Les Missionnaires donnaient avec de grands fruits des
missions dans le diocese et les exercices spirituels pour les
cures et autres ecclisiastiques du diocese. Le commandeur
de Sillery leur acquit une maison au faubourg de Croncels.
Aupr6s de leur maison, Mgr de Breslay fit ilever une
i. Cf. Saint Vincent de Paul et ses euvres, dans le diocese de
Troyes, par I'abbi A. Prevost (Troyes, t896), pages 4 et suivantes.

2. Cf. Saint Vincent, t. XI, page 25. Lettre du 28 aoi~t 1639, i la
Mere de la Triniti, supdrieure des Carmelites du faubourg de
Troyes.
3. Archives de la Mission, sdrie VI. Etablissements de France,
1* de 1625 g la Revolution, Troyes.
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chapelle, qu'il destinait Ai tre le lieu de sa sepulture. La
tradition rapporte qu'ils y c6lebraient loffice divin d'une
maniere idifiante, quand ils etaient presents a la Communaut6. Cette tradition est confirmie par une piece consignee
dans les Actes de fondations de la Congregation de la
Mission' : x Le 14 mars 1689, demoiselle Marie Le Bey,
veuve de noble homme Estienne Jacquinot, sieur de Vaucrose, conseiller au Parlement d'Orange, demeurant i
Troyes, a pour la plus grande gloirede Dieu et la ddvotion
a qu'elle a en l'iglise des reverends Peres de la Mission
i6tablis au faubourg de Croncels-lez-Troyes s, fonda une
messe basse en ladite iglise a pour etre dite et c6lebrie par
x chacun jour de l'annee par Pun des dits venerables pretres
< de ladite Congrigation i perpetuite... z
Les Pretres de la Mission de la maison a cette date
etaient M. Francois Chevremont 2, superieur de la Mission
et directeur du Seminaire, Francois Roche 3 et Claude
Fournier'. L'usage s'etait introduit, ds le commencement
de la Mission, d'aller chaque jour dire la messe chez les
Carmelites, en haut du faubourg. Plus tard, cette pratique
cessa et la directeur de la pieuse communauti fut amend
A faire aux Pretres de la Mission la fondation suivante,
qui fut comme la preparation aux manifestations surnaturelles, dont Troyes devait etre le thditre un siecle et demi
plus tard.
Ce document est tird du premier registre des Actes de
fondation de la Congrigation de la Mission, qui, avec les
i. Archives nationales, MM, 534.
a. M. Franfois Chevremont, nd & Mantes, dioc. de Chartres, le
3 juillet 1647 ; regu dans la Congregation le -. nov. 1668, fut sup&rieur a Chartres, AMetz, ATroyes, A Cahors ct a Saintes.
3. Francois Roche naquit a Limoges, et fut recu dans la Congregation, a Paris, le 28 novembre 1678.
4. Claude Fournier naquit a Anvers, vicariat de Pontoise, dioc. de
Rouen, le 18 sept. s664, et fut recu dans la Congr6gation, i Paris,
le 27 octobre 1682.
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cinq suivants, forme en quelque sorte le Cartulaire de la
Congregation avant la Rivolution'. En voici les principaux passages :
FONDATION D'IUNE MESSE DE LA PASSION

* Nous, Jean Himpe, pretre et directeur des Religieuses
Carmilites du faubourg de Croncels de Troie d'une part,
et Franqois Chevremont, supdrieur de la maison de la
Congreg. de la Mission itablie audit faubourg, Durand
Rodil2 etJean Petit , pretres de ladite maison, d'autre
part;
a Pour obvier aux difficultes qui pourraient naitre a 'avenir de certain traitd pour la fondation d'une messe basse,
fait verbalement depuis environ six ans entre ledit Himpe
et M. Martin de Vaquez alors superieur de ladite maison
aux clauses ci-apr6s dnoncees, reconnaissons avoir transig6
sous seing prive ainsi qu'il s'ensuit. Ledit Himpe ddsirant
honorer la mort et passion de Notre-Seigneur, delaisse
des Aprdsent et pour toujours comme il a meme dilaisse
et fourny audit de De Vaquez lors dudit traite la somme
de 3oo livres;... qu'au moyen de ladite somme seront tenus
de dire oufaire dire i perpetuite par tels pritres, mame
qui ne seraientpas de ladite Gongrdg. en telle heure et
tel lieu qu'ils aviseront tous les premiers vendredis de
chaque mois de rannie, une messe basse a l'honneur,
comme dit est, de la mort et passion de N.-S., A quoi
ledit Chevremont et autres de la Mission se sont obliges
par ces presentes, meme de fournir les ornements, luminaire et autres choses necessaires pour cilibrer la messe,
I. Archives nationales, MM, 534, folio x89 verso.

2. Durand Rodil, n6 a Saint-Georges, dioc. de Saint-Flour, le
4 nov. 1653, regu au S6minaire de Lyon, le 13 aofit 168x, fut supdrieur i Cricy et a Saint-M6en.
3. Jean Petit, n6 au diocese de Sens, le 31 octobre 1654, fut recu
a Paris. 6tant pretre, le 6 avril 1679.
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comme ils reconnaissent Pavoir fidliement execute depuis
la delivrance de lad. somme. Fut fait double audit Troyes,
le 27* d'aout 169r.
Signe : a CHEVREMONT, RODIL, PETIT, HIMPE. ,
Que les voies de Dieu sont admirables! Quam investigabiles via ejus! Sa Providence dirige tous les evenements mdme les moindres en apparence! Notre-Seigneur veut done que nous honorions sa Passion. <, Le
monde se perd, disait la tres sainte Vierge A sceur Apolline,
parce qu'il ne pense pas a la Passion de Jdsus-Christ. , A
nous de rdpondre aux misericordieuses avances de notre
Sauveur, nous rappelant toujours que a c'est avec la Passion de Jesus-Christ qu'on convertit les picheurs, qu'on
ranime la foi des justes ».

AUTRICHE
LA CONGREGATION DE LA MISSION EN AUTRICHE
(Suite 1)
MAISON DE CILLI -

S.

JOSEPH

1852

Dans le r6cit pricedent qui retrace I'introduction de la
Congregation de la Mission en Autriche, on voit que la
fondation de la maison de Cilli ne constitue avec cette
introduction qu'un fait unique. S. G. Mgr Antoine
Martin Slomsek accueillit favorablement l'arrivee des
Missionnaires dans son diocese, on I'a dit plus haut,
sans toutefois leur assigner encore d'dglise ni de residence.
Sur les conseils de M. Marc Glaser, curd de Marbourg,
il consentit a leur cider 1'6glise de Saint-Joseph et le benefice qui y est annexd.
i. Voy. tome LXVt, p. 192.
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Cette eglise doit son origine a un vceu que les habitants
de Cilli firent k saint Joseph, le i novembre 1679, alors
qu'ils itaient dicimes par les ravages effrayants de la peste
qui sevissait dans leur ville. Voyant leurs prieres exaucees, ils bitirent cette eglise d&s i680. Elle mesure 34 metres
de longueur sur ix de largeur et 12 de hauieur. Environ
cent ans apris, on fonda, en faveur de cette eglise, un benefice qui fut attribue Aun predicateur allemand (dans ce pays,
on trouve melanges les deux eliments germain et slave).
Les choses resterent en cet etat jusqu'en 1860, meme apres
que les Missionnaires eurent pris possession de I'glise.
Le 7 septembre 1852, les Lazaristes s'etablirent dans la
maison. Les offrandes envoyis alors par de genereux donateurs tels que 1'empereur Ferdinand (toooo florins), Mgr
Slomsek (4.000 florins), le comte Ferdinand de Brandis

,2oo florins, permirent de faire les reparations nicessaires.
Les Missionnaires ressentirent les suites de la pauvrete :
il ne se trouvait qu'un seul lit dans la maison; on n'avait
d'autre nourriture que celle que fournissait l'abbaye voisine; et toute la fortune ne ddpassait pas la somme de 3o
florins. Mais Dieu vint en aide aux Missionnaires et Mgr
Slomsek leurfournit chaque annee ooo florins; le comte
de Brandis fit de meme jusqu'en x858; a cette epoque la
maison provinciale fut en mesure de preter une aide efficace.
Le 26 septembre 1852, les premiers Missionnaires de
cette maison A savoir : M. Jean Klaischer, supirieur;
M. Jacques Horvat et M. Antoine Zohar,organiserent une
procession solennelle; elle partit de 1'abbaye et se rendit
A Flglise de Saint-Joseph qui leur avait iti atlribuee. Mgr
Slomsek lui-meme y parla. II prit pour texte la parole:
ite ad Joseph. Sa voix dloquente exhorta les pretres et les
fideles de son diocese a venir chez les Missionnaires, dans
l'g!isede Saint-Joseph, chercher le secours dont ils avaient
besoin pour leur salut. Le 7 fdvrier 1853, deux nouveaux
Missionnaires, M. Derler et M. Premosch, revenus de Paris,

4-·
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augmenterent le nombre des ouvriers evangeliques. Mais,
le 15 mars 1853, le sup&rieur, M. Klaischer, frappd d'une
attaque, fut trouve mort dans son lit. M. Horvat fut choisi
pour Ie remplacer.
Enfin, en l'annie 1860, le i" juin, I'eglise et le binefice
qui y &tait attache, et qui jusqu'alors dependait de la
paroisse, furent donnes aux Missionnaires, et ainsi on put
pourvoir aux eventualites du temporel. Aussit6t, grace Aune
somme de 40000 florins que M. Schlick, visiteur, envoya
a cet effet, on commenga a restaurer l'6glise, et, en 1867,
on bAtit pour les Missionnaires une nouvelle maison.
Ce n'est done pas sans une benediction particuliere du
ciel que les Missionnaires peuvent donner les exercices des
missions et des retraites dans cette dglise. Des hommesdont
le nombre varie de 3oo a I ooo, de toutes les conditions,
trouvent ici un logement qui leur permet de vaquer publiquement a cet exercice.
Que Dieu continue A repandre ses benedictions sur cette
oeuvre de salut
MAISON

DE

NEUDORF,

PRFS VIENNE

1854

A Neudorf, bourg situd pros de la ville de Modling, A
quatre heures de Vienne environ, le gouvernement autrichien a transformd I'ancienne citadelle en etablissement
pour les femmes ditenues. II en confia le soin aux religieuses du Bon-Pasteur, qui, dans la suite, recurent dans
leur maison celles de ces femmes qui revenaient d'ellesmemes a de meilleurs sentiments. Mais l'archevdque de
Vienne, Mgr Ottmarius de Rauscher, appela dans cet etablissement, pour prendre soin des ames, les fils de saint
Vincent, ddja introduits en Autriche dans son diocese. Ainsi
donc, le 26 juillet 1854, arriverent a Neudorf trois missionnaires, savoir: MM. Henri Richen, Pierre Stollenwerk,
tous deux de la maison de Cologne, et M. Martin Derler,
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de la maison de Cilli. A l'origine, le premier de ces missionnaires eut la charge de supdrieur des missionnaires
seulement, puis il devint superieur des religieuses apres
la mort de leur directeur. Les missionnaires habiterent
d'abord dans une maison particuliere; ils offraient chaque
jour le saint sacrifice de la messe dans la chapelle de la forteresse, jusqu'i ce qu'on leur eut construit une chapelle
publique et une maison.
Les religieuses drigerent en I'honneur de 'ImmaculeeConception une eglise qui fut binite par M. Richen, supdrieur, le jour de la fete de Sainte-Anne. Ce fut le supirieur
lui-meme qui organisa la premiere retraite en faveur des
religieuses. En 1856, MM. Derler et Richen donn6rent
pour les detenues la premiere mission qui futsuivie de plusieurs conversions.
Les fils de saint Vincent donnent tous leurs soins a cette
oeuvre entreprise pour le Seigneur avec un courage infatigable; et, par les chants, les catdchismes, les confessions,
les missions, ils touchent tellement le coeur de ces prisonnieres que plusieurs d'entre elles, apres avoir accompli le
temps de leurs peines, touchdes de repentir, demandent a
passer dans le monastere le reste de leur vie; on compte
aussi un grand nombre de conversions qui se font du
judaisme et du protestantisme & la foi catholique. Cependant, pour ne pas paraitre se confier uniquement en leurs
propres forces, dans cette oeuvre si difficile, les missionnaires ont erigd, le 8 dicembre 1859, pour la conversion
des pecheurs, dans la chapelle publique dont on a parle plus
haut, la confrerie du saint et immaculd Coeur de Marie.
Les missionnaires travaillent volontiers aussi en dehors
de cette maison; et, depuis I'annee 188o, ilsont donne cent
cinquante-neuf missions et dirig6 plus de cinquante retraites. Ils donnent mdme a la paroisse, autant qu'il est
necessaire, le secours de leur ministere; ainsi, pendant une
annee entiere, ils y ont cildbri chaque matin le saint sacri-
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fice; de plus, en 1872, pendant la vacance de la cure, du
o1aout au 7 novembre, ils ont pourvu i ses besoins. Que
le bon Dieu benisse done cette maison, qui, bien que petite,
a deja beaucoup travailledans le silence.
MAISON DE VIENNE -

NEUBAU;

KAISERSTRASSE

1855

Peu de temps apres que les missionnaires eurent pris
charge d'ames a Fetablissement de Neudorf, S. Em. le cardinal Rauscher manifesta un ardent desir de les voir s'etablir dans la ville metropolitaine pour y travailler au service
divin. Les missionnaires acheterent done aux environs de la
ville une maison qui leur fut offerte a un prix raisonnable;
bient6t vinrent l'habiter M. Henri Richen, de la maison
de Neudorf, superieur; M M. Martin Derler, L. Stollenwerk,
M. Muhm, et un frere coadjuteur. Peu apres, vinrent encore
deux autres missionnaires, MM. Thiele et Touvre.
Une petite salle assez convenable fut transforme en chapelle; M. Touvre la benit et y celebra le premier le saint
sacrifice.
Dans cette maison primitive les missionnaires travaillaient
avec zele au ministere apostolique; leur confessionnal,
particulierement, itait itrs frequentd. Mais la divine providence leur preparait deja un champ plus itendu.
Une compagnie de chemin de fer, pour construire une
nouvelle voie ferree, cut besoin du terrain des missionnaires; on leur offrit, pour leur maison, un prix bien superieur i celui de l'achat. Avec cette somme, ils purent
acheter une maison situie au centre de la ville, et s'y
installerent le 20 octobre 1857. Le 29 novembre de la
meme annie, la chapelle etait ouverte au public.
Des lors, de nombreux fidiles qui habitent ce quartier
populeux de la ville, y vinrent assister aux instructions et se
confesser. Des missions furent aussi donniesdans les diffirentes paroisses de Vienne et dans les environs. Mais la
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chapelle fut bient6t trop itroite pour un quartier aussi
populeux. M. Schlick, visiteur, acheta un immense terrain
pour y ilever une grande eglise; I'entreprise fut confide &
M. Freddric Schmidt, architecte distingud, qui acquit plus
tard une grande celebriti par la construction de l'H6tel de
Ville. Les ressources vinrent de toutes parts pour le nouvel
edifice. La municipalite deVienne elle-mgme, reconnaissant
qu'elle aurair du sans cela construire a ses propres frais
une dglise dans ce quartier, donna une somme de 20ooo fr.
Le 27 septembre x86o, S. Eminence le Cardinal Rauscher,
archeveque de Vienne, en posa solennellement la premiere
pierre, et, le 7 septembre 1862, en prdsence d'un grand
nombre d'ecclesiastiques et de laiques, il la consacra en
l'honneur de l'Immaculde-Conception de la bienheureuse
Vierge Marie. Pendant le repas qui suivit la cdremonie,
M. le Visiteur adressa, en ces termes, la parole A ses nobles
h6tes : a Eminentissime Prince, Excellentissimes et Reverendissimes Seigneurs! Md par un sentiment intime du
coeur, je saisis cette occasion pour rendre i Dieu et a tous
nos bienfaiteurs, particulierement a ceux qui sont ici presents, de ferventes actions de graces. Je suis convaincu que
la bienheureuse Vierge Marie ne se laissera pas vaincre par
nous en gen rositi et qu'elle recompensera largement tous
les sacrifices accomplis pour son amour. C'est pourquoi,
Messieurs, je dis : Vive la bienheureuse et immaculde
Marie! Vivent tous ses fideles serviteurs! a
Les missionnaires dtaient remplis de joie d'avoir elevd
un si beau temple en I'honneur de la bienheureuse Vierge
Marie. Cette eglise, construite dans le style gothique, avec
trois nefs, soutenue par de solides colonnes, ornde de
beaux vitraux, fait, par sa majestd, I'admiration des visiteurs. Au croisement du transept, s'el7ee une tour
admiree justement pour son architecture ingenieuse que
Pon trouve rarement dans les autres eglises. Outre le
maitre-autel, Plglise compte quatre autels latiraux, parmi
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lesquels Pautel de la Sainte-Croix est particulierement
digne de remarque. L'image du crucifix, due au ciseau d'un
artiste inconnu, peut-etre espagnol, est sculptee avec tant
d'art et si parfaiteau point de vue anatomique, qu'un jour,
un Anglais offrit jusqu'a 7 ooo fr. pour avoir seulement un
bras.
Aussit6t apres la consecration de l'glise, une mission
fut donnie solennellement par M. Miingersdorf, alors visiteur de Cologne. Ainsi furent inaugures dans cette dglise
les travaux des Missionnaires. De 1a, ils rayonnent dans
presque toutes les provinces de l'Autriche pour y donner
des missions.
Daigne le Seigneur continuer a les binir!
MAISON

DE WAEHRING,

A VIENNE

1878

Le Dieu de toute bonte semble avoir favorise d'une manikre route spciale I'dtablissement de la Congregation dans
I'archidiocese de Vienne. Grice a la divine Providence,
deux ans apres la premiere fondation a Vienne, une
autre maison fut dtablie a Waehring, petite localit4 alors
dans les environs de la capitale, aujourd'hui annexee a la
ville. Ddji le visiteur, M. Schlick, apr6s mure rdflexion,
avait entrevu la necessiti d'une dglise en cet endroit,
et avait achetd un emplacement pour 35 ooo fr. Cependant
il n'entra pas dans les desseinsde Dieu, qu'il entreprit cette
oeuvre. Sous son successeur, M. Guillaume Mingersdorf,
visiteur depuis 1868, une dcole fut ouverte, avec une petite
chapelle en I'honneur de saint Joachim et de sainte Anne,
et un h6pital fut elev6 pour les incurables : la direction de
1'un et de I'autre de ces dtablissements fut confide aux Filles
de la Charitd.
En 1875, pour se conformer aux desirs de S. Em. le
cardinal Rauscher, on songea a bitir une iglise en 'honneur de saint Siverin. Son Eminence, qui y avail consacre

-

25 -

une sommeimportante, fut empichde par la mort d'achever
cette ceuvre. Des lors des difficultis sans nombre retarderent rentreprise ; mais la parole de ce prilat, qui nous exhortait a la construction de 1'eglise, eurent leur accomplissement : a Commencez seulement, avait-il dit, Dieu pourvoira au reste.
En effet, Pargent necessaire arriva bient6t de divers
c6tis; rempereur lui-meme, limpdratrice, les archiducs
Charles et Louis-Victor firent de grandes largesses; la
princesse fit construire i ses frais l'autel de Saint-Joseph;
les autres autels, lorgue, les vitraux, sont dus A la gindrositi de plusieurs nobles families. Toutefois ces largesses
des nobles ne doivent pas faire oublier la g6ndrositd des
pauvres; comment taire, en effet, que le premier don, de
soixante-dix centimes, fut 'offrande de deux ouvrikres, dont
rune se priva d'un remede nicessaire, et lautre s'interdit
Pusage du tabac, afin de pouvoir contribuer a la construction
de I'eglise?
Ces devouements gdndreux permirent a S.Em. le cardinal
Kutshker, archevdque de Vienne, successeur du cardinal
Rauscher, de consacrer la nouvelle dglise le 20 octobre 1878.
Les fiddles en grand nombre accoururent A cette solennite;
cent hommes, des flambeaux A la main, allrent recevoir
Mgr I'archeveque. La consecration .chevde, 'eglise fut
inauguree par une mission que le Seigneur se plut t combler des plus abondantes bneddictions.
L'eglise didide a saint Siverin, ap6trede PAutriche, construite en style gothique, avec trois nefs, (comme notre autre
eglise dans la rue Royale Kaiserstrasse), est l'ceuvre
de l'architecte Schmidt.
Les premiers missionnaires charges du soin de cette
4glise, furent M. Jean Nachtigall, supdrieur (mort le 13
aoat 1894); ensuite M. Joseph Binner, son successeur immediat, et enfin M. Gersak. Outre le service spirituel de ce
district populeux de la ville, les missionnaires dirigent les
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Filles de la Charitd, donnent des missions et des retraites,
desservent I'h6pital des incurables et enseignent le catichisme dans les ecoles publiques. Que Dieu donne biendiction
et prosperite a ces oeuvres !
MAISON

DE LAIBACH (CARNIOLE)

1879

On doit attribuer l'origine de cette maison, suscitie par
la Providence divine, au soin et au ze6e de S. Exc. Mgr
Jean Chrysostome Pogacaz, eveque de Laibach. En appelant les Missionnaires, il voulait, ce sont ses propres paroles,
les voir directeurs des Filles de la Charit6, confesseurs de
son clergd, et fournir ainsi aux fid6les de son dioc6se I'occasion d'avoir des missions et des retraites.
Les Lazaristes demanderent au gouvernementd'autoriser
leur itablissement de Laibach pour desservir Thospice civil
oiuils ont charge d'Ames.
Les deux premiers missionnaires qui prirent possession
de cette nouvelle maison, furent MM. Joseph Premoz et
Antoine Gersak. Arrives a Laibach le i" septembre 1879,
ils commencerent aussit6t a exercer leur ministire. M. Premoz, superieur, faisait le catichisme A l'orphelinat et
M. Gersak travaillait au salut des Ames A 'hospice civil.
Mais des le mois de dicembre 188o, la faiblesse de sa santd
obligea le superieur A demander d'dtre dichargd de son
emploi; le 27 janvier 188t, il fut appeli A Graz, et M.Jean
Kukovic le remplaca.
Les premiers missionnaires habitaient une toute petite
maison: ii n'y avail qu'une seule chambre pour recevoir les
prdtres retraitants et une petite chapelle tres etroite pour
les fiddles qui desiraient se confesser. a Mais que peut faire
le missionnaire sans une iglise ? a dit en gemissant le nouveau superieur. Des son arrivie, itconCut le projet d'en
faire construire une, et ii confia son projet A la soeur Leopoldine Hoppe, supirieure des Filles de la Charitd, qui
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l'aida beaucoup. Au mois d'avril le plan d'une eglise fut
dresse; on la bilit sur un terrain offert par par S. Exc.Mgr
Pogacaz, qui, le j" juillet i883, consacra cette nouvelle
eglise dedide au Sacri-Caeur de Jesus, et, le premier, il
offrit le saint sacrifice au grand autel.
Quelques mois apres qu'on eatcommenci la construction
de I'dglise, on bitit une maison pour les missionnaires qui
en prirent possession environ deux ans plus tard, le 25 octobre 1883; les enfants de saint Vincent aides par Dieu
d'une maniere etonnante, se mirent des lors i travailler
avec zMle au salut des Ames. Leurs principales fonctions
sont: ri De precher dans I'glise ricemment elevie au Sacr6Coeur de Jesus, d'entendre les confessions et de donner des
retraites publiques aux fidtles; 2z d'avoir soin des ames au
susdit hospice civil et a P'asile des infirmes; 3" de diriger
les Filles de la Charite a Vigaun et a Gottschee, ainsi que
les infirmieres (elles forment une petite communaurd annexee A celle des Filles de la Charite); 4* de donner des
missions dans la Carinthie, la Carniole, l'Istrie, la Styrie et
la Goritie; 5* de donner des retraites aux pretres et d'entendre leurs confessions (dans un an elles s'elevent a 5oo
environ), ainsi que celles des eleves du grand siminaire.
L'oeuvre entreprise est grande et ripond parfaitement aux
desseins de l'veque qui appela les missionnaires dans son
diocese.
Dans la nuit du 14 avril (le dimanche de PAques) eut
lieu un grand tremblement de terre qui dbranla tout Laibach: P'glise des missionnaires ne fut pas ipargnie; elle
fut tellement endommagee que les reparations a faire s'elev&rent A 3o ooo francs. Mais nous esperons que la Providence divine par le soin de laquelle 1'eglise et la maison
furent bAties nous fournira les secours nicessaires ain de
pourvoir a leur conservation.
(A suivre).
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BELGIQUE
VINGT-CINQUIEME ANSNVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA MAISON DE LA PROVIDENCE A LIEGE

Le dimanche li aoQt de l'annie 9go0, se cdlebrait,
chez les Filles de la Charite de la Maison de la Providence, rue Basse-Wez, a Liege, le jubile de vingt-cinq
ans d'existence de l'etablissement. La salle des reunions,
nouvellement agrandie, 6tait ornie de guirlandes, d'6cussons et d'oriflammes. Dans le fond, s'elevait rautel dicore
de tentures bleu d'azur melange de blanc et sem6 d'etoiles.
La statue de la sainte Vierge le dominait. Les Enfants de
Marie avaient offert a leur Mere, a cette occasion, unecouronne, image de sa puissance, et des rayons, symbole de sa
bontd.
La fete commenca a sept heures par une messe d'actions
de grAces. A l'evangile, M. I'abbi Smets, professeur au
Grand Sdminaire et directeur du patronage et de la confrerie des Meres chritierne, rappela en termes emus les
bdnidictions que Dieu,dans sa bontd, avait daigne repandre
sur cette maison depuis vingt-cinq ans. II excita dans les
coeurs les sentiments de la plus vive reconnaissance. L'assistance dtait nombreuse; il y eut plus de deux cent cinquante communions.
A trois heures devait avoir lieu la reunion solennelle.
Mgr Doutreloux, 6veque de Liege, avait accepte de la pr&sider. M. le Directeur de la Province etait present. La respectable Mere Derieux, visitatriee, avait envoy6 soeur
Jouanne, dconome, et soeur Palante, sceur d'office au
Seminaire, la premiere Enfant de Marie de la Providence
de Basse-Wez et la premiere pr6sidente de Passociation.
Bon nombre de Filles de la Chariti des maisons voisines
etaient venues partager la joie de leurs compagnes. Les
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Enfants de Marie occupaient la place d'honneur. Autour
d'elles dtaient rangees les plus jeunes du patronage it beaucoup de Meres chritiennes pour la plupart anciennes enfants des Soeurs. Bien des personnes divoudes et amies
avaient voulu prendre part a la fite.
A trois heures Sa Grandeur arrivait. Les venerds fondateurs de la maison, M. et Mme Guillaume Dallemagne,
leur fils M.Jules Dallemagne, et d'autres membres de cette
digne famille avaient tenu a honorer cette reunion de leur
presence.
A son entree dans la salle qui etait comble, Mgr I'Eveque
fut salue par le chant de VEcce sacerdos magnus, exicute
par le groupe choral du patronage. Sa Grandeur montasur
restrade situee en face de Pautel. A ses c6tis se placerent
M. et Mme Dallemagne avec plusieurs membres de leur
famille et MM. les ecclesiastiques.
La presidente de 'association des Enfants de Marie,
Maria Requile, exprima a Sa Grandeur, au nom de toute
1'assemblee, les sentiments de joie et de filiale reconnaissance que sa presente provoquait dans tous les coeurs.
Adele Cox, secretaire de 1'association, lut a son tour le
rapport suivant sur l'origine de la maison et le bien qui s'y
est effectue pendant ces vingt-cinq annees.
* On etait, en Belgique, A la veille des grandes luttes scolaires qui devaient exercer dans le monde des Ames de si
desolants ravages.
, Une famille bien connue pour son devouement Atoutes
les ceuvres de la charitd chretienne voulut doter un des
quartiers pauvres de notre ville d'un etablissement d'iducation.
a M. Hislaire, curd de Saint-Remacle, plaida la cause
de sa paroisse, et M. et Mme Dallemagne acheterent, rue
Basse-Wez, une belle parcelle de terrain sur lequel fut
batie la Maison de la Providence, Les Filles de la Charitd
furent appelees a prendre la direction des icoles et de l'ou-
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vroir qui y furent crees. Elles y entrerent au mois de fivrier 1876.
* Leur premiere prioccupation, des qu'elles eurent reuni les enfants, fut d'assurer leur peraevirance. Elles les
inviterent Avenir passer leurs moments libres du dimanche
dans la cour de l'ecole. Deux seulement repondirent tout
d'abord A cet appel. Elles en amenerent d'autres peu A peu;
c'etait le commencement du patronage. Dieu sait de combien de soins furent entourees ces jeunes Ames et comme la
patience de nos bonnes Sceurs dut atre exercee avant d'obtenir quelques progres dans la vertu.
a En 1877 fut etablie l'association des Saints-Anges.
M.le cure Hislaire reut les premieres associies; mais trois
annies s'ecoulerent avant de voir se former le bouquet de
fleurs immortelles que les Filles de la Charit6 disiraient
offrir a la Vierge Immaculde. En 1879 arriva i la Providence M. l'abb Pottier, professeur au Grand Sdminaire,
qui devait plus tard prendre la direction du mouvement
social en faveur des oeuvres chritiennes. Ce bon Pere nous
inspira un ardent disir de devenir Enfants de Marie, et, Ie
2 fevrier 188o, dix aspirantes furent admises A faire leur
consecration prdparatoire. Le mois de mai de la mdme
annee vit iclore les premieres fleurs tant desirdes. Huit
jeunes filles, vitues de blanc, venaient recevoir les livrdes
de Marie. Notre chere association etait fondee. Elle est
devenue un arbre vigoureux dont les branches couvrent de
leur ombre protectrice bien des Ames pures et innocentes.
Elle a offert a d'autres, que le souffle d'un monde corrupteur n'avait pas entierement ipargnees, un asile de rafraichissement et de pait. Les jeunes filles qui furent les pierres
fondamentales de l'association sont dispersies, mais deux
d'entre elles nous restent pour rappeler la ferveur des premieres anndes et les pieuses traditions du passe.
a Le patronage compte actuellement trois cents membres.
Depuis la fondation, plusieurs jeunes filles ont embrass6

-

31 -

l'dtat du mariage, vingt-sept ont teiappeldes a la vie religieuse, huit sont allies au ciel. Toutes celles que la vocation a iloignies de nous aiment a se rappeler la chere maison de Basse-Wez.
a Les classes aussi sont prosperes. Cent quatre-vingts
enfants pquplent I'dcole gardienne et deux cent vingt-cinq
jeunes filles reoivent une instruction primaire qui peur
rivaliser, comme le montrent les concours, avec celles de
n'importe quelle icole. Chaque annie, les premiers prix et
le prix d'excellence, remportes par les eleves de nos bonnes
maitresses, viennent attester la valeur de leur enseignement.
, Les meres ont aussi leur place dans la Maison de la
Providence. En 1893, apr6s une retraite donnee aux jeunes
filles, M. Duthoit, prdtre de la Mission, manifesta le disir
de voir s'tablir une association de meres de famille, pour
que les Enfantsde Marie qui s'etablissentdans le monde ne
quittent pas tout a fait la maison, et ain de permettre aussi
A beaucoup d'autres de venir se rafraichir a la rosie cdleste
de la parole divine. Notre chere Soeur Superieure et notre
nouveau directeur, M. Iabbe Smets, qui venait de prendre
la place de M. I'abbe Pottier, se mirent A 'ceuvre. Quelques
mois plus tard I'association de Sainte-Anne venait s'ajouter
aux autres institutions de la maison. Elle en est aujourd'hui
la plus florissante. Cinq cents m6res de famille sont inscrites et elles assistent rigulierement aux rdunions du
mardi.
* Les oeuvres qui se multiplient envahissent la maison.
A certaines ipoques de l'anne, il nous faudrait une cathddrale pour contenir la foule qui disire assister A nos cerdmonies et nous n'avons qu'une petite chapelle, suffisante
jadis, mais A present quatre fois trop petite. La Providence
est venue, heureusement, A notre secours par la construction de cette salle si vaste et si commode.
u Des retraites sgnt donnees de deux ans en deux ans,
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une pour les meres de famille et une autre pour les jeunes
filles. Elles sont prechdes par les Peres Lazaristes, qui viennent chaque fois ranimer notre piie.
* On a songi aussi aux interets materiels de la vie. La
caisse d'epargne, itablie parmi nous, en 1887, par M. labbi
Pottier, fonctionne avec une prosp&rit6 toujours croissante.
En 19oo la caisse de retraite fut fondde par M. le Directeur actuel. En moins d'un an, 400 membres se sent affilies et realisent leurs versements. M. le Directeur espere
arriver a y faire entrer toutes les personnes qui friquentent
la maison.
% Les jeunes filles du patronage favorisent encore, comme
zelatrices et par leurs dpargnes, les aeuvres de la SainteEnfance, du Sacerdoce et de Saint-Frangois de Sales.
* Si ces institutions sont si prosperes, Monseigneur, c'estqu'elles sont dirigdes par les Filles de la Charite dont le
nom seul dit les vertus. Filles du Christ qu'elles aiment
tant, Filles de saint Vincent de Paul, dont Pesprit les anime,
nos excellentes maitresses sont toujours pretes A soulager
toutes les douleurs, Asecourir toutes les infortunes, soit par
la parole du coeur qui console, soit par des secours temporels qu'elles parviennent toujours Ase procurer. Oui, Monseigneur, tout ici peut se resumer dans ce mot: Charit6!
Autour de nous, et en ces dignes maitresses, et en notre
cher Directeur qu'il faut associer a leur zole, nous trouvons
I'oubli complet de soi, Pamour du prochain, un desir ardent de sauver les ames et de procurer la gloire du Christ,
leur Maitre bien-aime. v
M. Pabbe Smets prit ensuite la parole. Nous rapporterons son chaleureux discours.
C MONSEIGNEUR, MESDAMES, MESSIEURS,

a Ii me semble que lenfer a fremi de rage et que les
anges ont chanti un cantique d'action de graces le jour oit
les blanches cornettes ont fait leur apparition dans ce quar-
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tier, le jour o6 les Filles de la Charitd de saint Vincent de
Paul ont franchi le seuil de cette maison, prdparie avec soin
par des mains gendreuses et des coeurs profondement chretiens. Un element puissant et ficond s'ajoutait a tant d'autres pour consolider loeuvre du clerge paroissial et assurer
a une grande partie de la population feminine de SaintRemacle une education chritienne. La femme est l'ame, le
coeur d'un peuple. C'est elle qu'il faut atteindre d'abord
i regneration de
la
quand on veut travailler avec efficacit
Elever des hommes, c'est bien, a dit un auteur
la socikti.
c6lebre; mais ce n'est rien si l'on n'eleve aussi la femme.
C'est la grande pensde qui a fair dclore les oeuvres de cette
maison, et tout d'abord celle du patronage et de I'association des Enfants de Marie Immaculde.
c La reconnaissance des droits inalienables de Dieu sur
les Ames, le sentiment de la dignite que Jesus a relevde dans
chaque etre humain, le terme que doit poursuivre route
creature raisonnable, tout.cela souvent rappeld et meditei
voila, avec Pamour de Marie, les bases sur lesquelles on a
assis f1'difice de la formation spirituelle des jeunes filles de
notre cher patronage. Et comme moyen pratique, 1'union
frequente au Dieu de la Sainte Eucharistie, source de force
et de puretd. Contentons-nous de dire que depuis le i rjanvier xgo9 jusqu'A ce jour, 4 200 communions ont eti distribu6es dans notre modeste chapelle.
a II faut a une armee des livrdes et un drapeau. Nos
cheres jeunes filles portent les livrdes de la Vierge Immaculee, elles se sont groupies sous l'tendard de Marie, et depuis longtemps nous savons ce que 'on pense, dans le quartier d'Outre-Meuse, des rubans bleus de Basse-Wez. En
conservant leurs coeurs purs et vaillants, nos courageuses
patronndes multiplient depuis vingt-cinq ans leurs oeuvres
de devouement, realisant la parole du livre de la Sagesse :
( Qu'elle est belle la generation chaste qui joint l'eclat de
a ses actions Acelui de la puret! a Ii serait trop long d'enu-
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mdrer ici les manifestations touchantes d'une chariti toute
fraternelle dont cette paroisse a dtd temoin; les efforts persivdrants pour ramener au bercail quelque brebis egarde;
les petits sacrifices accomplis genereusement pour honorer
le coeur du divin Maitre et de la Reine du ciel et former
des volontds trempees et ardentes. Demandons plut6t aux
maisons religieuses qui out recu de nos enfants ce qu'elles
en pensent; aux maris auxquels bon nombre de nos cheres
anciennes ont uni leur sort combien ils ont apprdcie la
compagne que Dieu leur a donnie; aux plus jeunes de nos
enfants, l'edification, les encouragements, la tendresse que
leur ont prodigues celles que le bon Maitre nous a laissees
comme les gardiennes de nos traditions et des aides pricieuses, et nous aurons quelque idie de la puissance de ces
coeurs de jeunes filles pour le rayonnement du bien.
a Voila esquissde rapidement la maison de la Providence
de Basse-Wez. II nous reste a dire un mot des instruments
dont il a plu ADieu de se servir.
* Cette maison fut confide aux Filles de la Charite. Voila
la clef des merveilles qui se sont accomplies. N'est-ce pas,
en effet, une congrigation qui impose le respect toujours et
partout et qui commande l'affection; et cela parce qu'elle
personnifie ici-bas la charit6 du Christ, son amour de predilection pour les pauvres.
6 On lit dans la Vie de saint Vincent de Paul qu'il se
trouvait au chevet de la sceur Andrde, Fille de la Charite,
alors que celle-ci etait sur le point d'expirer. Le Saint lui
dit : a N'avez-vous pas, ma seur, de peines, ni de remords
de conscience ? - Non, mon pere, sinon que j'ai pris trop
de plaisir a servir les pauvres. a Que de soeurs Andrde saint
Vincent de Paul trouverait s'il apparaissait au milieu de
ses filles de la maison de la Providence de Basse-Wez.
a Mais est-il possible que, malgri toute l'ardeur de leur
zale, huit pauvres religieuses, si souvent eprouv6es dans
leur santd, aient pu realiser la somme de bien dont on vient
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de vous retracer le ddtail ? On le dit avec veriti : rIamiti
trouve les hommes igaux ou les rend igaux. Les Filles de
la Charitd, elles, trouvent autour d'elles des coeurs charitables ou elles leur communiquent le feu qui les embrase;
elles provoquent, activent, dirigent dans les coeurs leurs
propres sentiments, leur esprit propre : aimer les pauvres
avec respect, avec tendresse, avec un saint enthousiasme.
%Telle est l'explication des prodiges d'activite et de devouement qui font, A 'heure actuelle, I'honneur de cet etablissement. II fallait aux Sceurs des ressources pecuniaires;
elles les ont trouvees, et, avec la bourse, elles oat pris le
coeurde leurs excellents bienfaiteurs: M.et Mme Guillaume
Dallemagne. N'a-t-on pas vu M. Jules Dallemagne se faire
architecte pour conduire Abonne fin leurs travaux d'agrandissement?
SII leur fallait une bonne caissiere pour leurs oeuvres
iconomiques, une bonne maitresse de musique pour leurs
socidtis chorales : Miles Darbrefontaine et Lambertine Reculd se sont gracieusement offertes. Que dire du divouement de nos cheres anciennes du patronage, les Cox, les
Rdquilld, les Colette qui se sont faites les collaboratrices
infatigables de nos bonnes Filles de la Charite; d'une Franqoise Hellinck qui a pris A tAche surtout de propager la
caisse de retraite et a recueilli i elle seule plus de cent membres? C'est ainsi que huit Sceurs, outre lesecoles et la visite
des pauvres, ont pu diriger un patronage de trois cents
jeunes filles, une association decinq cents meres de famille,
ddvelopper I'epargne et former une caisse de retraite de
quatre cents membres.
* Merci, gdndreux bienfaiteurs de la maison, merci avant
tout de nous avoir donni les admirables Soeurs de saint Vincent de Paul. Monseigneur,devons-nous nous itonner que
Votre Grandeur qui a pris pour devise : Caritas cdificat,
porte une si touchante et si paternelle affection aux Filles
de la Charite, qu'Elle ait voulu honorer cette fete de son
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auguste presence ? II y a deux ans, Monseigneur, Votre
Grandeur a daigni binirl'association des Meres chretiennes
de Basse-Wez. Cette biendiction a portn ses fruits : le
nombre des membres a presque doubld. Nous supplions
Votre Grandeur de ripandre la meme benidiction sur nos
cheres jeunes filles pour qu'elles progressent chaque jour
dans la pieti et dans la vertu; que beaucoup d'autres viennent s'unir A elles et puiser dans cette sainte maison les
grices abondantesde preservation, de sainteti et de salut. v
Lorsque M. I'abbi Smets eut fini de parler, Mgr I'evdque
nous dit combien ii avait iti touche, et par ces paroles, et
par le rapport de la secretaire qu'il trouvait trop court.
x Que de bien, dit Sa Grandeur, se fait dans cette maison
par les Filles de la Charitd! Aussi je remercie vivement la
famille Dallemagne d'avoir jeti les fondements de si belles
ceuvres. C'6tait dans les d6buts de mon episcopat, et je fus
heureux d'y preter mon concours.
%En coutant le rapport, ajouta Monseigneur, j'additionnais les chiffres, et j'arrivais au nombre de plus de 200oo
personnes : enfants des classes, jeunes filles de l'ouvroir et
du patronage, meres chritiennes, qui viennent se sanctifier
dans cette maison, I 200 personnes maintenues dans I'accomplissement de leurs devoirs et animees de I'esprit de
zele, quel element de bien pour un quarticr! 11 faudrait
ajouter a ce chiffre les families pauvres visitdes quotidiennement par les Sceurs. Et a c6td de ces risultats qui apparaissent aux yeux de tous, que de merveilles connues de
Dieu seul et que sa grace produit depuis tant d'annees dans
lintime des Ames. s
Monseigneur jeta un regard de complaisance sur les
Enfants de Marie, les filicitant de leur pieti et relevant
l'honneur qui leur revenait de leur titre.
a Moi aussi, dit-il, j'ai iet requ Enfant de Marie, ily a
de longues annies, j'etais au college. J'ai fait encadrer moa
dipi6me, et, depuis, it m'a suivi partout. II est suspendu
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& c6te de mon lit et je le regarde comme le plus pricieux
de mes biens.
u J'ai aussi un faible, continua Sa Grandeur, pour rassociation des Meres chreiennes. Quelle influence peut avoir
sur la socite6 une semblable institution! Je benis toutes
ces oeuvres et je prie le divin Sauveur, qui va nous apparaitre et nous benir, de continuer A repandre sur elles ses
plus amples faveurs. z
M. Jules Dallemagne, depute de la Chambre des Repr&sentants, parla i son tour. Au nom de sa famille, ii exprima
sa reconnaissance a Mgr PlEvque pour sa bienveillance
si touchante. II remercia aussi M. 1'abbe Smets, si devoue
aux Filles de la Chariti et A leurs oeuvres, et M.' Ie cure
de Saint-Remacle, qui a pris une part active i l'etablissement de la maison. Les Seurs, les enfants, les meres de
famille, chacun eut sa part de felicitations.
Puis, se plaqant A un point de vue plus elev :
a II faut reagir de toutes ses forces, dit M. le Reprdsentant, contre le torrent d6vastateur du mal qui grossit sans
cesse. Le seul moyen de lutter, c'est de rester fiddle au
devoir, qui se prisente sous toutes les formes. La vie n'est
point une panie de plaisir; elle est un temps d'epreuve et
de labeur pendant lequel chacun dolt s'efforcer de vaincre
le mal par le bien, en se montrant chretien en tout et
toujours. )
La seance se termina par un salut solennel et la benediction du tres saint Sacrement donnie par Monseigneur.
Avant de se retirer, Sa Grandeur voulut bien accorder
quelques instants a la communautd considerablement accrue
ce jour-la. Elle trouva, comme toujours, dans son coeur
de ces paroles qui laissent dans les Ames une vive impression.
Au d6part, notre saint Eveque fut acclam6 par un
enthousiaste Vivat.
Une autre f4te allait commencer. Avec l'entrain qui la
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caractirise a Liege, la joyeuse jeunesse voulait exprimer sa
reconnaissance a ses premieres maitresses, deux sceurs
jubilaires que possede encore la maison de Basse-Wez.
Celles-ci voulaient se ddrober. II etait curieux de voir les
jeunes filles, armies de deux bouquets, les poursuivre partout. Cernies enfin dans un parloir, les deux Seurs furent
bien obligees de recevoir lexpression des sentiments de
ces cheres enfants.
On distribua des Memento de la fete, que M. l'abbe
Smets avait eu la gracieuse inspiration de faire imprimer,
puis chacune plis sa part d'un excellent goitter offert par
Mme Dallemagne.

Au soir de ce beau jour, chacun emportait dans son coeur
les plus douces emotions et I'on se redisait : Quelle belle
fetel Hilas! qui aurait pu supposer que le joyeux Vivat
chanti au depart de Monseigneur fit Padieu supreme, et
que, moins de quinze jours apres cette journee, qui avait
conquis plus que jamais tous les coeurs, dans le quartierde
Basse-Wez, a notre Pasteur bien-aimd, ce cri de douleur
dat tout A coup se faire entendre: Mgr I'Eveque est mort!
Dieu avait juge son ardent et divoud serviteur, son ministre
fidele,digne de l'eternelle recompense. C'6tait l'Eveque des
Congres eucharistiques. II avait recommandi A nos prieres
celui qu'il devait sous peu presider a Angers. C'etait aussi
l'Eveque des oeuvres chretiennes et sociales, etil apprCciait
tout particulierement, Ace point de vue, les institutions de
Saint-Vincent de Paul. II etait en rapport d'amitie avec
M. le Superieur general des Lazaristes et des Filles de la
Charitl, et celui-ci, de son c6ti, professait pour PEveque
une grande veneration.
t C'est une grande perte pour l'glise, pour la Belgique
et pour nos deux families, ecrivait M. le Supirieur general A 'annonce de la mort de Mgr l'veque de Lige.
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J'avais cet illustre prilat en haute estime et en respectueuse
affection. s
Pour nous, Dieu a voulu sans doute graver plus profondement dans nos ceurs les saints enseignements que son
representant nous a laissds comme un testament precieux;
il a voulu nous assurer au ciel un protecteur puissant qui
veillera sur une oeuvre qu'il avait binie avec une paternelle
effusion et une touchante bonte.
Sexur Stiphanie LESEL.

ESPAGNE
BADAJOZ
Lettre de M. Noel VILLAREJO, prdtrede la Mission

J M. A. FIAT, Supdrieur general.
*

24 octobre 1901.

MONSIEUR ET TRES HONORE PaRE,

Votre bdnidiction, s'il vous plait !
L'an dernier, pendant que nous parcourions ensemble
la route du Berceau a Dax, le dernier jour du Triduum
du bienheureux Clet, j'avais P'honneur de vous entretenir
de nos travaux et vous m'avez recommandd de vous en
tracer par 6crit un exposd; le voici.
Je commence done par vous dire que nos maisons de
mission en Espagne etant pour la plupart subventionnees
par I'Etat, a la demande des eveques des dioceses dans lesquels elles sont situdes, nous allons tous les ans durant six
mois consdcutifs et sans interruption li oii les Prelats nous
envoient. Quand ils ont ddtermind en quelles paroisses
nous devons travailler, ils annoncent eux-mames par une
lettre officielle cette disposition a messieurs les curds, ainsi
qu'au Conseil municipal, ou bien nous le faisons en leur
nom.
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Aux abords du lieu oit nous allons donner la mission,
nous avons ordinairement le plaisir de voir le curd revitu
de ses ornements sacris, pricedd de la croix paroissiale et
accompagn6 de ses ouailles, venir A la rencontre des missionnaires. Prosternds a terre nous adorons Ie lignum
crucis, que le v6ndrable pasteur nous donne A baiser.
Alors les dcoles de garcons et de filles, en files bien fournies, avec leurs maitres et maitresses respectifs, les Enfants
de Marie ornees de leurs m6dailles et les autres confreries
portant au cou leur scapulaire, forment une imposante
procession, et, marchant dans le plus grand ordre et avec
le plus grand recueillement, elles se dirigent vers l'dglise
sous la presidence du clergi qui entonne les litanies. Des
que le cortege est arrivd a l'dglise, un pritre lit le DdcretPatente de 1'dveque, et les Missionnaires recoivent la benddiction du cure, puis le Directeur de la mission monte en
chaire pour remercierles autorites eccldsiastiques et civiles
qui sont venues avec le peuple a la rencontre des Missionnaires. - Notons ici que l'autorit6 civile a coutume d'honorer par sa presence les principaux exercices de la Mission; dans les provinces religieuses oi la foi du peuple est
vive elle y assiste en corps, A une place riservde.
Ces prdliminaires une fois accomplis, la mission commence par le sermon d'ouverture, auquel on joint l'indication on l'exposition de la marche gindrale et de l'ordre
des exercices. Afin de nous accommoder aux coutumes
populaires et aux besoins des localitis, nous combinons et
fixons les heures et le reste, d'accord avec les autorites. Le
jour de repos de chaque semaine est employd A prdparer les
malades et ceux qui ne peuvent pas venir i 'dglise, afin
que tous profitent de la grace de la mission.
Chaque mission, mime dans les plus petitsvillages, dure
au moins quinze jours. - Les pieuses cdermonies concernant les petits enfants, les Enfants de Marie, etc., font
toujours une heureuse impression.
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Je ne crois pas hors de propos de citer ici des faits particuliers.
Dans nos derni&res missions, le village du Fregenal de
la Sierra, situd dans la province de Badajoz, aux confins
de celle de Huelva, a donni un spectacle vraiment digne
de louanges, qui mirite une mention spdciale. Desireux
de rendre une fois de plus hommage Aleur vendrde patronne
la Vierge de los Remedios, les habitants se reunirent de
grand matin pour se rendre en pelerinage A son sanctuaire.
Le temps dtait triste et pluvieux, il y avait i parcourir une
lieue et demie de chemin; la plupart devaient aller a pied.
Aucune difficulth ne les arrdta. ls avaient la confiance que
la vierge bdnie ramenerait le beau temps, dissiperait les
nues et leur permettrait de passer la journee aupres d'elle.
C'est ce qui arriva. Bient6t la pluie cessa. Le soleil reparut
et la journde fut splendide.
Les files nourries d'hommes, de femmes, de vieillards et
d'enfants, qui de grand matin, avec le plus grand ordre et
au milieu d'un silence respectueux, interrompu seulement
par les chants religieux, traversaient la rue du village pour
en sortir, se reformerent en arrivant au sanctuaire. Des
qu'elles furent entrees, on cel6bra une messe tres solennelle
avec sermon de circonstance: plus de quatre cents personnes s'approcherent de la sainte table et requrent le pain
des anges. Trois ou quatre cents autres craignant que le
voyage n'eit pas lieu a cause du mauvais temps, avaient
communid dans la paroisse avant de se mettre en route.
Cette cdremonie principale de notre pelerinage une fois termine, il yeut un intervallede repospour prendre leddjeuner.
Peu apr6s nous nous rdunimes de nouveau dans l'dglise
pour riciter le Rosaire et chanteravec accompagnem ent d'instruments les Litanies et le Salve Regina. Nous revinmes
ensuite au village le cceur debordant d'une sainte allegresse.
Nous itions mille on plus, et cependant ii n'y eut aucun
ddsordre, aucun exces, ni le moindre desagrement. On avait
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dit que notre visite A la Vierge devait etre du commencement a la fin un acte de religion et de pinitence, et les
fiddles enfants de Fregenal observ6rent scrupuleusement
cette recommandation.
Les villages ivangdlises cette annie-ci, n'itaient pas si
importants que ceux de rannee derniere.
Quelques-uns mdme itaient des pires du diocese. Neanmoins, gindralement parlant, l'enthousiasme a eit grand,
et l'on a su correspondre A Pappel de Dieu. Nous en avons
dgalcment evangelisi six, en ayant soin de varier notre
maniere de procider suivant la catdgorie et le caractere des
habitants, afin d'obtenir un plus grand risultat.
A la demande de M. 1'archipretre de Mogues, dioc6se de
Seville, nous avons, avec l'agriment des deux iveques,
donn6 la mission dans cette ville, comme nous 'avions fait
six ans auparavant. L'accueil a eti le meme, et les fruits
trbs abondants. Outre les retraites prechies aux hommes
seuls, aux dames de la Conference et aux demoiselles du
Vestiaire, nous avons preche aussi aux prisonniers pour
les preparer a la communion qu'ils ont faite avec une
grande solennitd. Un grand nombre de personnes accompagnaient le Saint Sacrement a travers les rues, en deux
files bien ordonnees, et assisterent i cette touchante et exemplaire cdremonie. Apres que les prisonniers, aides par les
dames et les demoiselles qui leur lisaient les prieres, eurent
fait leur action de graces et remercie Jesus Ridempteur, le
prisonnier d'amour, on leur servit un dijeuner : confitures, vin, tabac, rien ne manqua. A midi, suivant la coutume d'Espagne, on leur donna un repas abondant et
varid, prepare par la Prisidente de Conference.
Cest I• un acte vraiment attendrissant, bien propre a
attirer le peuple qui voit avec plaisir et edification tout ce
qui se fait en faveur des pauvres et des nicessiteux. Rien
d'etonnant s'il ferme la bouche aux impies et s'il touche
ceux qui vivaient bloignes de Dieu jusqu'i leur faire braver
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le respect humain et rompre les liens qui les tenaient honteusement captifs.
Malgte les iloges donnes A la personne des Missionnaires
et en retranchant cependant certains passages, je transcrirai
ici, comme itant une fidele description de ce qui s'est
passe, et un juste temoignage des dispositions et de Pattitude de la population, ce qu'un correspondant, temoin
oculaire, dcrivit A un journal de Seville, le Courrierd'Andalousie :
K Comme lon devait l'espirer de l'infinie misericorde du
Seigneur toujours prete a ripandre les flots de sa grace sur
ceux qui viennent humblement se rifugiersous le manteau
paternel de sa bonti, la mission de Mogues a produit des
fruits magnifiques. La population de ceue ville, en grande
partie, est ricalcitrante, irreductible A rlgard de la confession, particulibrement les hommes dont un grand nombre
ne permettent mdme pas A leurs femmes d'aller A Prglise;
neanmoins, ses vrais enfants ont montri, en cette occasion
comme en d'autres, que dans leur cceur vit encore Iesprit
chritien et que la foi, malheureusement presque eteinte
dans quelques-uns, brille en eux comme l'unique phare de
salut. Les Missionnaires de la Congregation de saint Vincent de Paul peuvent etre contents. On les a recus avec
enthousiasme, et lon a pu appricier leur caractere affable
et sympathique ainsi que les qualitis qu'ils dCploient dans
1'exercice de leurs fonctions. Leur ministere n'a pas etr
sterile. Nous savons qu'un grand nombre, un tres grand
nombre de personnes foulant aux pieds le respect humain,
ont etd s'agenouiller aux pieds du ministre de la penitence,
apres de longues annees d'dloignement. Les Missionnaires
ont port6 la conviction dans I'esprit du nombreux auditoire
qui venait les icouter tous les soirs et la grAce a touche
les coeurs. Nos lecteurs connaissent deja la reception qu'ont
faite aux Missionnaires les habitants de cette cit. Ils connaissent dgalement la confession et la communion des en-
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fants, les conferences donnies aux hommes, mais je ne
veux pas passer sous silence le sermon sur le pardon des
ennemis. L'orateur parla avec tant de zele, de feu et d'el&vation qu'il transforma l'assemblie en une socieit de freres
qui s'entre-cherissent.
a Le directeur de la mission, homme infatigable, n'a rien
niglige de ce qui pouvait contribuerau bien gendral et particulier.
a Prolitant de la circonstance de l'Annie sainte, ii a organisd pour ceux qui n'avaient pu aller a Rome les processions du jubili. A l'heure indiquee, les nefs de Flglise paroissiale se remplirent de fiddles d6sireux d'entonner les
louanges du Seigneur et de faire entendre les accents de
leur coeur pinitent. Bient6t tous se mirent en ordre de procession. La croix paroissiale marchait en tte, les femmes
formaient de longues files au milieu desquelles, de distance en distance, se trouvaient les trois Missionnaires et
cinq autres prdtres rdcitant a haute voix le saint Rosaire;
les hommes venaient ensuite; l'archipretre en chape, un
grand crucifix &la main et accompagne des chantres et des
employes de Figlise en surplis, fermait la marche. C'etait
vraiment un imposant et consolant spectacle que celui
qu'offraient les catholiques enfants de Mogues parcourant
les rues de la ville d'une faqon si pieuse et si 6difiante.
e Je terminerai cette breve relation en mentionnant le
sermon d'adieux que precha M. Villarejo. L'orateur fut a
la hauteur de son sujet. 11 exhorta a la persievrance avec
un accent tres persuasif. II remercia ensuite M. l'archipretre, ainsi que les autres eccldsiastiques, le conseil municipal et les autres autorites qui avaient de si grand coeur
tribui au bon rdsultat de la mission. L'on peut bien dire
que cette mission a eti des plus fructueuses. L'enthousiasme des habitants est alle jusqu'au plus haut point, et un
grand nombre d'Ames, auparavant devoydes et malheu-
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reuses, sont rentries en grace avec Dieu et ont dtd comme
transformies. n
Telle est, Monsieur et tres honord P&re, la description
qu'a faite de nos travaux a Mogues le correspondant du
journal le Courrierd'Andalousie.
Mogues et ses cinq villages ivangdlisds comptent un
total de 26 oi4 habitants : nous y avons distribud 12 946
communions.
Daignez, Monsieur et tres honord Pere, agrder, etc.
Noel VILLAREJO.

ITALIE
ROME
Par son long sejour A Rome, ses rares qualitds et son
ddvouement, la respectable soeur Marie Lequette, supdrieure des Filles de la Charite, a la maison de Santa Maria
in Cappella dtait connue d'un grand nombre de Missionnaires et de Soeurs. Une diepche adress6e an journal
l'Univers annoncait le 6 ddcembre, sa mort, en ces termes:
La R. M. Lequette, superieure des Filles de la Charite, i Rome,
est d&cEde subitement, a 1''ge de soixante-dix-sept ans.
Elle etait la sour de Mgr Lequette, ancizn dveque d'Arras, et de
deux Supdrieures generales des Filles de la Charit6. Elle jouissait
de la haute estime du Souverain Pontife et des Cardinaux, et laisse
des regrets unanimes.

Le mime jour une des Soeurs de la maison de Santa
Maria in Cappella, ecrivait :
Rome, 7 dicembre 190o.

SUne immense douleur oppresse nos coeurs. Notre bonne,
notre sainte Mere n'est plus; celle qui etait comme la vie
de nos vies a 6tC rappelde par Dieu. Vous savez combien
-nous 1'aimions; elle dtait si bonne Le boa Dieu, ses
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venires Superieurs, nous et les pauvres : c'dtait tout pour
elle.
* Mercredi, elle fut prise d'une douleur A la gorge et A la
poitrine qui se dissipa dans la journie. Le lendemain matin
se passa dans le malaise; le midecin vint et jugea son
etat sans gravite. Le soir, elle s'endormit tranquillement. A
minuit, elle dit A sceur Josephine: a Je me trouve mieux. u
Puis, dix minutes apres, celle-ci entend que la chere malade se plaint; elle la regarde, elle 6tait tres rouge. Elle la
souleva dans ses bras, l'entendit soupirer trois fois, et tout
itait fini.
( La cloche du dortoir nous appela, et ce fut une scene de
desolation.
a La bonne seur Leq uette semble endormie encore maintenant, apr6s deux nuits et deux jours. Les messes se cdlebrent
pr6sde ses restes, avec la permission du cardinal Rampolla,
qui vim hier prier pres de sa d6pouille mortelleet nous consoler par ses pieuses paroles. Le cardinal Aloisi Masella vint
aussi: a Ah! dit-il, voila comment meurent les justes. Elle est plus heureuse que nous qui luttons dans le monde .,
reprit le cardinal Rampolla. C'est Phumilite qui triomphe.
* Toute la journeese succiddrent les princes, les princesses, les enfants, les pauvres. On s'ddifie en la considirant.
I Demain, 8 decembre, c'est grande fdte au ciel; elle
aimait tant Marie Immaculee que Iespoir de son bonheur
nous console; mais qu'il est triste pour nous de ne plus la
voir!
, Notre Mere Lamartinie est arrivde de Naples, hier, vendredi. Ce matin ma soeur Lequette est arrivee de Turin;
sa douleur est resignee et pleine de foi; elle pleure en
silence pr6s de sa chere tante. Cette perte est comme irreparable, et je ne sais comment m'y resigner apr6s avoir.pass6
toute ma vie de'communauti pr6s de cette bonne Mere.
Veuillez prier pour nous.
Soeur Lequette (Marie-Dominique-Constance) apparte-
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nait a une famille vraiment bdnie de Dieu qui donna, nous
venons de le dire, un eveque a l'gglise d'Arras et trois filles
a la Communauti de Saint-Vincent de Paul, dont deux
occuperent la charge de Supdrieure generale : Seur Felicitd, morte Visitatrice de la Province de Turin, et sceur
Louise, dceddee a Montolieu, Visitatrice d'une partie du
Midi de la France, apr6s avoir passe plusieurs annies en
Abyssinie.
Sceur Marie Lequette 6tait entree dans la Communautd
le 25 fevrier i85o. Elle fut envoyee, aprý le noviciat, a la
maison Saint-Louis, & Versailles, oi elle fit les voeux en
1855. Elle partit aussit6t pour Rome, oi elle fut placie
dans lunique maison que les Sceurs y avaient alors, au
Conservatorio de Sant' Onofrio fond6 par le prince Torlonia. Lorsque le prince Doria etablit,quelque tempsapres,
'hospice de Santa-Maria in Capella, la sceur Lequette en
prit la direction.
Elle a conduit durant quarante-six ans les ceuvres que la
Providence lui a confides - comme on Pa dit justementavec une douce tranquillitd, une simplicitd charmante, un
tr6s ferme bon sens et un grand esprit de foi. L'affluence
ininterrompue pendant trois jours de pauvres, de riches,
de princes, de cardinaux aupres des restes de celle que tous
appelaient la a Bonne Mere ) et a la Sainte a a prouvd
quelle grande place occupait aux yeux de tous, dans le
monde religieux et charitable l'humble Fille.de la Charitd.
Les fundrailles ont et4 un eclatant temoignage de la
sympathie qu'elle inspirait. L'iglise de Santa-Maria in
Capella, bien trop etroite pourlacirconstance, s'est trouvie
remplie d'ecclesiastiques et de laiques desireux d'unir leurs
prieres A celles des Sceurs de la mere Lequette. Les cardinaux Rampolla, Ferrata et Mathieu, s'6taient fait representer. Auour de la maison, il avait fallu organiser un
service de police pour assurer l'ordre et prdvenir les
accidents. Et le modeste corbillard precede du clerge, suivi
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d'une foule considerable et d'environ cinquante voitures,
s'est rendu au cimetiire, non par le chemin le plus direct,
comme pour les convois ordinaires, mais par la Via
NaTionale comme pour les fundrailles des grands personnages. Les larmes des pauvres disaient assez la perte qu'ils
venaient de faire.

POLOGNE
I1 y a cent ans, les Pr4tres de la Mission quittaient
Wawel, au moment oui le sdminaire diocesain, qui jusqu'a ce jour s'etait trouv6 sur cette colline (dans Cravovie),
fut transportd et &tabli h Stradom; aujourd'hui, les filles
de saint Vincent s'dtablissent sur ce mime Wawel : ainsi
revivra et resplendira d'un nouvel dclat, le nom glorieux
de leur saint fondateur au coeur mime dela Pologne.
Ces jours derniers, a eu lieula translation de notre seminaire interneet de nos Etudes de Kleparz A la maison de
Stradom.
Stradom est la seule maison de notre province qui nous
relie a Pancienne province de Pologne; seule elle garde le
souvenir de ces temps antiques. Cette maison, pendant ce
siccle entier, a servi de seminaire diocdsain. Tout recemment S. Em. le cardinal Jean, prince de Kozielsko,
Mgr Puzyna, dveque de Cracovie, nous a donnd connaissance par un dcrit, date du 12 juillet, de la presente annee,
qu'il transflre son seminaire diocesain, de Stradom dans
l'itablissement qu'il a fait nouvellement batir, et que
desormais il prend la direction de son siminaire sous sa
propre autorite et sa propre administration. Par le fait
mime, notre petite province, pouvons-nous dire, a acquis
une nouvelle maison et une nouvelle iglise; leglise de
Stradom en effet a eit jusqu'ici fermee pour les fid6les;
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ddsormais, dans cette partie de la ville un champ vaste
s'ouvre aux travaux apostoliques.
Kleparz reste comme par ie passi la maison centrale, et
la risidence du visiteur; M. B. Bayer a det nommi superieur de cette maison, tandis que M. Cz. Lewandowski a
etd pripose Ala direction de Stradom. - RocZNwKI.

PORTUGAL
Lettre de M. J.-M.-L. GuacIA, pritre de la Mission,
J M. A. FIAT, Supdrieurgednral.
Stminaire de Funchal, 19 juillet 1901.
MONSIEUR ET TRkS HONORE

PARE,

Votre binediction, s'il vous plait!
La situation de la province de Portugal est bien triste a
Pheure qu'il est, et j'ignore les 6preuves auxquelles la
Divine Providence vent la soumettre encore. Quoi qu'il en
soit, ces quelques lignes, je l'espfre, pourront consoler votre
ccOur.
II s'agit d'une petite mission, que M. Pereira et moi
avons donnie l'an dernier, au mois d'aoat, dans Pile du
Porto Santo, distante de cinq heures en bateau a vapeur,
et qui compte environ 2 5oo Ames.
La mission revetit une solenniti extraordinaire eu 6gard
a sa coincidence avec la visite pastorale de notre vdendr
dveque, Mgr Manuel Agostino Barreto, grand ami des
Missionnaires. Elle a eu lieu dans des circonstances identiques a celle qui y fut donnie il y a plus d'un siecle par
deux prdtres de la Mission, MM. Reis et Alesia, qui, en
1759, accompagnerent, au Porto Santo, le zild Mgr Gaspar
Alfonso da Costa Brandao, alors 6veque de I'archipel de
Madare; et, chose curieuse, ce fut le meme jour, to aodt,
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fete de saint Laurent, que commencerent les deux missions.
Apres une courte traversde de sept heures, nous abordimes cette ile pleine de nobles et glorieux souvenirs : elle
a ete la premiere decouverte maritime faite par les intrepides Portugais d'antan. La belle plage, qui s'dtend tout
le long du bourg, etait couverte de peuple accouru pour
recevoir, en procession, son bien-aimi pasteur; la population entiere etait 1l, car il y avait de longues annies qu'elle
desirait le voir, sans pouvoir satisfaire son ddsir : des difficultes constantes avaient entravd les projets du digne
prilat.
Quant a nous, apres avoir fait a l'glise les prieres recommandies par le Directoire et apres avoir requ la bindliction
du venerable prilat, nous commenimes notre mission,
dont les risultats furent heureux.
Tous les jours, le nombre des fideles fut tres consolant;
M. Pereira faisait, ds le matin, une homelie ou instruction
familiere, et moi je faisais, le soir, un sermon. Vers midi,
nous reunissions les enfants, qui avaient, de cette fajon,
leur mission a part, et nous leur parlions avec la simplicite
qui convient A cet age, afin qu'ils pussent bien comprendre
la doctrine chritienne et les devoirs qui leur sont propres.
Une des plus grandes consolations de cette mission fut
pricisement la grande affluence d'enfants qui accouraient
de tous c6tes, ravis de joie, pour prendre leur part a une
fete si extraordinaire pour cette paroisse. C'etait un plaisir
de voir l'enthousiasme avec lequel ces enfants assistaient
aux exercices de la mission, la facilitd avec laquelle ils
apprenaient les cantiques que nous leur enseignions, les
excellentes dispositions dans lesquelles ils s'approchaient
des sacrements de la Pinitence, de l'Eucharistie et ensuite
de la Confirmation.
Toute la population nous idifia constamment par son
attitude a l'eglise, son attention a 6couter la parole de Dieu,
la sainte emotion qui se manifestait a tous les sermons.
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Quoique nous ne fussions jamais guere que nous deux
au confessionnal, nous avons eu la satisfaction de voir pres
de neuf cents personnes prendre part A la communion generale de cl6ture, laquelle se fit avec une pompe extraordinaire. Notre veneri iveque c6lebra la messe, et voulut
distribuer la sainte Eucharistie a ceux des fiddles qui se
pressaient autourdel'autel; de mon c6t, je donnai aussi la
sainte communion aux deux longues files de fiddles rangies
dans la nef. Pendant tout ce temps, M. Pereira excitait la
ferveur des fideles en faisant r6peterpar toute l'assistance les
acres de la preparation et de I'action de graces, en les entremdlant de cantiques.
Monseigneur, qui, de son tr6ne, avait entendu tous les
sermons de la mission, voulut encore assister a Pallocution
finale, apr6s laquelle tout Iauditoire se consacra solennellement au Sacre Coeur de Jesus.
C'etait dimanche, et 'on cledbrait, ce jour-lA, une messe
solennelle en I'honneur du Sacri Coeur de Jisus; a 1'dvangile, Monseigneur monta en chaire pour faire le sermon
d'usage, en Portugal, aux jours de messes chantees, et, apres
avoir enflammd la devotion de ses auditeurs par sa parole
eloquente et pleine d'onction, ii fit ses adieux a cette chore
portion de son troupeau, exprimant sa vive satisfaction.

Grace an zele infatigable de Sa Grandeur, ce diocese a
presque tous les ans I'avantage de voir des Missionnaires
parcourir un certain nombre de paroisses pour appeler les
ames au chemin du ciel.
Nos divers ministeres ne permettent pas toujours aux
confreres de Madere de prendre part a ces saintes expiditions si cheres a saint Vincent et a vous aussi. Le petit
nombre du personnel et la faiblesse de sante de tous ne
nous permettent guere de sacrifier le repos bien mirit6 et
necessaire des vacances. Or, c'est pricisement le temps
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consacrd aux missions dans ce diocese, notre sage prelat
jugeant a propos de choisir, a cet effet, I'dpoque de Pannee
la moins occupee aux travaux des champs.
Voila pourquoi, a la demande '.-i Monseigneur, il vient
presque tous les ans, a cette epoque, un ou deux Pores JIsuites pour donner quelques missions dans le diocese de
Funchal, et toutes les fois qu'il s'est rencontri ici quelque
confrere valide ou en etat de se mettre en campagne, il leur
a 6te adjoint. Cette sainte fraternit6 a eu les plus heurcux
resultats; MM. Schmitz, Varet, Leitao et Pereira en peuvent rendre tdmoignage.
Le fruit de ces missions a edt dgalement bien consolant.
Cette annee la prudence ne permet pas a notre sage prelat
de poursuivre, dans son diocese, cette oeuvre si puissante de
regindration. Les ennemis de la religion et du bien moral
s'entendent ici, comme en beaucoup d'autres endroits, pour
faire opposition a l'Eglise et Ases oeuvres.
Veuillez agrier, Monsieur le Supdrieur gendral, etc.,
J. M. L. GARCIA.

TURQUIE D'EUROPE
PROVINCE

DE

CONSTANTINOPLE

Lettre de M. CAzoT, pretre de la Mission,
a M. FIAT, Superieurgienral.
Zeitenlik, t* mai 9go1.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binddiction,s'il vous plait.
Permettez-moi de vous exposer, en quelques mots, l'Ptat
de notre mission pour les Bulgares de la Macidoine. Grace
a Dieu, la situation en est assez florissante pour que votre
coeur puisse en etre console.
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D'abord, au siminaire de Zeitenlik, nous avons continue notre oeuvre sans bruit, mais non sans succ6s. Car, le
22 avril dernier, le mercredi de PAques pour les Bulgares,
trois de nos seminaristes itaient ordonnds prdtres. L'ann6e
derniere, ala meme 4poque, nous avions dedj le bonheur
de voir deux de nos seminaristes monter au saint autel. Ce
sent done cinq pretres qui sont sortis de notre seminaire
en ces deux dernieres annees, et c'est une grande joie et
une grande consolation pour nous. D'ailleurs, ce sont des
jeunes gens pieux, instruits, pindtris de l'esprit catholique,
et nous avons la confiance qu'ils seront de vdritables
ap6tres pour la Macedoine.
Actuellement, nous n'avons plus au seminaire qu'un
l66ve de thdologie; mais les trois jeunes prdtres qui vont
nous quitter seront remplacds; car, parmi les eleves qui
sont a la fin de leurs etudes, il y en a trois qui donnent
toutes les marques d'une bonne vocation, et qui vont
prendre I'habit ecclesiastique A la fin de l'annie scolaire.
Le seminaire est I'ceuvre essentielle de notre mission;
car c'est surtout par un bon clerg6 que l'on arrivera A la
regeneration spirituelle de la Mac6doine. Mais c'est une
ceuvre de longue haleine; pour arriver i des rdsultats serieux, il nous faut prendre les enfants assez jeunes, avant
qu'ils n'aient eu l'esprit diformi; ceux qui ont 6td crdonnes en ces dernieres annies ont passe chez nous de dix A
douze ans. Longtemps on a reproch6 an siminaire de
Zeitenlik de ne produire que peu de fruits; mais il me
semble qu'on ne pouvait gu6re en attendre plus t6t. II n'y
a qu'une quinzaine d'annees que le sdminaire existe, et on
ne peut imaginer natures plus ingrates que les enfants que
nous recevons vers l'Pge de dix ou douze ans; dlevis par
des meres qui ignorent jusqu'aux notions les plus ilementaires de la religion, que peut-on attendre de pareils eldments? Ce n'est qu'A force de temps, de patience et de dd-
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ceptions, que l'on parvient a ameliorer ces pauvres natures
et A les elever jusqu'au sacerdoce; et si les premiers temps
du seminaire ont tie steriles, ii n'en pouvait etre autrement.
Nous avons eu, cette annae, au siminaire, 52 eleves, se
decomposant ainsi: Etudiants en thiologie, 4; ileves des
cours secondaires, 39; apprentis pour divers mitiers, 9.
Ces eleves nous donnent des espirances pour Favenir, et,
pendant lout le cours de cette annie, malgr6 les troubles
dont la Macedoine a eti le thietre et la fermentation des
tetes bulgares, l'esprit a ted bon au seminaire, et nous avons
pu continuer tranquillement notre oeuvre, tAchant de faire
fleurir parmi nos sdminaristes cette belle fleur que Pon
rencontre si rarement en Mac6doine et qui s'appelle la
pietd chretienne.
Comme les jeunes pretres qui ont eti ordonnes l'annie
derniere et cette annee sont des pretres celibataires, nous ne
pouvions les abandonner au hasard, dans un poste quelconque. Aussi, dans un conseil tenu a Zeitenlik au mois de
mai dernier, sous la prisidence de Mgr Bonetti, it avait
&td decide que les jeunes pretres sortis de notre seminaire
resteraient sous notre direction, et qu'ils seraient places
toujours au moins deux ensemble.
Aussi, afin d'assurer 1'avenir de ces jeunes pretres et les
fruits que l'on pouvait attendre de leur minist6re, nous
avons ouvert, au mois de septembre dernier, une risidence
A Coucouch, oi ma sceur Pourtalks nous offrait une maison A charge d'y diriger un orphelinat de garcons. La nous
avons placi un missionnaire, M. Proy, et nos deux nouveaux pretres. M. Proy devait etre chargi de la direction
des icoles, et les deux jeunes pretres y faire la classe avec
deux autres professeurs.
Nous sommes presque arrives a la fin de I'annee scolaire,
et dej& nous pouvons nous feliciter du travail accompli et
des resultats obtenus. L'dcole des garcons, qui comptait
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l'ann6e derniere 70 ileves, en renferme maintenant i3o;
M. Proy a suivi de pres, chaque jour, le travail des professeurs; iI a fait chaque jour le catechisme a icole des
garSons, et deux fois par semaine le catichisme a l'dcole
des filles chez ma soeur Pourtales; puis, avec ses jeunes
collaborateurs, il s'est occupi du ministere aupr6s des
catholiques: predications, confessions, reunions, apostolat
de toutes sortes. Tout itait a faire, et si tout n'est pas fait,
du moins on a bien commence. Son apostolat s'est mime
itendu jusqu'aux exarchistes, dont les plus influents lui
ont temoigne leur confiance en lui envoyant leurs enfants.
Enfin l'orphelinat renferme deja cinq orphelins. Puisse
Dieu binir ce que nous avons entrepris a Coucouch, et
lavenir dans cette ville est au catholicisme; dans quelques annees, A la place des pauvres catholiques que nous y
avons eus jusqu'i present, abandonnss a des popes ignorants, nous aurons de vrais catholiques dans toute la force
du terme.
Helas! l'epreuve de la souffrance n'a pas manque a cette
nouvelle mission de Coucouch, et Pun des deux jeunes
pretres que nous y avions places itait emporte par une
mort prematuree durant 'hiver dernier.
Ce que nous avons fait a Coucouch, Pannie derniere,
nous voudrions le faire a Ghevgheli au mois de septembre
prochain. Dans cette ville, les catholiques ne sont pas
encore nombreux, mais il ya des espirances pour l'avenir,
et surtout c'est un centre d'o P'on pourrait rayonner dans
les villages environnants. Aussi, des trois prdtres ordonnis
dernierement, Pun sera place a Coucouch pour remplacer
celui que la mort nous a ravi; les deux autres seront places
a Ghevghdli, sous la direction d'un missionnaire, et comme
la mission ypossede une maison convenable, il nous sera
facile d'y faire une residence; nous y ouvrirons une ecole;
les Sceurs Eucharistines viendront s'y etablir, et y feront
aussi une ecole pour les filles. Enfin le missionnaire et les
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pretres qui vivront avec lui pourront s'occuper des villages
environnants.
Mais nous ne pouvions attendre d'avoir partout de bons
pr4tres pour nous occuper d'instruire nos pauvres catholiques, qui en ont tant besoin. Car il ne faut pas nous faire
illusion sur la valeur de nos catholiques, et si on s'est
etonnd, scandalis6 et ddcouragd des d4fections qui se sont
produites dans la mission, cela tient a I'id6e fausse que ron
s'est faite de nos catholiques.
Ce qui r6gne parmi les chretiens de la Macedoine, a
quelque secte qu'ils appartiennent, c'est Pignorance la plus
profonde, la plus colossale qui se puisse imaginer sous
tous rapports en general, et plus encore sous le rapport de
la religion. Ils savent qu'ils sont chretiens, et c'est tout.
Mais de Dieu, de Jesus-Christ, de la religion et des virites
les plus dlementaires de la religion, ils ne savent pas un mot.
On ne peut pas dire de ces gens-la qu'ils sont schismatiques; ils n'ont pas 'idde de ce que c'est qu'un catholique
on un schismatique; ils sont chretiens parce qu'ils sont
baptisis, et c'est tout. Quand ils viennent A nous, ils y sont
conduits par des raisons humaines, quelquefois par la
bonne impression qu'on aura faite sur eux. Mais que la foi
de ces gens-la soit mise a une dpreuve un peu trop forte,
iis nous quitteront.-Ce ne sera pas chez eux de rapostasie;
ils sont trop ignorants pour cela; c'est tout au plus un
changement de parti; ils savent que ce n'est pas bien, et
ceux qui ont de l'honneur et du caractere ne le font pas;
mais ii n'y a pas en eux la moindre faute contre la religion. VoilA ce que sont nos catholiques, quand ils nous
arrivent. Mais, du moins, c'est un fonds sur lequel nous
pouvons travailler, et, grace a Dieu, nous avons ddja reussi
a avoir de vrais catholiques dans la Macedoine. Pour cela
il faut instruire, instruire beaucoup ; nous y arriverons par
de bons pretres, par de bonnes icoles, et, en attendant, par
des rapports frequents avec nos catholiques.
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Aussi, depuis plusieurs annees, tons nos efforts ont
tendu & nous mettre en communication avec eux. DEs
l'annie derniere, nous avons pu rdussir A itablir nos missions de chaque semaine dans les villages; et comme nous
avons itd satisfaits des rsultats obtenus, nous avons recommencd au mois d'octobre dernier.
Pendant tout cet hiver nous sommes partis chaque samedi
a trois on quatre; nous avons chacun nos villages, et nous
y passons la journie de samedi et du dimanche. Le samedi
apres-midi est surtout consacrd A la visite des icoles et au
catechisme que nous faisons aux enfants; le soir, nous
recevons tous ceux qui viennent nous trouver chez le pope,
et c'est souvent bien avant dans la nuit que la conversation
se poursuit sur les choses de la religion. Le dimanche, on
preche A la messe, on confesse pendant l'avent et le careme;
puis on fait le catechisme en public aux enfants; enfin on
termine par la visite aux families autant que le temps le
permet. Nous rentrons dans la nuit du dimanche, bien
fatigues, mais heureux du travail accompli, et je ne saurais
trop rendre justice au devouement de mes confreres, qui,
au retour de ces penibles voyages oi ils ont couchi sur la
dure et mang6 une nourriture bien grossiere et bien insuffisante, doivent se remettre au travail de la classe.
Ce que nous faisons-la, ce n'est pas affisant, et cela ne
remplace pas un bon pretre a demeure dans chaque village.
Et cependant, combien consolants ont &te les rdsultats obtenus I D'abord, nous exerqons une rielle et salutaire influence
sur le pope, qui, A notre contact, comprend mieux son
devoir; puis, ce n'est pas encore beaucoup, il est vrai, de
passer une fois par mois auprts de chacun de nos villages
catholiques; mais Aforce de repiter les memes viritds, il
en reste quelque chose, et on s'en apercoit, quand on
entend les confessions dans les villages oi le Missionnaire
a passe r6gulierement depuis deux ans. De plus, n'obtiendrait-on que ce risultat, que les gens ne communient
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plus sans se confesser et sans entendre chaque fois quelques
mots d'inst ruction sur la sainte communion, que ce serait
deja beaucoup.
J'ajouterai aussi que par ces voyages frequents dans les
villages, nous sommes Amime de mieux diriger les ecoles.
L'ann6e derniere, Mgr Epiphane, voyant le pen de iesultats produits par les ecoles qu'if ne pouvait suivre assiddment, les remit sons notre direction. II nous chargea d'en
rediger les programmes et de les faire appliquer, de payer
rigulierement les maitres et les maitresses d'ecole, et de
surveiller leur travail. C'est ce que nous avons fait autant
qu'il nous a etC possible, chaque fois que nous sommes
alles dans les villages durant le cours de cette annee. D'abord
nous avons pressd les parents d'envoyer r6gulierement leurs
enfants A l'6cole, ce qui est un point parfois difficile i
obtenir; puis, chaque mois nous avons fait passer un
examen aux enfants, dirigeant et encourageant les maitres,
et enfin les payant regulierement, ce qui n'a pas pen contribud A assurer notre influence aupres d'eux; car auparavant ils itaient obliges d'attendre la fin de Pannee pour
toucher leur maigre budget, et c'etait une source de souffrances pour eux et de recriminations.
Aussi les resultats de cette organisation nouvelle n'ont
pas tarde a se faire sentir : les ecoles ont iti plus frdquentees; les maitres se sont occupis plus serieusement de leur
classe; nous avons etd contents, du moins en general, du
travail des maitres et des progres des 6lives; l'instruction
religieuse surtout a etc donnee d'une maniere satisfaisante,
ce qui n'avait pas eu lieu jusqu'a present.
Les ecoles, c'est Pavenir de la mission. Nous avons
actuellement dans notre mission de Macedoine treize ecoles
pour les gargons, neuf ecoles pour les filles, dont une est
dirigee par les Soeurs de la Charite A Coucouch et trois par
les Soeurs Eucharistines; nous-memes avons itabli deux
ecoles de filles dans deux villages qui en 6taient prives et
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les avons prises A notre charge. La Macedoine est done
pourvuesdeja d'un nombre considerable d'4coles; et, bien
dirigees, ces icoles doivent produire des fruits serieux
d'instruction et d'dvangelisation pour les catholiques de
nos villages. Mais, pour cela, il importe de les entourer de
tous nos soins et de poursuivre avec esprit de suite ce que
nous avons commence cette annee. Nous n'avons pas de
moyen plus sor et plus efficace pour assurer de vrais
catholiques i notre mission.
Tel est, monsieur et tris honore Pere, letat de notre
mission, et nous ne saurions trop remercier Dieu des resultats obtenus jusqu'ici. Car, enfin, nous avons actuellement
dans notre mission de huit a dix mille catholiques du rite
bulgare, avec les prdtres, leurs eglises et leurs ecoles; et de
toutes les congregations qui travaillent a la conversion des
Eglises d'Orient, laquelle peut se glorifier d'un pareil
r6sultat ? Aussi plus d'une fois notre mission a excite un
regard d'envie, et plus d'une fois nous avons di d6fendre
le pairimoine que I'Eglise nous a confie.
Nous avons eu nos deceptions dans le passe, il est vrai;
j'en ai dit la raison; nous en aurons dans iavenir, il faut
nousy attendre; car roeuvre de Dieu s'accomplit lentement,
peniblement, avec des alternatives de succes et de revers,
et I'preuve est le cachet de toutes les veritables ceuvresdu
bon Dieu ici-bas. Mais, dans Pavenir, plus nos catholiques
seront instruits, et plus ils seront fermes; et, dans l'avenir
aussi, Zeitenlik exercera de plus en plus son action bienfaisante sur la Macddoine et attirera les regards de ceux qui
voudront revenir au centre de 1'unite catholique.
J'ai Phonneur d'etre,
Monsieur et trbs honord PNre, etc.
E. CAzoT.

ASIE
CHINE
TCHE-LY SEPTENTRIONAL
r REPLIQUE D'UN ABSENT

V

C'est sous ce titre qu'un grand journal franqais, Ie Gaulois
(numdro du 29 novembre 190o), a repondu a des attaques
qui itaient portees contre Mgr Favier. Non seulement les
journaux religieux, mais toute la grande presse - les
journaux le Temps, le Journal des Ddbats, le Figaro,
'tcho de Paris,etc., - a etd unanime pour rendre hommage A I'illustre eveque, et le venger des attaques passionnies dirigies contre lui.
G'est a ces journaux que nous empruntons de priference
les citations qui vont suivre.
Le Figarod'abord a reproduit fort a propos une ancienne
declaration de Mgr Favier, publike diji par ce journal le
9 janvier 19o 1, alors que des feuilles sectaires avaient deji
accuse les missionnaires d'dtre intervenus dans le pillage.
L'Univers du 28 novembre en donne de nouveau le texte :
Lorsque les troupes allides entrerent i Pdkin, la ville 6tait d6serte.
Tous les habitants avaient fui. Nos chretiens souffraient horriblement de la faim. La preuve en est dans ce fait que, sur les quatre
cents personnes enterrdes par nous, au cours du siege, dans les
jardins de Pe-tang, cinquante i peine ont 6t6 tu6es par les balles
des Bozeurs, trois cent cinquante sont mortes d'inanition.
Fallait-il done nous laisser tous mourir aussi, quand nous ne
pouvions pas acheter, faute de vendeurs, les vivres dont nous avions
le plus pressant besoin ?
Je n'ai pas pensd que nous dussions Etre betes i ce point, et ijai
demand6 au ministre de France I'autorisation de faire dans les
magasins desertes, les provisions necessaires de nourriture, de vete-
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ments, de chauffage, etc., pour les victimes du siege, etant bien
entendu que tout ce que nous prendrions ainsi dans les magasins
de l'Etat serait d6falque en temps utile de l'indemnite qui nous est
due, et que nous indemniserions nous-m6mes, le plus t6t possible,
les particuliers de tout ce qui aurait &tC pris chez eux.
Quoi de plus raisonnable ? Je vous le demande. M. Pichon n'en a
pas juge autrement que moi-meme, et je ne suppose pas qu'aucun
homme de bonne foi en puisse juger diffdremment. Nous n'avons
violi aucune rIgle de justice, ni de charitd. Si des abus ont 6te
commis, c'est tout a fait contre mon gr6 et contre mes ordres. Pour
en Etre convaincu, il suffit de lire les instructions que j'ai donnees &
cet egard A mes chretiens. Ces instructions, qu'un grand nombre de
journaux ont d'ailleurs reproduites, je les ai fait lire au prone et je
les ai fait afficher a l'intdrieur et & l'exterieur de la cathedrale de
Pekin.

Voici maintenant des extraits de Particle du Gaulois
publid sous le titre que nous avons indique plus haut.
Dans notre France jadis si chevaleresque, il me semble, depuis
quelques jours, que les droits sacr6s de la defense sont deliberement
supprim6s ou dilacires par la meute qui s'acbarne sur les Missionnaires de Chine a propos des evinements de Pekin.
La clameur de lattaque a de tels eclats de voix que les defenseurs
memes des admirables pionniers de la foi et de l'influence frangaise
n'ont pas assez pense a couvrir tout ce bruit par la grande voix de
l'absent, Mgr Favier, 6vdque de Pekin, que l'on vise par-dessus tous
les autres, peut-4tre parce qu'il fut, en son rapide voyage en Europe,
le defenseur de nos soldats vilipendes par 1'hypocrite commiseration
pour les sanguinaires Boxeurs.
L'opinion est un terrible tribunal, dangereux surtout, lorsque le
mensonge imprim6 le faconne d'abord avant que la reponse ait le
temps de se produire.
Devant lui, il est trop facile de trahir et de livrer le juste.
Mgr Favier a cependant suffisamment 6crit pour qu'il ne soit pas
necessaire de demander i d'autres qu'a lui la rdponse i toutes ces
attaques.

Le Gaulois rappelle d'apres des documents autrefois
publids, tels que rapports officiels et lettres de Mgr Favier,
les piripeties douloureuses du siege du Pi-tang.
Des publicistes qui reservent toute leur pitie pour les chiens, et
pour les Boxeurs, ont parle de justice et de misericorde obligatoires
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pour tle Misionnaires eaverLs l Chinois. II nous somble pourtant
qnc la misdricoart
demit d'aboad sedirigper
ver le pers&cutds et les
meurt-de-faim, et qu'ena
le tuetur-fit-il price-Ly-eatle victimes
tout grand cour devait s'incliner vers lea dcnuAs-de awAt. Jkm
l'evaque.

Et le ridacteur du Gaulois cite un ricit de janvier 1go1:
Toutes les provisions avaient eti epuis6es durant le siege. Le supplice de la faim etait d'autant plus cruel qu'autour du Pe-tang on
apercevait les provisions abandonnees par les Boxeurs au palais du
prince Ly, un des principaux chefs, L'excitateur pendant tout le siege
du Pe-tang. Les Chinois assidges n'attendirent pas qu'on le leur
dit pour courir au plus presse. lls se pr&ipiterent et se saisirent de
la nourriture urgente.
Mais bient6t ils outrepassirent leurs droits, a la suite de la decouverte d'un dep6t de lingots d'argent accumules par Ly et ses
Boxeurs, peut-etre apres le pillage des banques.

L'Uvique lance un mandement pour rappeler les chritiens au devoir:
1 y en a parmi vous qui courent les maisons brdlies ou abandonnies pour chercher de la nourriture, du chauffage, des objets, et
m&me de I'argent qu'ils s'approprient. Ceci est tout a fait contraire
a la justice et ne doit pas continuer.

L'eveque indique ce qui pent etre considird comme prise
de nicessiti absolue pour ne pas mourir de faim etde froid:
175 francs en grains et charbon.
Deja, le courageux prelat s'etait occupe de pourvoir a
ces besoins avec mithode et en ivitant les abus. Suivent
les a ricits ,) du 5 janvier 19ox. II disait :
Le probleme qui se posait itait celui de la subsistance i fournir
sur-le-champ i 6 ooo chritiens prdsents i Pekin, et a 20 ooo autres
dispersds, parmi lesquels beaucoup de malades, de veuves, d'orphelins. Pour ces derniers, souvent eloign6s de 2oo kilometres, il fallait
leur envoyer de 'argent, tout autre subside n'dtant pas facile a expOdier.
J'allai trouver la seule autorite qui existat, le ministre representant la nation protectrice. Apr4s 'Pexposdde la ditresse des chritiens,
je dis:
a Est-ce qu'apr6s avoir sauve ces proteges de la France, il faut les
laisser mourir de faim et de froid ?
- Mais, Monseigneur, evidemment Ie gourernement chinois doit
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et donnera des indemnites. La chose est tropclairr et caser

Pun

des premiers points A negocier.
- Ces indemnitis voot se fiie taundre; dams six mois, malgrd
toute votre activite vous n'aurez sans doute encore rien obtenu.
Avant cette entente, tous noL chretiens seront morts de faim on de
froid. (Not: lea siz mois ont 6t6 plus d'un an.)
- Monseigneur, prenez done autour de vous ce qu'il vous faut.
Votre droit est evident. D'autant plus que vous eviterez les pillages
comme ceux des premiers jours, quon ne peut approuver ni laisser
se renouveler.
- Nous allons procider comme pour les requisitions indvitables
en temps de guerre. Puisque nous y sommes contraints par la ndcessit6, nous prcl6verons les vivres, grains, bois de chauffage, charbon, vetements et argent nicessaires. Argent aussi: nous ne pouvons
envoyer des grains hors la ville a nos chritient6s distantes de ioo
a 200 kilomdtres. Les chretiens trouvent li ce qu'on ne trouve plus a
PMkin, des vivres a acheter, mais il n'ont pas d'argent.
De toutes ces requisitions, je m'engage i tenir un compte exact,
et cette somme d'avances urgentes sera ddfalquee du total des indemnit6s qui doivent nous echoir.

Et le Gaulois ajoute:
De toutes ces citations, ii ressort que la conduite de Mgr Favier
fut prudente et tout empreinte du plus scrupuleux respect des
droits d'autruit. Aussi I'evEque a pu remettre au ministre de France
le chiffre global des requisitions faites dans I'urgence de la faim
pressante, et la note exacte et detaillde pour chaque maison ou
furent faits les prelevements juges necessaires. Ainsi les propridtaires sont a meme de rentrerdans leurs biens, grAce a I' vque, alors
que dans le desordre de ces jours, mime par les paiens ou les
Boxeurs qui avaient jet6 leurs casaques, ils auraient et6 pilles sans
espoir de jamais rien recupdrer.
La somme totale fut de 640 ooo francs pour une trentaine de mille
de chr6tiens affams ; cela fait so francs par personne.
L'eveque a done tenu sa promesse de ne prendre que le ndcessaire
urgent.
*

De son c6td, le journal le Figaro,apres une conversation
d'un de ses redacteurs avec M. Bettembourg, a donni l'appreciation suivante (numdro du 28 novembre 19or):
Nous avons reproduit hier la reponse que Mgr Favier fit, il y a
pres de douze mois, par anticipation.
Reponse topique, avons-nous dit, mais forcement incomplete; car
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de Peia igaoraict e adaii des
i
ccusations auxqueies asmbUen du;ter corps certaincs citations euiprunwees i uin rapport conticaiel, chuwiies daiileurs trer s4vaL.un.nt pour i~S besuins de is
causa par its crnemis des Miiiounnaircs, et soigntusemerut spantis
iu trcLiqui en e-&t e;xailcteI:t fail cuaiprendre Ic sens et la pottte.
Mgr Favier n-est pius !i pour completer sa reponse et reduireau
sitecce ses d•racicurs. Mais ii y a a Paris un homnme, un reiigiac
qui conaai. prc.que aussi oica que Mgc Favitriui-mame lcs aflaires
des missions .n Chine. G'est M. beitembourg, procureur general des
Lazariates ca France. Nul mieux que lui oe pouvait done me renscigner.
M. Bettembourg s'y ;st prate avec son ordinaire bonne grace et is
plus cntiGsre frarnchie.
Itne nit point,n'aii!eurs, que ia mission de Pekin ait deiivr6 a
dcs oiJkiers, a aes soldats de iarmee trancaise, des cheques repr6 seatant des prises de guerre. Ii songe si peu A le nier qu'ia fait
pa&ser sous mes yeux toute une liasse de ces cheques, na'autorisant
4 pubiier le fac-simild de L'un d'entre eux.
Voici le corps, ou I'un des corps du pretendu dalit; ji suppnme
simripiementle nojm du bdn•iciaire (Suit Ie fac-simild .- II a ajoutie
tJ'avoue ne pas comprendre tout le bruit que l'on mene aujoard'hui autour de cette operation, par laquelie nous avonsincontestablekment rendu service a des compatriotes sans blesser en aucune
maniire la justice ni la loi, et en parfaite communauti de vues avec
I'autorite civile representce par notre minisre a Pekin, hi. Pichn,
et avec I'autoriti militaire reprisentee par le general Frey.
4 C'est lautoritd militaire qui a oblige officiers et soldats a mettre
4 a a masse leurs prises de guerre personnelles, et qui a procede
ensuite a une equitable r6partition selon le grade de chacua. Ctst
ainsi que les uns et les autres se sent trouves a la t6te d'un petit
butin comiprenant des lingots et autres valeors qu'ils ne ddmandaient qu'a dchanger contre une somme d'argent determinee. Cette
somme d'argent, on ne pouvait naturellement pas la lear verser tout
de suite en espices, mais on pouvait leur donner des cheques,
payables en France, ce qui etait pour eux preferable a tous egards,
quitte a vendre plus tard aux banques chinoises les valeurs recues
en echange des cheques.
a Or, ii n'y avait pas aiors de banque frangaise a P6kin. Qui done,
en dchors des Misionnaires, etait en mesure de faire 1'operation
dont je viens de vous dire la trcs simple economie ? Personne assurement. De la use entente entre l'autoritk militaire et les Missionnaires, avec I agriment du ministre de France. De ia cette question
des cheques, qui scandalise si fort des gens dent on ne savait pas,
vraiment, la conscience si delicate, ceux-la mames, je crois, qui
reclamanaint naguere avec tant d'insistance I'integrale spoliation des
ordrcs religieux, e aliaient jusqu'i proclamer ledroit direct dupeuple
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sur les biens congreganstes, par une gracicuae application dc la
theorie des biens sans maitres.
* Mais revenons i la question.
* Je vous ai dit quc la repartition des prises de guerre avait ter
r.glte par lautoritd militaire. En vertu de ce reglcment, les simples
soldats ont touchi 52o francs, les scrgent
040o, Its lieutenants
ri6o, les capitaines 2 0o8o, d'autres otliciers superieurs 2 6oo francs.
D'ailteurs, voici les cheques. Nous n'en iaisons pas mystere.
, On a dit encore que ces cheques itaient signes de la main de
lgr Favier. Ce n'est pas une calomnie, mais c'est une erreur.
Regardez, la signature qu'ils portent unitornmeimnt est celle de
M. Ducoulombier, procureur de noire mission A Pekin.
a Quant aux henetices que nous avons pu realiser sur !'operation,
- operation qui se fait, en pareil cas, dans tons les pays du monde et
qui ne souleve que chez nous de telles clameurs, - je ne puis naturellement, n'etant pas sur les lieux, vous en donner le chiffre; mais
cc dont je suis stir, c'est qu'ils seront bien loin de compenser les
pertes que nous avons subies.
. Si vous voulez vous en convaincre, lisez ce passage a'une lettre
que i'ai requele mois dernier de l'6v£que de Pfkin, et oil vous trouverez aussi d'intiressants details sur la question des indemnites.
o Les Chinois n'ont pas etd itonnas lorsqu'on leur a inmposi plus
, d'un milliard et demi, et ils oat accepte ce chiffre. 11 n'y a eu de
t difficuttis qu'entreles allies, qui, apres plusieurs mois de confeSrences, se sont entin mis d'accord.
a Le protocole definitif se signera dans quarante huit heures. Dans
a le chiffre de I'indemnite francaise etait comprise la somme necesa saire pour indemniser les missions de leurs pertes, mais non celles
u necessaires a indemniser les chretiens. Sur I avis du ministre de
a France, nous sommes entres en pourparlers avec les mandarins
* du vicariat; des expertises serieuses ont iti faites par les Missiont naires et les mandarins riunis,dans tous les villages detruits, pillis
a ou brtils.
a De part et d'antre, on a mis la mcilieure volonti, et nous avons
Sfini oar un arrangement equitablc,que je vieas de soumettre officielSlement a lapprobation du ministre de France.
a Les chretiens et la mission recevront enviro;. les deux tiers de
" leurs pertes totales. Nous avons cedd autant que cela etait necesa saire pour arriver a cet arrangement.
a Le vice-roi m'a offert de fortes sommnes pour lea Missionnaires
Smassacces. Je n'ai rien voulu entendre, et j'ai tout refuse,disant
a que la vie des Missionnaires n'etait pas estimable A prix d'argent. o
- Une reparation morale pour ces massacres sera demandee par
a le ministre de France.
a Tout ce que nous avons 6te obliges de prendre immnediatement
5
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-64I'evque de Pekin ignorait le ddtail des accusations auxquelles swablent donner corps certaines citations emprunt6es i un rapport confidentiel, choisies d'ailleurs tres savammrent pour les besoins de k
cause par les ennemis des Missionnaires, et soigneusement s6pares
du texte qui en eit exactement fait comprendre le sens et la porte.
Mgr Favier n'est plus Ia pour completer sa reponse et reduireau
silence ses detracteurs. Mais il y a i Paris un homme, un religieuz
qui connait presque aussi bien que Mgr Favier lui-mine les affaires
des missions en Chine. C'est M. Bettembourg, procureur gCniral des
Lazaristes en France. Nul mieux que lui ne pouvait done me rCaseigner.
M. Bettembourg s'y est prete avec son ordinaire bonne grace et I*
plus entiere franchise.
II ne nie point, d'ailleurs, que la mission de Pekin ait ddlivrd i
des officiers, a des soldats de 'armie francaise, des cheques reprt
sentant des prises de guerre. 11 songe si peu a le nier qu'il a fit
passer sous mes yeux toute une liasse de ces cheques, m'autorisant
i publier le fac-simild de 'un d'entre eux.
Voici le corps, ou Pun des corps du pretendu delit; je supprime
simplement le nom du benificiaire (Suit le fac-simil').- 11 a ajoutt:
aJ'avoue ne pas comprendre tout le bruit que I'on mene aujour.
d'hui autour de cette operation, par laquelle nous avonsincontesttblement rendu service a des compatriotes sans blesser en aucune
maniere la justice ni la loi, et en parfaite communaute de vues avec
I'autorite civile represent6e par notre ministre a Pekin, M. Pichon,
et avec l'autorit6 militaire reprdsentee par le gendral Frey.
t C'est I'autoritd militaire qui a oblige officiers et soldats a mettre
aila masse i leurs prises de guerre personnelles, et qui a procide
ensuite i une equitable rdpartition selon le grade de chacun. C'cst
ainsi que lesuns et les autres se soot trouves i la tdte d'un petit
butin comprenant des lingots et autres valeurs qu'ils ne d6mandaient qu'&dchanger contre une somme d'argent d6terminee. Cette
somme d'argent, on ne pouvait naturellement pas la leur verser tout
de suite en espdces, mais on pouvait leur donner des cheques,
payables en France, ce qui etait pour eux preferable a tous 6gards,
quitte a vendre plus tard aux banques chinoises les valeurs recues
en ichange des cheques.
a Or, il n'y avait pas alors de banque frangaise i Pdkin. Qui done,
en dehors des Missionnaires, dtait en mesure de faire l'op6ration
dont je viens de vous dire la trbs simple economie? Personne assurement. De li une entente entre l'autorite militaire et les Missionnaires, avec l'agriment du ministre de France. De ii cette question
des cheques, qui scandalise si fort des gens dont on ne savait pas,
vraiment, la conscience si delicate, ceux-li memes, je crois, qua
r6clamaient naguere avec tant d'insistance l'intdgrale spoliation des
ordres religieux, et allaient jusqu'ia proclamer le droit direct dupeuple
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sur les biens congreganistes, par une gracieuse application de la
th6orie des biens sans maitres.
w Mais revenons a la question.
a Je vous ai dit que la repartition des prises de guerre avait 6t6
riglde par l'autoritd militaire. En vertu de ce reglement, les simples
soldats ont touch6 520 francs, les sergents i 040, les lieutenants
i56o, les capitaines 2 o8o, d'autres officiers superieurs z 600 francs.
D'ailleurs, voici les chiques. Nous n'en faisons pas mystere.
t On a dit encore que ces cheques 6taient sign6s de la main de
Mgr Favier. Ce n'est pas une calomnie, mais c'est une erreur.
Regardez, la signature qu'ils portent uniformement est celle de
M. Ducoulombier, procureur de notre mission i Pekin.
a Quant aux bWndfices que nous arons pu realiser sur I'operation,
- operation qui se fait, en pareil cas, dans tous les pays du monde et
qui ne soulive que chez nous de telles clameurs, - je ne puis naturellement, n'etant pas sur les lieux, vous en donner le chiffre; mais
ce dont je suis sir, c'est qu'ils seront bien loin de compenser les
pertes que nous avons subies.
* Si vous voulez vous en convaincre, lisez ce passage d'une lettre
que j'ai re;ue le mois dernier de I'Pevque de Pikin, et oil vous trouverez aussi d'intdressants ditails sur la question des indemnites.
a Les Chinois n'ont pas 6td itonnds lorsqu'on leur a impos6 plus
a d'un milliard et demi, et ils oat acceptd ce chiffre. II n'y a eu de
a difficultds qu'entre les allids, qui, apr6s plusieurs mois de confea rences, se sont enfin mis d'accord.
a Le protocole definitif se signera dans quarante huit heures. Dans
le chiffre de l'indemnitd frangaise etait comprise la somme necesa saire pour indemniser les missions de leurs pertes, mais non celles
a necessaires A indemniser les chritiens. Sur I'avis du ministre de
i France, nous sommes entres en pourparlers avec les mandarins
a du vicariat; des expertises serieuses ont etd faites par les Missiona naires et les mandarins r6unis,dans tous les villages detruits, pilles
a ou brtels.
a De part et d'autre, on a mis la meilleure volonto,
et nous avons
a fini par un arrangement equitable,que je viens de soumettre officiela lement a l'approbation du ministre de France.
a Les chretiens et la mission recevront envirov, les deux tiers de
a leurs pertes totales. Nous avons cide autant que cela etait necesa saire pour arriver A cet arrangement.
a Le vice-roi m'a offert de fortes sommes pour les Missionnaires
a massacres. Je n'ai rien voulu entendre, et j'ai tout refuse, disant
a que la vie des Missionnaires n'ctait pas estimable a prix d'argent. a
s Une rdparation morale pour ces massacres sera demandde par
a le ministre de France.
a Tout ce que nous avons etd obligds de prendre immddiatement
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€ apris le siege pour emp.cher nos chretiens de mourirde faim, de
* quelque nature que ce soit, a et6 scrupuleusement note; j'en ai
a remis la liste au ministre de France,et la somme totale (exactement
* 170 ooo tals, soit prcs de 640 ooo francs) a et6 retranchee de I'in4 demnite, comme j'en avais contractd 1'engagement.
* Les particuliers et les fournisseurs ont 6tc indemnises par nous;
a nous avons mime pay6 au prix fort toutes les maisons qui avaient
a etc br~lees autour du P6-tang pendant le siege. Le peuple paien,
a qui ne s'y attendait pas, est venu nous remercier en masse. J'ai
* preferd faire cette grande depense pour conserver la bonne reputaa tion qu'a toujours eue la mission etla bonne entente qui avait toua jours existe entre elle et ses voisins. a
* Vous avouerez, reprend M. Bettembourg, que Mgr Favier ne
pouvait prouver de meilleure manitre son d6sinteressement et celui
des membres de la mission.
a On a signal6 cependant la presence des Missionnaires parmi des
soldats qui se livraient au pillage. Je le crois bien: les Missionnaires
itaient a la fois les aum6niers, les interpretes et les guides de
I'armee. Est-il juste d'en conclure qu'ils ont une part de responsabilit6 dans tous les abus qui ont pu se commettre - et contre lesquels Mgr Favier n'a pas et, le dernier a protester ? On irait loin
avec un pareil syst6me.
t La vdrite, voyez-vous, c'est que les 6ternels ennemis de la religion et de I'arm6e veulent prendre leur revanche de la gloire que
nos pr6tres et nos soldats ont si laborieusement conquise par l'admirable, I'herolque d6fense du Pe-tang et des ldgations. Sans doute
aussi ne pardonnent-ils pas i Mgr Favier l'universelle sympathie
dont it a recueilli les preuves manifestes au cours de son triomphal
voyage en Europe, au lendemain du siege de Pekin. C'est li, j'imagine,
tout le secret de la campagne que l'on mene actuellement contre
nous; campagne dont les fauteurs seront, d'ailleurs, moralement les
seules victimes, parce que la honte en rejaillira sur eux seuls. a
Nous n'ajouterons qu'un mot : L'accord qui n'a cesser d'exister &
P6kin entre Mgr Favier, d'une part, et, de l'autre, les autorites civile
at militaire, n'existe pas moins i cette heure, a Paris, entre les
Missionnaires, represent6s par le procureur general des Lazaristes,
at le gouvernement. Aucune des forces sociales, qui sont la sauvegarde de tous, ne passera, cette fois du moins, i l'anarchie.
JuuEa nD NARFOI.

Le Times, de Londres, a propos des declarations de M. le
Procureur gienral de la Congregation que nous venons de
reproduire, a ecrit, apr4s quelques paroles pleines de respect
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et d'estime pour Mgr Favier, que, si l'on se rifere A ces

explications, o il faut avouer que les Missionnaires ont
etc bien pen melds aux faits en question 3.

Enfin le journal le Temps (cite par 1'Univers dans son
numero du 28 novembre 19 0) discute les diverses allegations, et il met alors quelque peu les choses au point:
Pout comprendre les incidents qui se sont produits au palais Li,
il faut connaitre la situation qu'il occupe dans la ville de Pekin par
rapport i l1'veche, c'est-k-dire au Pe-tang.
L'evech6 so trouve dans la ville implriale entour6e de murs l6ev6s,
du haut desquels il n'avait cess6 d'etre bombard6 pendant les deux
mois du siege, et a deux ou trois cents metres de la porte de cette
ville. Le palais Li est & quelques m6tres seulement de la mame porte,
en dehors de la ville imperiale. II a servi de refuge pendant toute
la dur6e du siege a des bandes de Boxeurs, admirablement arms,
qui s'y tenaient avec leurs chefs entoures de leur etat major. A la
tete de ces chefs figurait, dit-on, le proprietaire du palais, le prince
Li, qui est un des membres principaux de la famille de l'empereur
et qui passe pour avoir exerc6 une influence importante dans les
conseils supremes de l'empire.

Les catholiques, pendant toute la duree du siege, requrent des balles, des boulets et des fusees incendiaires de ce
palais.
Le 17 aoct, aussit6t apras que les troupes francaises, ayant a leur
tate le general Frey et M. Pichon, eurent pin6tr6 au P6-tang, les
indigenes, refugids 1'eveche, qui ataient riduits Ala derni&re extrdmiti, qui depuis longtemps ne se nourrissaient i peu pres qu'avec
des oignons, des plantes, les feuilles et les racines des arbres, et qui
avaient ete terriblement dprouves par le feu des canons et des fusils
et par les explosions de mines, se ruerent sur les batiments d6serts
d'ou les coups principaux avaient 6te dirigds sur eux. IUs se livrirent,
au palais Li, A des acres de pillage et de destruction qui ne peuvent
evidemment s'excuser, mais qui s'expliquent par '1tatd'exaltation et
de fureur qui rdsultait des souffrances du siege.

Le Temps ajoute (28 nov. 19go)

:

Plusieurs de nos confreres reproduisent des informations de source
anglaise ou amdricaine, deja publiaes il y a quelques mois, relatives
aux actes de pillage commis A P6kin
!a suite de la delivrance des
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legations. D'apres ces informations, des ventes auraient etd organisCes chaque apres-midi dans les legations pour la mise aux
encheres des objcts pillis.
Nous avons tenu a nous renseigner i ce sujet d'une facon precise,
et Pun de nos collaborateurs a pu en parler ce matin avec notre
ancien ministre en Chine, M. Pichon. Voici ce qu'il a rdpondu :
a Vous pouvez affirmerque, parmi lesabusqui ont ete laconsequence
inevitable de la prise de Pekin, aprss la tentative d'assassinat
dirigee pendant deux mois par le gouvernement chinois contre la
population etrangere, ceux qui sont imputables a des Francais ne
representent qu'une part infinitesimale et, on peut le dire, sans
importance, par rapport i& 'ensemble auquel fait allusion sans doute
le rapport du general Voyron. j

LETTRE DE Mgr FAVIER SUR L'AVENIR DE LA CHINE
Les Missions catholiques, dans leur numero du i octobre 1cor,en
publiant la lettre qu'on va lire, la font preceder des lignes suivantes :
a M. Bettembourg, procureur gendral des Lazaristes, nous communique la lettre suivante du vaillant eveque de Pekin. Cette lettre
est appelee i avoir un grand retentissement, cir elle repond aux
preoccupations du moment sur l'avenir de la Chine, et clle r6fute
une a une, et avec une lumineuse franchise, les attaques qui ont ete
formulecs, sans preuves aucunes, meme a la tribune, contre les
Missionnaires et contre Mgr Favier lui-meme. L'eveque sort grandi
encore de toutes ces calomnies, et grAce a la maniere si large avec
laquelle it s'est pretx a I'arrangement de toutes choses, il apparait,
aux yeux de tous les hommes de bonne foi, comme un pacificateur
qui est 'honneur en meme temps, et de la religion et de la France.
Pekin, le 26 aoOt 19ox.

Votre lettre du 20 juin me pose beaucoup de questions ;
je vais ticher de les iclaircir sans obliger personne i partager ma maniere de voir.
a On n'est guere optimiste, dites-vous, pour I'avenir de
la Chine; on s'attend A la reprise du mouvement antieuropien et antichritien. a
II m'est impossible de partager cette opinion.
Quoi qu'on puisse en penser, 1'expedition qui a eu lieu
n'a pas produit un resultat negatif pour les missions; en
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somme, cette expedition nous a sauv6s; c'est indiscutable.
Qu'elle ait augmentd le mauvais vouloir de ceux qui etaient
d ji contre les missions et les chretiens, c'est fort possible;
mais elle a aussi produit la crainte, qui est peut-etre pour
l'avenir le commencement de la sagesse. Je doute que la
Chine s'expose de nouveau a la catastrophe dans laquelle
I'empire et la dynastie ont etC sur le point de sombrer.
Nous aurons a diplorer encore des incendies et des assassinats partiels, mais je ne crois pas au retour d'une persicution gendrale. Des vengeances et des tracasseries locales
6prouveront encore nos chrdtientes pendant plusieurs
annies, mais elles dchapperont , la ruine et renaitront
peut-etre plus florissantes. Le peuple chinois proprement
dit, le laboureur, l'ouvrier, le commercant, n'a jamais eu
de haine contre la religion. Nous ne devons l'horrible
Commune de l'an passe qu'a des sectaires: brigands et soldats revoltes commandes par des princes aussi ambitieux
qu'ignorants.
Les empi6tements de 'Europe sur la Chine ont &te pour
moi lepretexte de cette rdvolution contre les Europeens et
les chritiens leurs amis. J'dcrivais jadis que t de Kiaotcheou sortiraient tous les maux comme ils dtaient sortis de
la boite de Pandore x, et je ne crois pas m'tire tromp6.
Quant au riveil du patriotisme chinois, je ne puis l'admettre; je n'ai en effet, jamais remarqud un vrai patriotisme
dans ce peuple dminemment dgoiste. Un jour, causant
avec de hauts personnages, sans charge officielle, je leur
demandais leur facon de penser sur la politique, ils me
repondirent:
a Les mandarins sont payes pour en faire ; mais nous,
qui ne sommes pas payes, nous ne nous en occupons
jamais. ,
Lorsque les Japonais n'dtaient plus qu'A quelques journdes de Chan-had-kouan, de grands commercants se trouvaient chez moi; je leur dis:
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SQu'allez-vous faire ? Peut-etre que les Japonais
seront ici dans quinze jours.
Voici leur ripopse:
a Ce serait parfait; les Japonais ont de l'argent, et
nous ferons un bon commerce! »

a Les missions perdront-elles par l'expedition qui a eu
lieu? a
Vis-a-vis des Chinois, je ne le crois pas. Cette tourmente a bouleverse les chritientis, il faudra plusieurs
annees pour ritablir le calme; mais les paiens n'ont pas
vu sans itonnement la constance des catholiques chinois,
qui se sont laissi massacrer pour leur foi: c'est A peine si
nous avons trouvi deux cas d'apostasie sur cent victimes.
Les premiers jours apres la dilivrance ont etC suivis d'une
excitation facile a expliquer; les incendies, les massacres,
la ruine complete, les souffrances horribles d'un siege de
soixante jours, avaient 6nerv6 les chretiens; mais tout
s'est calmd peu A peu; A peine en reste-t-il huit ou dix
qui ne se sont pas encore soumis aux mandements de
l'evque. Nos chrdtiens de la ville comme de la province, n'ayant plus d'habitation, vivent en commun
avec les paiens et en parfait accord. Ces pauvres paiens,
qui ont aussi beaucoup souffert, viennent A nous.
Nous en avons sauvi un grand nombre lors de l'entrie
des allids; nous avons facilitd la reouverture de leurs
boutiques en les protegeant, ils ont ete recopnaissants.
Des troupes de paienl, conduits par des notables de diffirents quartiers, nous ont apporti en grande pompe des
prdsents honorifiques, des inscriptions sur soie, sur laque,
sur bois pricieux, dans lesquelles ils nous remercient
comme « amis du peuple ), a sauveurs des families V, etc.,
etc. Chacun peut voir tout cela dans notre r6sidence du
Pi-tang.
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Malgri les dangers et I'apprehension des persecutions
panielles qui arriveront encore, i 200 payens ont 6et
baptisis, plus de 3 ooo ont donni leurs noms pour etre
chritiens! Je ne vois done pas comment nos missions
pourraient perdre vis-a-vis des Chinois!

Mais, en revanche, les missions perdront peut-etre vis-avis des Europiens; le nombre des adversaires des missions
semble progresser, et des personnages haut places n'ont
pas craint de dire n qu'apres tout les missions causaient
plus d'ennuis qu'elles ne rapportaient d'avantages s.
Cette maniere de voir n'est point partagee, je pense,
par ceux qui sont venus ici et y ont sejouroe suffisamment pour juger des missions ; les ministres
qui se sont succdde A Pekin n'appartenaient pas au
parti clerical, et cependant je doute qu'aucun d'eux
adopte I'opinion inoncie plus haut. La tdnacitd d'autres
nations que la France Avouloir proteger les missions permet de penser qu'elles croient bien y trouver quelque avantage. Quoi qu'en puissent dire des personnes recommandables, du reste, voire meme de bonne foi, les missions ne
semblent pas etre inutiles a l'influence franjaise en extreme
Orient. Ne pouvant parler de toutes, je dirai quelques
mots de celles de Pekin.
Nous avons formi dans la capitale un grand college
franco-chinois, qui a pu donner a 1'expidition francaise
plus de 5o interprates; 8 missionnaires, connaissant bien
la langue, sur la demande du general en chef, ont eti mis
a la disposition des colonels, non pas, comme on a ose le
dire, pour faire brtler tel ou tel village et fusiller tel ou
tel Boxeur, mais pour donner aux chefs de corpsles renseignements qu'ils disiraient et qui ne leur ont pas eti inutiles: tous ont it remercids et filicitis par les generaux
francais. A ce propos je vous dirai qu'ayant eu entre les
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mains des listes completes de chefs de Boxeurs, ayant
connu la retraite de plusieurs d'entre eux, meme de celui
qui avait assassine M. Dor6, j'ai jeti au feu ces listes sans
en parler a personne; plusieurs fois interroge, j'ai ripondu
* que nous n'itions pas venus en Chine pour faire tomber
des tetes et que nous ne denoncerions jamais, meme les
plus coupables x.
A l'attaque du P&-tang on nous a amend deux soldats
blesses et le capitaine Marty, qui avait recu une balle dans
le genou. Ce dernier fut soigni pendant quarante jours
dans ma chambre. Je licenciai le grand seminaire pour y
organiser un h6pital qui contint jusqu'a 52 lits, y cor pris
les n6tres et ceux des Soeurs, que nous avions abando nnes
aux malades. Le docteur Ph... vous dira si nous nous sommes 6pargnes pendant ce premier mois. C'etait, du reste,
pour nous un devoir, et nous n'avons en cela aucun
mdrite.

Trois semaines aprs l'entree des troupes, le college
franco-chinois dtait riorganise dans une maison provisoire. II compte aujourd'hui plus de 200 eleves tant paiens
que chretiens sans distinction; lannie prochaine, nous
aurons 5oo eleves. Nous allons construire une grande
institution destinie aux fils de mandarins qui pourront,
sous la direction de professeurs dipl6mds de premier ordre,
s'y preparer aux grandes ecoles de France, oh ils iront
ensuite et d'oi ils reviendront, il est A croire, avec l'amour
de notre pays.
Nous construisons actuellement au quartier des legations
avec tous les perfectionnements modernes, un h6pital destine aux officiers et aux soldats du corps d'occupation. aux
employds du chemin de fer Han-Keou-PNking,et aux autres
Europdens qui pourraient en avoir besoin. De plus, nous
eievons la grande iglise Saint-Michel dans le meme quar-
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tier pour tous les Europiens catholiques; enfin, A Tientsin, un grand h6pital militaire, sans prejudice de celui
qui existe ddjh depuis trente ans.
Toutes ces oeuvres, toutes ces ddpenses ne seront pas
faites, vous Ie comprenez, dans un but depropagande,mais
seulement dans lintiritde i'influence francaise, et pour
montrer que, si la France nous protege, nous ne voulons
pas atre ingrats.

Vous me demandez oi en est la question des indemnit6s;
je vais vous en donner un apercu assez complet.
Les Chinois n'ont pas et6 itonnes lorsqu'on leur a impose plus d'un milliard et demi, et ils ont accept6 le chiffre.
II n'y a eu de difficulti qu'entre les allies qui, apres plusieurs mois de conference, se sont enfin mis d'accord. Le
protocole ddfinitif se signera dans quarante-huit heures.
Dans le chiffre de I'indemniti franqaise etait comprise la
somme nicessaire pour indemniser les missions de leurs
pertes, mais non celle necessaire A indemniser les chr&tiens. Sur I'avis du ministre de France, nous sommes
entres en pourparlers avec les mandarins du vicariat; des
expertises sdrieuses ont itd faites par les Missionnaires et
les mandarins, dans tous les villages ditruits, pillis ou
brflis.
De part et d'autre, on a mis la meilleure volonti, et nous
avons fini par un arrangement equitable, que je viens de
soumettre officiellement A 'approbation du ministre de
France. Les chrdtiens et la mission recevront environ les
deux tiers de leurs pertes totales; nous avons cede
autant que cela itait necessaire pour arriver a cet arrangement.
Le vice-roi m'a offert de fortes sommes pour les Missionnaires massacres; je n'ai rien voulu entendre, et j'ai
tout refuse disant: que a la vie des Missionnaires n'itait
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pas estimable a prix d'argent a. Une reparation morale
pour ces massacres sera demandee par le ministre de
France.
Tout ce que nous avons eti obliges de prendre immidiatement apres le siege pour empdcher nos chritiens de
mourir de faim, de quelque nature que ce soit, a iti scrupuleusement note; j'en ai remis la liste au ministre de
France et la somme totale a ete retranchee de l'indemnite
comme j'en avais contractd l'engagement. Les particuliers
et fournisseurs ont ete indemnises par nous, et nous avons
mgme payd au prix fort toutes les maisons qui avaient iti
brilies autour du Pi-tang pendant le siege. Le peuple
paien, qui ne s'y attendait pas, est venu nous remercier
en masse. J'ai prifiri faire cette grande dipense pour conserver la bonne reputation qu'a toujours eue la mission et
la bonne entente qui avait toujours existe entre elle et ses
voisins.

Le 9 fivrier, apres une conference que j'avais donnie a
la salle Pain a Marseille, la veille de mon dipart, plusieurs
journalistes m'ont communique un telegramme qui m'accusait d'avoir pille la maison d'un certain Lou-seu et
d'avoir pris chez lui plus d'un million de taels en argent;
le tilegramme ajoutait que ce Chinois avait fait une riclamation aupres des allies a ce sujet.
J'ai rdpondu a que, de retour a Pekin, je me mettrais a
la disposition des allies, et que si une injustice quelconque
avait dti commise malgrd mes ordres formels, elle serait
reparee ; que, du reste, je ne connaissais pas ce Lou-seu v.
J'ai voulu en avoir le coeur net; a peine arrive, j'ai
demandi au marichal comte de Waldersde, au ministre de
France et au gouvernement chinois s'ils avaient requ quelques plaintes contre moi; tous m'ont rdpondu a qu'ils
n'avaient jamais regu la moindre plainte x.
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A force de chercher, j'ai enfin dicouvert que ce Lou-seu
etait le fils d'un certain Ly-chan, mandarin, mis i mort par
les Boxeurs comme ami des Europiens, et dont la maison,
compl6tement brdlee, n'etait iloignee de la mission que
d'environ quatre cents metres. J'ai invite ce jeune homme a
venir me voir; il m'a remercij d'avoir sauvi les ruinesde sa
maison en faisant fermer les ouvertures du mur d'enceinte.
II m'a dit a que si tout avait dtd perdu ou pilli par les
Boxeurs, ni eux, ni personne n'avaient pa trouver un tri sor quelconque dans les ruines, car ii n'y en avait pas, ii
n'y en avait jamais eu a. Non seulement il ne m'a fait
aucune riclamation, mais encore ii voulait m'offrir une
petite maison ddmolie, qui lui appartenait pros de notre
enclos, et que je lui ai payde, presque malgrd lui, car je
sais que ce jeune homme n'est pas riche. 11 m'a supplid de
Iaider i rehabiliter la mimoire de son pdre, ce que je lui
ai promis. Ce bon Ly-chan, en effet, etait un ami des Europiens et n'a ite tud par le prince Touan que pour cette
seule raison.
Enfin j'ai placd dans les environs de notre residence du
Pd-tang une grande affiche invitant tous les paiens qui
auraient subi quelques dommages A venir se faire payer
ici. Plusieurs se sont prdsentis, ils ont eti indemnises
immidiatement, il n'en reste plus aucun qui ne soit satisfait.
Lorsque tout fut termind avec les mandarins, ils me
prierent d'adresser un mandement aux chrdtiens pour les
inviter non seulement A la concorde et A la paix, mais
encore a l'oubli total du passe. Je vous en remets copie.
Les mandarins, avec un dicret officiel dans le meme sens,
ont envoyd ce mandement a tous les prdfets et sous-prefets
du vicariat et, d'un consentement mutuel, a aucune accusation de chritiens contre paiens ou vice versa ne sera plus
acceptie pour les faits passds. *
Voili la reponse a toutes les questions de votre lettre;

-

76 -

j'espere qu'apres en avoir pris connaissance, vous partagerez ma confiance dans lavenir. Je crois le retour de la
cour a Pekin certain, quoique retard ; on repare le palais,
on prepare les routes, les gardes chinoises sont aux portes:
Pekin, ce semble, reprendra avant six mois son premier
aspect. Apres la rentree de la cour, je crois la paix et la
tranquilliti assurdes. La protection miraculeuse, dont nous
avons ressenti les effets Pannde derniere, ne nous manquera pas cette annee ni dans Pavenir. Ce que Dieu garde
est bien gardd.
TCHE-LY ORIENTAL
Nous avons annonce precedemment I'6rection de ce nouveau vicariat apostolique, detachi de celui de Peiin. Nous publions les details
suivants, envoyds par son premier vicaire apostolique, Mgr Geurts,
A M. le directeur des Missions catholiques, 1'annee derniere (3o novembre 1goo).

Raisons de la creation de ce nouveau vicariat.- Le
vicariat apostolique de Pekin ayant vu augmenter considdrablement le nombre de ses neophytes, et par consequent
aussi ses besoins, Mgr Favier, de concert avec les Sup6rieurs de notre Congregation et le cardinal-prefet de la
Propagande, a cru le moment opportun de le diviser.
Chaque annee, en effet, particulierement dans les parties
ouest et sud du vicariat, les conversions a la foi catholique se comptaient par centaines (le nombre de catholiques est monte de 35 ooo a 47 ooo depuis 189o); et,

comme consequence naturelle de cette expansion extraordinaire, il 6tait necessaire d'y envoyer non seulement un
plus grand nombre de missionnaires, mais encore des ressources plus considerables. D'un autre c6te, les ressources
n'augmentant pas en raison des besoins, le vicaire apostolique se trouvait dans l'impossibiliti de mener tout de
front, et se voyait forc6 de laisser d'autres districts dans
une ditresse relative. Parmi ces derniers, ce fut surtout le
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district de 'est, celui de Young-ping-fou, qui se ressentait
des consequences de cette penurie, bien que, IA aussi, la
moisson s'annonce depuis longtemps de plus en plus abon dance.
Mgr Favier rdsolut done de confier cette partie de son
vicariat & d'autres ouvriers, dans respoir que ceux-ci, travaillant sur un terrain moins dtendu, trouveraient plus
facilement le moyen de le faire fructitier selon les desseins
de Dieu.
Le Souverain Poatife erigea, au mois de decembre de
l'annee derniere, le district est du vicariat de Pekin en
vicariat apostolique, lui imposa le nom de a Tchely oriental a avec residence principale dans la ville de Young-pingfou, et nomma, sur la proposition de Mgr Favier et de nos
Superieurs, M. Francois Geurts, lazariste et jusqu'ici missionnaire a Peking, premier vicaire apostolique.
Les comptes annuels du mois d'aodt 1899 accusaient un
nombre de 2 88o chretiens dans le nouveau vicariat.
I1 y a deux ans, ce vicariat se composait de deux residences: Kient-chang-ing, et Hoang-hoa-kiang, avec une
petite Sainte-Enfance a Kient-chang-ing, gouvernde par
une Vierge chretienne. Depuis I'an dernier on a pu faire
Pacquisition de vingt u mons de terrain dans la ville de
Young-ping-fou, destines a la construction de la residence
du vicaire apostolique, et vingt autres u mons ) A GsounHoa avec une nouvelle residence pour les missionnaires
futurs.
La premiere residence, celle du vicaire apostolique,
venait d'etre A pen pres achevee, lorsque inopinement
eclata Pinsurrection actuelle; or, une lettre (3 aodt)
annonce qu'elle vient d'dtre pillie, et celle du Tsoun-Hoa
completement ddtruite, ainsi qu'une demi-douzaine de
chrdtientes aux alentours. La rdsidence de Kient-chang-ing
a dti aussi saccagde, parait-il.
Avenir. - A cause des troubles recents, impossible de
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dire quel sera l'avenir; mais, avant cette persecution, il y
avait un espoir fonde que le nombre des chrdtiens s'augmenterait rapidement.
Pendant l'hiver dernier, Ie Missionnaire et deux pretres
indigenes ont pu baptiser i 16 catdchumenes, et ii itait a
privoir que, avant la fin du printemps, ce nombre allait
monter a 2oo. Faute d'une allocation suftisante, on n'avait
pu ouvrir que quelques ecoles externes et une seule
interne.
a Si le Bon Dieu, dcrivait le Missionnaire en date du
3o mai, nous preserve des troubles qui disolent le vicariat
de Peking, nous avons 1l les plus belles esp6rances et un
mouvement vers la foi qui surprend les plus optimistes. ,
Helas! l'ouragan a passe, n'epargnant qu'une seule des
quatre r6sidences que nous avions, grice a la defense improvisde qu'opposerent les Missionnaires et les chretiens
reunis.
D'autre part, M. Boscat, procureur des missions des Lazaristes, en
Chine, a donne plus recemment les interessants renseignements qui
suivent:

Lettre de M. Boscar, de la Congregation de la Mission,
procureur des Missions de Chine, t M. MIuN, Secrdtairegineral, a Paris.
Shang-hai, le to juillet 9gol.
MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
Je vous ai promis quelques notes sur notre nouveau vicariat du Tche-ly oriental. Les voici :
Le Tche-ly oriental est situee entre les x 5*et 1170* /2
de longitude, sons les 39* a 4i' i/2 de latitude. II est borne
an nord par la grande muraille, au midi et a l'est par le
golfe du Pe-tche-ly, et i louest par le vicariat du Tche-ly
nord.
11 comprend unfou, c'est-a-dire pr6fecture ou ville de
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premier ordre, Yong-ping-fou, et un tcheou, c'est-a-dire
prifecture ou villede deuxieme ordre,Tsoung-hoa-tcheou t .
Le chiffre de la population ne dipasse pas 2 millions
d'habitants.
Le centre de la Mission est la prefecture de Yong-pingfou, situd i 250 kilometres environ P'ouest de Pikin,
A z2o kilometres environ au nord de Tien-tsin, i 200 kilometres environ au nord nord-est de Takou, a 12o kilometres
environ a l'ouest de Shang-hai-koan.
On va aujourd'hui &Yong-ping-fouet on y arrive presque
par le chemin de fer de Takou A Shang-hai-koan. On
Papergoit de loin qui s'6tale gracieusement aux pieds d'une
belle chaine de montagnes et au-dessus d'une petite riviere
qui baigne ses remparts tortueux.
La riviere de Yong-ping-fou se jette dans le Loan-ho
(le Fleuve boueux), i deux lieues environ en aval et au sud
de la ville.
L'aspect du pays, plus triste peut-dtre et plus plat encore
que dans tout le reste du Tche-ly, i partir de Tien-tsin et de
Takou jusqu'a Tang-chan, change presque subitement a
une petite lieue avant d'arriver A cette derniere ville. Cette
belle petite ville de Tang-chan, situee dans la region des
mines de charbon deja bien connues, est devenue depuis
pen un vaste entrep6t de charbon de terre et prdsente djit
une physionomie quasi-europdenne. De loin, et avant d'y
arriver, on y aperqoit de vastes etablissements europeens,
des usines avec leurs chemindes exotiques et quelques maisons bien bities A etages.
I. Le Yong-ping-fou (a la meme latitude i peu pres que Pekin,
400 environ) se divise en cinq arrondissements ou sous-prefectures,
qui sont : io Loan-tcheou; 2o Lo-ting-shien; 30 Tsien-ngan-shien;
40 Fou-ning-shien; 5* Ling-yu-shien.
Le Tsoung-hoa-tcheou se divise en trois arrondissements ou sousprefectures, qui sont: is Tsoung-hoa-tcheou; 2* Yu-tien-shien;
30 Foung-joung-shien.
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Puis, quand on y arrive, on est tout surpris du mouvement extraordinaire qu'on y remarque et qui fait deviner le
trafic important qui s'y fait ddja.
De Tan-chan a Loan-tcheou, sur un parcours de soixantedix a quatre-vingis kilometres, le pays devient de plus en
plus accidente et la campagne de mieux en mieux cultivie
et verdoyanie.
A un kilometre environ avant d'arriver A Loan-tcheou,
M. Capy, qui itait venu a ma rencontre, me montre lendroit oi, quelques mois auparavant, douze Chinois payens
souplonnds d'amitid pour les chritiens avaient iti coupes
en morceaux par ies boxeurs.
A peine descendus du train, a Loan-tcheou, M. Capy
nous presente un honnite payen, son sauveur, devenu catechumene. Au moment o& les boxeurs massacraient les douze
malheureux dont je parlais tout A l'heure, le futur catechumene courait avertir M. Capy, A quelques pas de 1a.
A son tour, M. Capy avertissait les quelques Russes qui
stationnaient a une centaine de pas de la gare de Loantcheou, a l'endroit ott la voie ferree traverse le Loan-ho;
ils etaient environ une vingtaine de cosaques.
Ceux-ci, ainsi prevenus, avaient pu, en deux salves fortement nourries, faire tomber un bon nombre de boxeurs,
par la effrayer et mettre en fuite les autres, huit cents
hommes environ.
En passant sous les arches du pont du chemin de fer, on
me montrait la position pricaire oi se trouvait cette poignee d'hommes ditermines en face des huit cents brutes
alter6es de sang et de carnage.
Puis, nous nous dirigions, en char, vers Yong-ping-fou.
Nous y arrivions apres cinq heures et plus d'une marche
extrEmement p6nible.
J'y trouvai Mgr Geurts installi dans une grande maison
chinoise qu'on vient de lui donner A titre d'indemniti.
Inutile de dire que j'y fus requ avec une grande sympathie.
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II tait nuit. Mais, le lendemain, nous pumes considerer
avec grande satisfaction le beau plateau sur lequel est sise
la maison chinoise, residence dpiscopale de Mgr Geurts,
ou nous avions passe la nuit et aupres de laquelle on apercevait q~ et IAles itablissenTents ruines de la Mission et de
la Sainte-Enfance. Cette maison est reunie par diverses
langues de terrain aux etablissements chretiens, et cela fait
un tout continu. Ainsi, la mission catholique poss&de un
espace de terrain considerable sur lequel Mgr Geurts
pourra etablir le centre de toutes ses ceuvres.
Je suis done bien content de tout ce que j'ai vu a Yongping-fou. C'est le centre d'un vicariat de belle espdrance, a
vingt kilometres environ de la voie ferree, a laquelle Yongping-fou se relie par le Loan-ho et son affluent, et a une
centaine de kilometres de Shang-hai-koan, sur les bords de
la mer (golfe du Pe-tche-ly).
J'ai trouve 1a, a Yong-ping-fou, Mgr Geurts et ses trois
Missi onnaires en bonne santd, contents et pleins d'espdrance. Ils vous diront eux-mdmes, plus tard, ce que je ne
saurais bien vous dire, moi, I la suite d'une simple visite
faite A la hate. Mais j'ai pense que ces premiers renseignements que je viens de vous donner vous seraient agreables.
L. BoscAT.

KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de Mgr Vic, a M. BoscAT, &Shang-hai.
Kion-Kiang, 28 mars 19o1.

MONSIEUR ET TRAS HONORE CONFRARE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaisI
II convient de joindre quelques explications au tableau
ci-joint. En juin dernier, pendant que les Idgations et le
Pi-tang itaient assidgis A Pekin, le prince Tuan, devenu
tout puissant, obtint de limperatrice douairikre des ddits
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de proscription et d'extermination de tous les chritiens et
des Europeens, edits qui furent publiis dans tout l'empire.
Les vice-rois du Yang-tse-kiang, certains des justes reprisailles des Europeens, et craignant peut-etre d'en 6tre les
premieres victimes, rdsolurent d'un commun accord d'attenuer les ordres de Pekin. Aussi, i part le massacre de
Mgr Fantosati dans le Hou-nan meridional, di A la haine
et a la barbarie d'un Tao-tay tartare, la vallee du bas Yangtse n'eut pas, si je ne me trompe, a deplorer d'autre mort
d'Europeen.
Le Kiang-si est subordonni au vice-royaume de Nanking. Toutefois, le vice-roi a sur notre province une autorite plus nominale qu'effective. Le gouverneur de Nantchang est pratiquement independant. Au moment des
troubles, nous avions un gouverneur tartare, apparente de
tr6s pres au prince Tuan, entouri d'un personnel en consdquence, qui, loin de lengager a la moderation, l'excitait A
la haine et a la violence contre rEuropeen et les chritiens.
Dans Pinterieur du Kiang-si, il n'y a jusqu'ici d'dlement
etranger que les Missionnai:'es catholiques et les ministres
protestants en plus grand nombre. Des le commencement
des troubles, notre gouverneur envoya AShanghai un de ses
familiers, qui le tint mEme par tiligrammes au courant des
idvnements. Ce familier, avec une mauvaise foi manifeste,
dcrivit a son maitre que, dans le nord, son gouvernement
itait triomphant et victorieux sur toute la ligne, que tous
les diables d'Occident de premiere et de deuxidme categorie
avaient etd igorgds, et qu'a Shanghai meme, on allait jeter
Ala mer le reste des residents etrangers.
Le gouverneur se trouva un moment dans une situation
quelque peu perplexe. II devait, d'une part, montrer son
ddvouement A l'empire en obdissant aux injonctions de la
cour. D'autre part, arrivaient de Nan-king des ordres pressants et multiplies de proteger la vie des Europiens. Apres
.out,si ces derniers arrivaient A prendre ledessus,lui,serait
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en premiere ligne responsable des crimes commis. Or, un
bon et intelligent Chinois, quelque pen honndte qu'il soit,
n'engage pas inconsideriment son avenir et ses intdrits personnels. Notre gouverneur, fort de l'avis d'une partie de son
entourage, trouva un moyen terme: Protiger les vies, mais
raser les itablissements. 11 y eut alors un plan parfaitement
concerti, adaptd au reseau de nos itablissements, englobant les trois vicariats. II fallait d'abord, de conviction on
de force, dloigner les Missionnaires, puis piller et detruire
A son aise les itablissements tant protestants que catholiques, suivant a pen pros l'ordre determind. On devait
commencer par le vicariat oriental, passer ensuite au miridional, pour aboutir &Nan-tchang et Kiou-kiang. Rien ne
devait rester debout. De fait, de la premiere semaine de
juillet au 3o aotit, ce plan fut exdcutd de point en point.
Partout les missionnaires purent se rendre compte de cet
ordre de choses. On les pressa d'abord de se retirer. Les
autorites se ddclaraient impuissantes i protdger; la presence
de l'Europien, disait-on, surtout, et meme du pretre indigene, tait une excitation perpetuelle pour la population.
M. le consul gendral de France ayant insistd pour qu'on
groupit provisoirement a Shanghai les Missionnaires de
l'intdrieur, les confreres du Kiang-si septentrional regurent
l'ordre de prendre sans delai ce parti, et de quitter leur poste.
M. Donjoux, a Fou-tcheou, averti de cete ddcision, et
d'ailleurs harceld dans le mdme sens par les mandarins et
supplid de s'dloigner par les chretiens, qui jugeaient la presence de l'EiTropien de plus en plus compromettante pour
leur sdcurit6, crut sage de se rendre a ces injonctions. Le rdsultat justifia pleinement la prudence de cette manisre d'agir.
D'autres Missionnaires, en plus grand nombre, resterent
jusqu'au bout au peril de leur vie, et virent de leurs yeux
flamber leur residence. M. Dauverchain, apres la destruction de Kin-te-tcheng, le premier etablissement ras6 et le
plus rapprochi de Yao-tcheou, ot ddbouchent et affluent,
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a la moindre alerte, les nombreux d6sceuvres de Kin-teicheng, comprit bien la graviti et Pimminence du danger.
Aussi acceda-t-il aux instances du sous-prefet de diriger
incessamment les Sceurs de Charite sur Kiou-Kiang. Cinq
jours apres, les 6tablissements de Yao-tcheou etaient en feu.
M. Sageder et M. Gustave Thieffry, de passage, traverserent
presque inaperqus une immense foule houleuse, affublds
d'une tunique rouge que leur avaient passee deux soldats.
M. Dauverchain, reconnu en chaise, requt an front une
large et profonde blessure et eut le corps tout contusionni
de coups de pierres. Mdme, apres son arrivie a Shanghai,
son etat inspira plusieurs jours de vives inquietudes. Dieu
merci! les soins de nos bonnes Saeurs, A I'h6pital, triompherent du mal,
, Tout le monde quittait a regret la mission : c'etait pour
obdir au conseil evangelique: c Si vous tes poursuivi,
chassd d'une ville, fuyez dans une autre. . En s'obstinant
A rester, les Missionnaires eussent exposi leur vie en pure
perte, et leur presence, loin d'adoucir, aggravait la situation
des chritiens. L'attitude aussi bien que les mesures prises
au debut de la crise par les autoritis provinciales crdaient
cette conviction et ce courant irresistible dans resprit des
populations. Dans ces conditions, le devoir du Missionnaire n'6tait pas douteux. Je suis heureux de constater que
chacun I'a accompli bravement avec intelligence et devouement. Le Kiang-si a etd, de toutes les provinces meridionales, la plus dprouvee et la seule de toute la Chine oi tous
les Missionnaires aient df abandonner leurs'chretiens.
Tout autre etait la situation des Missionnaires dans le
nord. Les ~hrdtiens, beaucoup moins isolds, y sont plus
nombreux et plus groupis. Les ordres de la cour y itaient
brutalement, cruellement executis. Les principales chr6tientis itaient cernies par les Boxeurs en armes, la fuite en
masse etait matiriellement impossible; la defense Amain
armee s'imposait aux chretiens.
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Le devoir du Missionnaire dtait de les encourager et aider
de son mieux &l'organisation de la defense tant qu'elle etait
possible, et de les preparer et de paroles et d'exemple a
la resignation et a 'acceptation heroique du martyre. L'histoire de 'annee derniere dit eloquemment combien simplement et vaillamment nos confreres du nord, les Soeurs et
les chritiens ont fait leur devoir.
Dans lincendie de Yao-tcheou, il y eut une orpheline de
brdlee et une vieille femme qu'on n'a plus revue et qu'on
suppose aussi brilde.
Un neophyte se devoua pour accompagner jusqu'A
Kiou-kiang M. Ou, pretre indigene, restd au milieu des
chretiens jusqu'a la destruction de I'eglise de Teng-kiat-pon
(29 aodt). Ce neophyte, a son retour, fut tu6 dans sa propre
famille, uniquement parce qu'il avait rendu service au
pretre.
A Lien-tcheou, une chrdienne enceinte fut frappee par
les pillards et mourut des suites. Je n'ai pu encore avoir de
details circonstancies sur ces deux dernieres morts.
l'intelligence et A la fermete du sousNous devons
prefet de Fou-tcheou d'avoir pu conserver la residence
principale. L'loignement de M. Donjoux donna une premiere satisfaction a I'excitation populaire, et l'energie du
mandarin fit le reste.
Ces explications m'ont paru ndcessaires pour faire comprendre la conduite des missionnaires du Kiang-si dans les
troubles de 190o.
Nous sommes actuellement en pleines ndgociations pour
le reglement de toutes ces affaires; et nous avancons bien
doucement. Les Chinois, tres prompts A la destruction,
sont tres lents A la r6paration.
Nous comptons toujours sur la discrete intervention de
la Providence, plus intiressee que nous A la paix et a la
prosperit6 de nos oeuvres!
f Cas. Vic, Vic. apost.
Veuillez, etc.
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Suit le tableau des localitis pill6es et des desastres subis; ii se
termine ainsi :

I. Cest, en resume, une destruction totale :
i* Des etablissements neufs et trs importants de la ville
de Yao-tcheou;
2* Des etablissements en creation de Kin-te-tchen, dans
le departement aussi de Yao-tcheou-fou;
3° Des groupes importants de la ville de Kien-tchang; de
Kiou-tou, de Tsi-tou, San-kang, Lien-tchou, dans le departement de Kien-tchang-fou; de Tsong-lou, dans le departement de Fou-tcheou-fou.
II. Dans toutes ces localitis, on la Mission catholique a
souffer, les chritiens ont 6et pillis, leurs maisons et boutiques brtilles.
III. II faut y ajouter plus de cent villages oh les chr&tiens ont ete de meme ranconnds, pillis, frappes pour les
forcer A l'apostasie. Comme on l'a dit iloquemment pour
Pekin: C'est I'ceuvre de bien des annies de perdue. Quand
pourrons-nous nous relever de pareilles ruines?
f Cas. Vie, C. M.
Vicaire apostolique du Kiang-si oriental.

PERSE
Lettre de M. MALAvAL, pritre de la Mission,
a M. MILON, Secretaire gdneral.
Tauris, 1e 23 juillet 19o0.

La nouvelle Mission de Tauris a des debuts consolants.
La population catholique nous a fait bon accueil,
et il y a ddji un veritable bien accompli.

Nous n'ouvrirons notre icole que vers la mi-septembre,
mais ddja les elives se presentent en grand nombre.
La population schismatique parait &tre, en gindral, en
notre faveur.
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Nous avons dO accepter de donner des leqons de frangais
a une quinzaine de jeunes gens de seize a vingt ans. D'autres se presentaient, mais j'ai dO leur pr4cher patience jusqu'A la rentrie des classes, et faire dire un peu partout que
nous ne pourrions pas recevoir des enfants avant cette
epoque, puisque nous n'6tions pas encore installUs.
Avant la fin du mois d'aoat, Mgr Lesnd nous enverra
cinq ou six enfants armeniens d'Ourmiah et de Khosrova;
ils doivent faire partie du petit seminaire, car a Tauris
nous nous occuperons de la formation d'un clerg6 indigene, pour la mission arminienne.
Nous avons demand6 A Constantinople un prdtre arm6nien catholique, qui sera notre auxiliaire, et nous sera d'un
grand secours dans cette nouvelle ceuvre, pour ce qui
regarde le rite arminien.
MAL&VAL.
NOTICE SUR TAURIS
Tauris, ou Telriz, est la ville principale on chef-lieu de la
grande et belle province de l'empire Persan, I'Azerbedjan.
Surnommie la coupole de I'islamisme (Quoublet-el-Islam),
elle fut fondee Pan 175 de I'hgire (797 de 1'ere chr&tienne), par Jobeideh, femme d'Haroun-al-Raschid, Fallii
de Charlemagne. A deux reprises, elle fut ditruite autrefois
de fond en comble par des tremblements de terre.
Tauris est bitie dans un espace qui a la forme d'un fer a
cheval, dont les c6tes sont formis par les montagnes elevies
de la grande chaine de I'Elbourz ou Elbrouz, d'oh, a la
fonte des neiges, et grAce aux abondantes pluies de mars,
s'echappent, A travers de nombreux ddfilds, des torrents
rapides qu'on ne dirige qu'avec peine.
La ville de Tauris, situee vers le 44* de longitude est et
le 380 de latitude nord, devint la capitale de la Perse (Iran),
sous les Mogols. Elle vit alors son apogie de gloire, dont
ii ne reste aujourd'hui que de rares souvenirs, entre autres
le vieux chateau et les ruines de la belle mosqude de Djihon-
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Chah. On assure que sa population fut de 5oo,ooo habitants.
Au point de vue chritien, lancienne ville de Tauris rappelle peu de souvenirs importants. Dans les environs de la
ville, ont toujours existd des groupes importants de
chretiens, Arminiens et Chaldeens : Salmas, Haragha,
Kara-dagh-Sophian. Au seizieme sikcle, Djoulfa, sur les
bords de 1'Aradj, dtait un grand centre armenien. Albas I',
le Grand, roi de Perse, pricipita la ruine de cette ville, en
transportant ses habitants A Ispahan, oi ils fonderent ce
magnifique faubourg, qui porte encore aujourd'hui le nom
de leur ancienne cite.
Aujourd'hui Tauris est la seconde ville de l'empire, et
ordinairement gouvernde, au moins nominativement, par
le valeyad ou prince hdritier. Sa population est tr6s dense
et parait se developper encore. Bien qu'on ne puisse faire
qu'un denombrement approximatif, on s'accorde gdenralement A dire que la ville renferme plus de 25o,ooo habitants. DWs lors on s'dtonne de revoir chez elle le caractire
des villes musulmanes : ritroitesse et la saletc des rues.
L'on ne peut juger de la beautd des maisons que du
milieu de la cour.
Les habitants de Tauris, de race blanche claire, sont bien
bien fairs, d'un commerce agrdable, mais, dit-on, un peu
fiers, et ils se sont attird les epigrammes de plus d'un de
leurs poktes. Ils sont, commundment, sunnites.
Ils s'occupent, en gendral, de commerce, et, depuis longtemps, la richesse n'est pas chose rare chez eux. Un certain nombre d'Europiens, itablis dans ce centre du commerce oriental, des Indes et de la Chine, n'arrivent que
peniblement a traiter des affaires importantes, alors qu'autrefois, ils drainaient lor du pays.
Les Persans ont beaucoup appris, et, aujourd'hui, le
gros commerce leur .est chose familiere. Je dois ajouter
que, depuis renvahissement de I'empire russe, Tauris a
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vu diminuer son importance, car les importations et les
exportations se sont ouvert deux autres routes : Bouchiz
danslegolfe Persique, etsurtout Bagdad, par Alexandrette,
qui, aujourd'hui, desservent tout Iest, le sud et le centre
de la Perse.
Au point de vue du christianisme et de I'apostolat catholique, on peut constater que Tauris renferme pres de
5,ooo chrdtiens, formant deux grands quartiers, attenant
'un A l'autre, et au milieu desquels vivent une quarantaine
de families europ-ennes, y compris les consuls, mais qui
augmenteront certainement, soit parce que la Russie s'y
implante de plus en plus, soit parce que certaines reformes,
opdrees dans l'administration persane, demandent des Europeens a leur tate pour les diriger et les faire reussir. Tauris est le chef-lieu du diocese arminien de l'Azerbeidjan.
Je ne crois pas, du moins je n'ai lu nulle part, que
les anciennes Missions de la Perse, des seizieme, dixseptieme et dix-huitieme siecles, aient eu une residence en
cette ville, bien que des Missionnaires l'aient cotoyie, en
s'occupant des chretiens de Naragha. Les Missionnaires
lazaristes devaient, un jour, providentiellement occuper cc
poste et y jeter les fondements d'une nouvelle mission
armenienne.
Le 6 novembre 1838, M. Eugene Bore, savant francais,
qui devait etre plus tard Missionnaire, et devenir superieur
general de la Congregation des Lazaristes, arrivait A Tauris, charge d'une mission scientifique en Orient par le
ministere de 1'Instruction publique de France, et par
I'Academie des inscriptions et belles-lettres de Paris.
II etait accompagni de M. Scafi, Lazariste de Constantinople, envoye par son superieur, M. Leleu, alors
visiteur de la province, pour se rendre compte de I'etat des
chritiens et de la possibilite d'entreprendre quelque chose
pour la diffusion de la foi catholique dans ces malheureux
pays.
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En 1839, M. Bore ecrivait : aJ'ai celebrd les fetes de
Piques avec quelques catholiques r6unis a Tauris, et qui
sont deji plus nombreux que les membres de 1'Eglise amiricaine, etablie depuis cinq annees. Ses missionnaires,
residant ici, n'ont pas encore un seul converti. J'espere que
Pannee prochaine, ces cirdmonies se feront avec plus de
pompe dans la chapelle de la Mission. *
Ainsi, le but de M. Bord, se rendant en Perse, dtait d'y
travailler Ala gloire de Dieu et A l'expansion de son Eglise,
en y dtablissant des missions catholiques. M. Scafi, en
effet, ne tardait pas A le quitter pour aller plaider cette
cause auprks de ses supdrieurs majeurs, tandis que M. Bord
lui-meme ouvrait une icole catholique dans la capitale de
PAzerbeidjan.
Ses esperances ne tarderent pas i se rdaliser : M. Ambroise Fornier, lazariste, pr6fet apostolique, arrivait A Tauris, en ddcembre 184o, tandis que M. Etienne, supdrieur
gnedral, annonce a M. Bord 'envoi d'autres Missionnaires :
MM. Cluzel et Darnis, et le frere David qui, le 17 Juin 1841,
arrivaient, eux aussi, a leur poste et allaient dtablir i Tauris une mission armdnienne. Mais cette installation, tant
desirde, ne devait pas etre de longue durde. L'eveque arm&nien schismatique et son peuple, excites par les missionnaires protestants, comprirent le danger qu'allait courir
leur Eglise. Ils furent appuyds par leurs consuls, russe
et anglais. Devant cette opposition gdndrale, nos Missionnaires comprirent que le temps d'dtablir cette mission
n'dtait pas encore venu, et ils allerent se fixer &Ourmiah,
oh ils se sont occupds du retour des Nestoriens au catholicisme.
Neanmoins on ne perdait pas Tauris de vue et, en 1889,
M. Plagnard, lazariste, avec lautorisation de Mgr Thomas,
achetait une vaste maison avec diverses cours. Le dil6gue
apostolique, en meme temps supirieur de la Mission,
croyait toutes les difficultds aplanies, mais il fallait des
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Missionnaires et des ressources, et I'ouverture de la maison, ddcidee en principe, dut encore subir un retard.
Enfin l'annie derniere, 1900, sur la demande de Mgr
Lesnd, M. Fiat, supirieur gienral, croyant I'heure venue,
envoyait deuz Missionnaires, M. E. Mas etvotre serviteur.
Tous deux s'embarquaient A Marseille pour aller fonder la
nouvelle Mission, et, le 17 juin de cette ann&e, Mgr le
dildgud apostolique nous installait, binissant nos futures
oeuvres, a la grande joie des catholiques risidant a Tauris,
et aussi a la satisfaction d'une grande partie de la population arminienne.
A 'automne prochain, la ligne du chemin de fer du
Caucase touchera a Erivan, par Kars, et a Alexandropole.
D'Erivan a Djoulfa (frontikre russo-persane), ii n'y a qu'un
pas, et la ligne doit etre tracee le plus vite possible, d'apres
les ordres de Saint-Petersbourg. D'ici a deux ans, nous
pourrons done aller en chemin de fer de Perse A Paris.
Cette voie ferrie ne pent pas s'arrater A la frontiere, d'autant plus que, depuis 1888, la Russie s'est rdserv6 la construction d'un chemin de fer en Perse.
Est-ce &dire que nous allons avoir beaucoup de conversions, au moins immidiatement? Non. Les RR. PP. dominicains de Van ont pris patience plus de vingt ans, s'adonnant A l'education de I'enfance, et, a un moment donnd, la
Providence a fait lever et germer le bon grain confid B la
terre: la r6colte a iti on ne peut plus consolante.
Aujourd'hui, pour ramener les Armeniens, il faut prendre
'oeuvre de loin.
Un avantage de la Mission de Tauris est de pouvoir
accorder les soins spirituels a pres de cent cinquante catholiques de tout rite, qui, jusqu'aujourd'hui, ne voyaieut
le prdtre qu'une on deux fois par an, et encore en passant.
Auguste MALAVAL.

AFRIQUE
ALGERIE
Lettre de la sceur N..., Fille de la Charite,
a la tres honoree mere KIEFFER.
Mustapha-A)ger, avenue Crollier, le 27 mai 1901.

MA TRES HONOREE MiRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!
Ma sceur Roy me charge de vous donner quelques
details sur noire ceuvre du Fourneau economique, ricemment installie, et qui fonctionne A la grande satisfaction
des personnes devouees aux pauvres si nombreux de
Mustapha.
Les debuts sont humbles; mais Dieu, qui est le
pere des pauvres, a, pour ainsi dire, reveilli dans bien des
coeurs la flamme de la chariti chritienne. On s'intiresse
A Ioeuvre naissante et encore unique ici, on est heureux
de voir l'ouvrier secouru. Dieu, dans sa bontd admirable,
aplanit les difficultes; les dons arrivent, soit en argent,
soit en secours divers. M. le maire s'est montri tres bienveillant pour l'oeuvre, il fait distribuer les bons du Fourneau aux indigents dela commune; enfin, dans sa derniere
sdance, le conseil municipal a vot6, sur Pinitiative de
quelques conseillers ddvouds, une subvention annuelle de
sept cents francs APoeuvre du Fourneau dconomique.
Ricemment, a iet organisd au Fourneau dconomique,
par les Dames de la Charitd de la paroisse, et par les
membres des conferences de Saint-Vincent de Paul,
sous la prdsidence de M. le cure, si devoud et si zeie,
un diner en faveur des pauvres les plus nicessiteux
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secourus par ces socidtis. I1 eut lieu le Jeudi saint, en
mimoire de la sainte Cene de Notre-Seigneur. C'dtait
vraiment- une fete touchante, car plus de deux cents
pauvres s'y etaient rendus. Spectacle bien idifiant: on
voyait ces dames rivaliser de zele et de devouement avec
nos Sceurs, pour appriter le diner, organiser le couvert.
Rien ne devait y manquer, car on voulait faire oublier un
moment a ces deshirites de la fortune leur vie de privations. La cour, les preaux, furent mis a leur disposition,
et, en peu d'instants, se transformerent en de magnifiques
refectoires : de longues tables y furent dressees, recouvertes de nappes, serviettes. De magnifiques bouquets de
fleurs naturelles y donnaient un peu plus de gaiete. Le
temps etait splendide, le ciel bleu de l'Algdrie avait pris
son teint d'azur le plus pur et le plus beau : et cet
ensemble rehaussait le charme de cette petite fete. Le tout
dtait range avec une excessive delicatesse. Ces pauvres gens
arrivaient de tous c6tis, heureux de l'accueil bienveillant
qui etait fait a chacun. Jamais, disaient-ils, ils n'avaient
pris part a un repas si somptueux. Quelques-unes de nos
Sceurs avaient fait la cuisine, d'autres aidaient ces dames
a servir.
M. le cure avec MM. les vicaires ont tenu a benir les
tables; ils assisterent au repas, se promenant de c6t6 et
d'autre, adressant la parole a ces pauvres tout imus de
bonheur. Vraiment on se demandait lesquels jouissaient
le plus : les pauvres ou les assistants? L'emotion etait
reciproque. Parmi les membres de la Conference de SaintVincent de Paul, se trouvait un commandant retraitd du
30 zouaves; il etait si heureux de voir jouir ces pauvres
gens, qu'il ne pouvait cacher son emotion. Vraiment cette
scene touchante rappelait les fraternelles agapes des premiers chrltiens de la primitive Eglise. Ces dames n'exprimaient qu'un regret : celui de ne pouvoir plus souvent
renouveler un spectacle si emouvant. Pourtant I'clan est
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donnd. Ce jour sera memorable pour notre chere Maison
de Mustapha, et nous avons confiance qu'il assurera & nos
ceuvres un accroissement de benedictions divines.

ABYSSINIE
Les Missions catholiques (20 septembre 19go
ont publie les lettres suivantes:

et z5 novembre 190o)

Lettre de M. COULBEAUX, supdrieur de la mission,
d'Abylssinie.

Les Missions catholiques ont annonce comment, il y a
quelques mois, nos Missionnaires d'Abyssinie avaient dd

ceder devant la force brutale des soldats du chef de 'Agamie et abandonner la residence d'Alitiena. Vos abonnes ont
pu admirer la courageuse fidiliti des families catholiques,
de nos religieux et religieuses, de nos chers siminaristes
quittant la paroisse le coeur serre, et se cachant sous les
Apres monts et les ravins deserts. La les fauves itaient pour

eux moins A craindre que les persecuteurs. Is avaient enfin trouvi asile sur les terres hospitalieres de rErythrie,
grace A la bienveillance des autorites italiennes.
Quoi de plus douloureux que cet exode dans les angoisses
du present et les anxidtis d'un avenir plus sombre encore!
Tous s'y risignaient cependant.
Leurs prieres et leurs larmes ne pouvaient qu'etre exaucees : elles le sont.
J'ai done la joie de vous annoncer que, hier, x2 septembre,
trois Missionnaires expulsis se sont embarqu&s a Marseille
pour reprendre la route de cette mission de rAbyssinie.
Nous esplrions ce retour, malgre toutes les apparences
contraires; nous I'espdrions prochain, vu les larmes et les
les priares des expulsis: pasteurs et fiddles devaient toucher
le coeur de Dieu. Bien imouvantes sont les lettres qui, i
chaque courrier, nous apportent la consolante expression
deleur affection.
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SNospaysans, crivent nos pretres indigenes, sontresignes
et forts; mais ils craignent que la prolongation indefinie des
privations, de la gine etdes souffrances de l'exil ne finisse
par abattre leur fermeti actuelle et qu'ils n'en viennent i
perdre esperance et courage. Oh! avec nous, ils out sans
cesse les yeux et les mains elevies vers le ciel, pour obtenir
le prompt retour de leurs Peres... Ne nous abandonnez
pas... ayez pitie... hitez-vous de nous secourir! etc.
Celui qui a permis la tribulation a bien voulu mettre in
a 'epreuve.
Comment s'est operi cet heureux revirement? Le chef
de I'Agamii qui avait compte, en prenant ces mesures violenies contre nous, sur la distance enorme qui rend Iacees
de ces montagnes et les communications avec la capitale
fort difficiles, sinon impossibles, a di cider cependant aux
ordres de Menelick, non certes par defirence pour son souverain, mais par crainte du Ras Oulii gouverneur du Tigre
qui rentrait avec des instructions expresses de Iempereur
en notre faveur. Aussi souple sous la menace qu'il s'etait
montri tyrannique envers la faiblesse des Missionnaires, le
Dedjaz Hagos m'invita par une lettre en date du 12 senie
(2a juin dernier) a reprendre notre station d'Alitiena: wJ'ai,
dit-il, requ de Sa Majestd 'ordre de vous reintegrer dans
vos anciennes possessions. Cet ordre imperial est sacre pour
moi (! !j; vous pouvez done revenir... *
En meme temps, ii nous faisait parvenir une lettre que
Menelick l'avait charge de nous remettre, dans la pensee
qu'elle nous trouverait encore i Alitiena. Elle est datde du
16 myazia (24 avril); mais le perfide vassal I'avait retenue
cachie plus d'un mois. II attendait, pour nous lenvoyer,
que nous fussions loin deja de FAbyssinie.
Dans le laconisme officiel du style epistolaire de la cour,
cette lettre nous donne un gage ferme et pricieux de la
bienveillance constante de 'empereur. En voici la traduction :
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a Vicitleo detribu Juda. Mendlick II, Elu du Seigneur,
Roi des rois d'Ethiopie, a Abba Johannes (M. Coulbeaux).
a Comment vous portez-vous? Moi, grace & Dieu, je vais
bien. Je ne puis pas comprendre les vexations dont vous
8tes i'objet, malgri mes ordres. Demeurez dans les localitis
que vous possidiez par mon autorisation; afin que vous n'y
soyez plus inquiites, j'ai donni mes instructions au Ras
Ouolid; entendez-vous aveclui.
* Fait le seizi6me jour de myazia de I'an de grace 1893
(24 avril 1901). *

Enfin, M. Ilg, ministre d'Etat pros de l'empereur, nous
ecrit, en date du 15 juillet:
a Sa Majeste l'Empereur s'est montri tres mdcontent de
cette flagrante desobissance de la part du Dedjaz Hagos...
Sa Majeste a de nouveau donni des ordres tres prdcis de restituer tout ce qu'on vous aurait pris, et de vous garantir la
tranquiliite et la paix ndcessaires a votre oeuvre. Nousespdrons tous que ces ordres seront ponctuellement executes.
En cas contraire, veuillez nousprdvenir le plus rapidement
possible... )
Au jequ de tous ces timoignages nous avons rendu
graces au Dieu de toute binddiction pour cette bienveillance royale si opportune A l'heure de nos plus poignantes
angoisses, et qui nous permet de sauver notre mission au
lendemain d'un si ddsastreux naufrage.
Aussit6t nos gdndreux Missionnaires, M. Picard, malgr6
son age avancd, M. E. Gruson et le frere Riviere ont repris
avec allkgresse la route de ce coin d'Afrique, par la mer
Rouge et les possessions italiennes de lErythrde avec l'espoir d'arriver an plus vite dans la vallee de Monoksito au
secours d u troupeau dispersi, de le reunir et ,= le ranatrier
autour de l'glise d'Alitiena.
Pour moi, je fais les prdparatifs du long voyage de
Djibouti et de la capitale d'Abyssinie, Addis-Abeba.
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Lettre de M. Edouard GRLSON, missionnaire Laiariste
A Alitiena.
Alitidna, 2o octobre 19ot.

Dieu soit lou6!... nous avons pu revenir aupres de nos
Irobs. C'est le i5 courant, fRte de sainte Therese, que nous
sommes rentres A Alitidna au milieu de la joie universelle.
Le dedjatch Hagos, notre persicuteur, n'a pu rdsister
aux ordres de Mindlik, son suzerain. 11 nous a fait bon
accueil; ii nous a montri les lettres imperiales revdtues du
sceau du Negus :
.Retournez done a Alitiena; reprenez votre iglise,
vos maisons, votre jardin, nous dit-il. C'est la volonti de
mon auguste maitre, je dois l'exdcuter; je suis son serviteur et non pas un rebelle. *
Des moines hiretiques s'etaient installds dans notre residence. Ils n'en voulaient pas sortir. Les soldats qui formaient notre escorte les somm&rent, au nom du roi, de se
retirer. Ce fut en vain. II fallut employer la force.
Le seminaire avait etd transformi en icurie. Le coeur se
serrait en y pinetrant. Un bon nettoyage commence a lui
rendre son premier aspect.
Nos ileves ne savent comment exprimer la joie dont leur
cceur deborde. Ils nous baisent les mains, les genoux, les
pieds; ils rient et pleurent tout a la fois, ils se livrent a une
mimique des plus touchantes.
((- Le retour des Peres est pour nous une grande fdte;
c'est NoelC, dit Fun. a C'est Piques D, dit un autre. Un
troisi6me s'ecrie : ( Je ne puis croire A tant de bonheur. II
me semble que c'est un reve. a
Nous aussi, nous sommes heureux de nous retrouver au
milieu de nos pauvres abyssins. Nous avions tant souffert
en nous siparant d'eux!... les quatre mois d'absence nous
avaient paru si longs!
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Les lecteurs des Missions catholiquesportent un vif intirdt a I'Abyssinie, a nos oeuvres d'ivangilisation et en particulier au siminaire d'Alitiina. Ils nous 'ont prouv6 bien
des fois. En leur transmettant les bonnes nouvelles que je
m'empresse de vous envoyer, veuillez nous recommander i
leurs prieres et Aleurs pieuses libiralits. Nos besoins restant les mdmes, ou plut6t ne faisant que grandir au milieu
d'un pays ravage par les sauterelles, les ames genireuses
continueront de nous regarder comme leurs pauvres de
pr6dilection.
En echange, nous prierons le bon Dieu d'accorder a nos
chers bienfaiteurs les plus larges ben6dictions dans le prisent et dans Pavenir.

MADAGASCAR-SUD
Lettre de M. Antoine CrTTA, pritre de la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gendral.
Ampasimena, 8 mai

9go1.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benediction, s'il vous plait !
Cest avec plaisir que je vous parlerai du poste ot l'obeissance m'a place, car on parle volontiers de ce qu'on
aime.- Ampasimena est un petit village qui compte maintenant une vingtaine de cases, mais sur les deux rives du
Manampanihy, en amont et en aval, se trouvent, assez rapproch6s, un bon nombre d'autres villages, le tout formant
la tribu des Zafimahery ou Romeloko. Jusqu'a ces dernieres
annies, cette tribu avait toujours ete en guerre avec les
voisins, et jouissait d'une reputation plut6t mauvaise. En
fait de civilisation elle n'en a gu6re; lusage des vetements
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commence a se repandre, mais pas pour les enfants audessous de quatre ou cinq ans : ceux-li s'en vont comme de
petits anges en attendant la munificence de leurs parents ou
celle du Missionnaire qui leur fait cadeau, lorsqu'il le
peut, d'une brasse de toile. Les besoins de la vie, comme
vous le voyez, mon tr6s honord PNre, sont tres simplifies,
et si je me permets de vous en parler bien que cela ne vous
intiresse pas directement, c'est pour vous dire que I'indolence est la mdme, sinon plus grande, pour le moral. II n'y
a en effet, comme vous le savez sans doute, aucune trace de
religion ni de culie chez ces pauvres gens si l'on en excepte
une seule circonstance: c'est celle d'une maladie grave,
menacant les jours d'un parent; le sorcier ddsigne alors un
veau que I'on immole en un sacrifice o6 le bon Dieu et ie
diable sont invoquis en mdme temps. II semble bien que
ces a prieres x emportent I'idde de la connaissance de
Dieu, mais d'une connaissance si confuse et si indifinie
quant a la nature et mdme a l'uniti du Criateur, qu'on
peut leur rdpiter le mot de saint Paul: je viens vous annoncer Celui que vous invoquez sans le connaitre. Que de
fois ne leur ai-je pas dit : Vous etes mauvais,vous autres;
vous ne savez pas invoquer ni remercier Dieu qui vous a
crids, qui fait pousser votre riz et votre manioc et qui vous
gudrit de vos maladies x. Ils rencherissent alors: a Mais
certainement Dieu est notre pere, n'est-ce pas lui qui nous
a donni nos bras, nos jambes, notre poitrine... * Its le
disent avec force gestes et promettent de venir apprendre a
prier, puis ils s'en vont et oublient leur promesse. II n'y a
que quelques vieux un peu plus raisonnables et moins en
etat de vagabonder qui montrent une bonne volonte plus
efticace. Mais en gdndral, le ministere est tres difficile
aupris des adultes A cause de leur inintelligence des choses
spirituelles et de la persuasion oh sont la plupart qu'ils ne
sont plus en age de rien etudier. Et puis, plus que tous
autres, ils redoutent 1effort et ne demandent qu'A continuer
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leur petit train de vie en laissant a leurs enfants le soin
d'itudier et de prier.
LA est pour la Mission Pleuvre vitale; elle est d'autant
moins ingrate que ces enfants ont un naturel tres doux et
que si leurs families ne les aident pas a prier, du moins
elles ne les contrarient nullement. Evidemment tout ne va
pas sur des roulettes : les instincts sauvages reprennent
parfois le dessus et l'dcolier assidu jusque-lk se retrouve
dans la brousse, comme dans son element, a la poursuite
des petits oiseaux ou a la recherche de quelques fruits.
C'est alors qu'il faut courir apres la brebis dgarde, dont les
parents se disinteressent parfaitement, pour la ramener au
bercail.
Malgrd cela, la religion prend bien dans ces jeunes Ames.
Le nombre des chritiens, en y comprenant quelques vieux,
s'7elve ici a quatre-vingt-douze. II y en a en outre un peu
plus de quarante a Audasibe, autre poste situ6 a trois
heures de distance d'Ampasimena. II y a vraiment de la
piiti chez ces enfants; et c'est plaisir de les voir arriver le
dimanche avec leurs petits freres. Assez souvent, comme
les parents vont aux champs ricolter du manioc ou des
patates, de petits enfants de six a sept ans, auxquels est
confide la garde d'un bibd, viennent a la messe avec cette
charge sur le dos et Ia gardent tout la matinee.
Nous arrivons ainsi au nombre de cent cinquante et plus
le dimanche matin.
Pour ce qui est des 6coles, voici quelques chiffres:
Io Celle d'Ampasimena compte cent enfantsdont quatrevingts assidus matin et soir. C'est moi-mdme qui fais la
classe quatre ou cinq heures par jour a cc petit monde :
j'avais un professeur, mais je l'ai renvoyd depuis plus d'un
an. D'autre part, malgrd le veritable casse-tdte que donnent
ces petits, - on s'habitue d'ailleurs A tout, - le contact
du Missionnaire leur fait, je pense, plus de bien; et s'ils l'immobilisent tous les jours Ala besogne, ils sont un peu ses
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auxiliaires en amenant leurs petits freres et petites sceurs
et en disposant bien leurs parents. Les chritiens se confessent assez souvent : une quinzaine des plus avancis se sont
approches de la sainte Table a Paques.
2° Une autre icole situee a trois quarts d'heure d'ici
compte une cinquantaine d'enfants. C'est un jeune malgache qui part d'ici tous les matins pour y faire une heure ou
deux de classe; pour cette icole, les risultats sont surtout en
expectative. II faudrait un vrai professeur et a poste fixe,
ce que malheureusement nous n'avons pas sous la main,
bien que trois ou quatre de mes ileves soient bient6t aptes
a ce " metier b.
3° A trois heures d'ici, se trouve l'cole d'Audasibi,tenue
par un creole, qui compte quatre-vingt-sept enfants tres
assidus; je vais les visiter tous les quinze ou vingt jours, et
chaque fois les quarante-deux chretiens se presentent spontanement i confesse : une quinzaine se preparent a la premiere communion pour la Pentec6te.
Vous voyez donc, monsieur et tres honore Pere, le train
que I'on mene dans la brousse et qui n'est pas d6pourvu de
charmes. Quant aux occupations, outre la classe tous les
jours (sauf le mercredi), classe qui comprend des exercices
de lecture, 6criture, conversation, calcul, catichisme et
chant, ii y a les visites actives et passives des malades. Ce
sont des blessures, des plaies et surtout des maux de ventre
qui tiennent, en gienral, au mauvais regime de ces braves
gens. Aussi les purges font-elles des miracles. J'avais toujours ichou6 dans mes exhortations aupres du plus vieux
homme d'Ampasimena, qui a nom Mamera : a Moi, prier!
disait-il en montrant la langue I tu vois bienque je ne peux"
pas, je n'ai plus de dents z. De fait, en malgache, Ie mot
prier vient du mot bouchecomme en latin os, orare.Or,un
beau jour, sa femme deja catechumene vient me dire qu'il
est gravement malade. C'etait une constipation opiniatre
qui, aidee d'un brin d'influenza, menaqait de I'emporter.
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La grace de Dieu et une bonne dose de sulfate de magnesie,
accompagnde de boissons rafraichissantes, triompherent du
mal. Alors il me dit gravement: a Sans toi je serais mort,
tu es mon pere et ma mere.- Ce n'est pas moi qui t'ai
guiri, lui dis-je, c'est le bon Dieu que tu ne songes pas a
remercier.,, Depuis ce jour-la, il n'a plus manque la messe
ni le catichisme et le Samedi-saint ii recevait avec le bapteme le nom de Clet. Les Malgaches perdent peu a peu la
confiance qu'ils avaient dans leurs £ ombiasy
(sages,
docteurs et quelquefois sorciers), surtout en ce qui regarde
les blessures et les plaies qui rdsistent difficilement aux
antiseptiques.
II faut que je vous parle aussi des catechismes a
domicile, que je ne puis malheureusement pas multiplier.
Quelque case que vous choisissiez, vous etes le bienvenu;
on s'attroupe autour de vous et vous pouvez tout enseigner
sans etre contredit et bien souvent on s'intdresse au catichisme, surtout si quelque tableau vient pracher A sa manitre... De rdsultat immddiat, il n'y en a pour ainsi dire
pas; mais ces visites enhardissent les petits enfants qui
jamais n'auraient osi venir soit a 1'eglise, soit a l'ecole, et
les parents retiennent quelques notions qui les disposent
un peu A recevoir le bapteme en cas de maladie grave.
Voila, monsieur et tres honord Pare, un petit compte
rendu qui n'a ni queue ni tete, mais qui, cependant, peut
donner une idde de la situation. Pour ce qui me regarde
personnellement, je remercie tous les jours le bon Dieu de
ma vocation et je profite de cette occasion pour vous remercier de nouveau de m'avoir envoyde
Madagascar. La
mort de M. Danjou m'avait laiss6 seul jusqu'ka 'arrivie de
M. Coindard qui, au bout de deux mois passes ici, a dd
reprendre le cheminde Fort-Dauphin, sa sante se trouvant
assez eprouvee. Je suis done de nouveau seul, mais NotreSeigneur me fait la grace, comme a mon saint Patron,
d'aimer cette Thdbaide et de ne m'y ennuyer jamais. Ecce
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agricola exspectat pretiosum fructum Terra', patienter
ferens donec accipiat temporaneum et serotinum. Que
votre paternelle b6nediction hate cet heureux resultat et
qu'elle vienne rejouir et les petits negrillons et celui qui
demeure toujours, monsieur et tres honore PCre, votre
enfant soumis.
Ant. COTTA.
Lettre de M. BERTRAND, prdtre de la mission,

a M. A. FIAT, supdrieurgeneral.
Ambohipeno (province de Farafangana), 14 mai 19or.

MONSIEUR ET TRiS HONORE PERE,
s'il vous plait!
binddiction,
Votre
Notre viener vicaire apostolique me prie de vous icrire
pour vous faire connaitre les ditails de notre genre de vie :
je vais essayer de remplir ce devoir de pidte filiale aussi
bien que je pourrai.
Voici dix-huit mois que j'ai quitti Fort-Dauphin pour
venir a Ambohipeno -

autrement dit Vohipeno -

village

principal de la tribu des Antaimours, qui occupe la splendide valle de la Matatane. A cette dpoque, M. Lasne y
avait fait construire une maison d'habitation, une ecole
pour les garqons et une autre pour les filles. Les travaux
materiels, toujours si ennuyeux, de l'installation, itaient
A peu pres terminis quand M. Chaumeil me conduisit
ici en decembre 1899 : je n'eus done qu'a me mettre a
l'oeuvre v6ritable pour laquelle j'etais envoye, Plducation
des enfants.
Des les debuts, les Antaimours se montrerent trbs heureux de voir arriver parmi eux le Missionnaire, et je n'eus
qu'A constater la v6riti de ce qu'dcrivait M. Nacquart a
saint Vincent : a La meilleure colonie propre a avancer les
affaires de notre religion serait aux Matatanes, lieu central
de Pile (?) o6 les Francais ont demeurd, od ii fait bon vivre
et ot se trouvent les meilleurs esprits... Pour le spirituel
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c'est la meilleure moisson a recueillir. Les esprits y sont
le plus capables d'instruction. II faudrait li une douzaine
de pr&tres...
(Mem. dela Cong., T. IX, p. 84). Apres le
massacre de M. Etienne, M. Mani6 etait venu s'etablir sur
les bords de la Matatane et y fut tres bien accueilli pendant
son tres court s jour (Ibid., p. 53o).
Les Antaimours sont d'origine arabe; ils n'ont pourtant
pas conserve les prieres et les usages de la religion de
Mahomet; ils n'ont pas le fanatisme des Sakalaves et des
Silamos de meme origine qu'eux. Du mahomitisme, ils ne
conservent que quelques usages et quelques superstitions:
la circoncision, l'abstinence de la viande de porc, lusage
des olis ou fanafody : ce sont de petits rouleaux de papier
sur lesquels sont ecrites, en caracteres arabes, divers sentences du Coran; ils les portent suspendus au cou etcroient
en leur vertu pour 4tre proteg6 des maladies et des accidents; bref, ce sont pour eux des porte-bonheur.
Contrairement a la plupart des tribus de la c6te, les
Antaimours ne sont pas nomades, ils tiennent a la terre de
leurs ancetres; ils ne la quittent quepouraller a Tamatave
apprendre 1'criture arabe a l'ecole musulmane, ou y travailler au service des Europeens. Apres quelques annies, ils
reviennent, avec rargent gagn6, s'etablir dans leur pays
d'origine. Ceci est important a remarquer, car le Missionnaire sera toujours stur de retrouver t6t ou tard les enfants
qu'il aura instruits et baptises. Dans beaucoup d'autres
endroits, on est exposd A les perdre apris quelques annees;
ils retournent dans la brousse et y trouvent trop souvent
les eaux du L6the pour y noyer le souvenir de leur religion
et de leur education.
Vous voyez done que tout m'invitait a venir ici avec confiance, travailler au difrichement de cette vigne du Seigneur, et bien qu'en toute verit6 je m'estimais indigneet
incapable d'obtenir quelques resultats je ne demandais qu'a
travailler dans toute la mesure de ma bonne volonte. Les

-

Io5 -

parents etaient deji prevenus que je venais pour faire
l'dcole a leurs enfants, leur enseigner la religion et le
franqais. L'administrateur, quoiqu'ayant essayd d'dtablir
une 6cole officielle, avait recommande aux Antaimours de
m'envoyer leurs enfants. A la fin de la premiere semaine,
soixante-dix enfants etaient inscrits : ce nombre est restd
a pen pres stationnaire, avec les departs et les entrees de
quelques-uns. Nombreux encore sont ceux qu'on pourra
avoir. Ils sont plus on moins assidus et exacts a venir
chaque jour a l'ecole, mais avec un pen de vigilance,
j'arrive a en grouper toujours une moyenne de cinquante
a soixante.
L'instruction du catechisme prime toutes les autres : chaque matin, de huit heures a neuf heures et demie, tous y
assistent; ils ont quelques questions a apprendre par coeur
et je leur fais ripeter les explications qui ont besoin plus
qu'ailleurs d'etre tres simples. Le dimanche, tous viennent
assister a la messe basse : ils chantent quelques cantiques
en malgache et en frangais, et je leur fais un petit catichisme afin que les quelques personnes adultes qui assistent
puissent en profiter un pen. Pendant Ia saison d'hiver,
de mai a septembre, je complete cette instruction en
leur montrant avec un petit appareil a projections des
images dont les sujets renferment toute l'histoire sainte, la
vie de Notre-Seigneur et 1'explication du catichisme. Ces
projections lumineuses ont un reel succes, et je crois qu'il
n'y a rien de mieux pour Clever un peu I'intelligence de
ces pauvres sauvages qui, malgri leur bonne volonte, n'ont
aucune idee spirituelle. Je ne puis encore savoir s'ils persevireront au milieu des funestes exemples et de la corruption de ceux qui les entourent. II sera toujours bien difficile de reformer ces natures apathiques et vicides depuis si
longtemps :on dirait que ces pauvres Ames se sentent
heureuses A l'ombre de la mort... Le temps et la grace du
bon Dieu aideront, je l'espere, nos efforts A les en tirer.
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L'an dernier, j'ai baptisi trente-quatre enfants, dont la
moitii etait agee de dix a quinze ans, et quatre in articulo
mortis, qui sont des anges au ciel et qui sont la meilleure
consolation de mon ministere. Six ont fait leur premiere
communion. Cete annie, je n'ai encore quecinq baptemes:
j'espere que pour le 15 aoit je pourrai offrir i Notre-Dame
de 1'Assomption, patronne de cette residence, une couronne
d'une dizaine de nouveaux baptises.
J'ai bien essayd de gagner quelques adultes, mais je ne
puis dire que j'ai reussi... Ce n'est pas que les Antaimours
soient hostiles ou aient quelque rdpugnance A accepter la
religion, mais la grande question de la moraliti les arrete.
Tous recevraient facilement le bapteme, mais oublieraient
dis le jour meme les obligations qu'il leur impose. Je dois
donc, comme M. Nacquart, faire tous mes efforts pour
1'education de la jeunesse et conclure avec lui : a De cette
jeunesse, l'on ferait des mariages honnitesdont les enfants
seraient meilleurs chretiens que leurs parents; car ii faudra
s'y prendre ici comme pour la reforme d'une communaute;
on tirera ce qu'on pourra des vieux, mais ce sont les enfants
qui instruiront leurs peres et qui rgeindrerontle pays.
Vous savez que j'ai dd rester seul pendant les quatre premiers mois de mon sejour ici. Apres I'arrivie de M.Brunel
a Farafangana, le frere Van Heuvel est venu se joindre A
moi et a surveill les travaux de la construction de la chapelle. Sa sante est fort 6prouvie par la fievre : de temps en
temps ii doit aller se soigner a Farafangana ou fair de la
mer lui est favorable. M. Lasne vientme confesser environ
tous les deux mois; ses voyages ne peuvent etre plus frdquents. Ce bon et cher confrere a la direction des deux
maisons, Vohipeno et Farafangana, et je n'ai qu'i me fdliciter de ses bons soins et de ses bons conseils.
Mgr Crouzet m'a annonce sa visite pour la fin de ce mois.
C'est une vraie fate pour moi de le recevoir, car je ne pourrai assez vous dire combien je le vinere dans les sentiments
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de la plus filiale affection. Je regrette seulement de ne pas
me sentir A la hauteur de la tAche qu'il m'a confie ; mais
qu'il m'emploie ici ou ailleurs, soyez sfr que toujours je
me divouerai dans toute la mesure de ma bonne volontd.
Je n'ai gu6re de d6tails a ajouter pour les autres occupations que vous devinez par vous-mnme. Je soigne les malades, tres nombreux ici, avec le peu de remedes que j'ai :
le principal est 'eau de Saint-Vincent, souvent efficace. J'ai
a surveiller quelques ouvriers qui travaillent au jardin, et
de temps en temps il me faut aller faire un tour A la cuisine
pour remplacer notre cuisinier, ou meme mettre la main a
la pAte, si nous voulons avoir du pain... La fievre m'a assez
respects: trois ou quatre petits acces par mois que la quinine guerit toujours avec quelques heures de repos. Enfin,
je crois pouvoir vous dire ce qu'6crivait un de nos premiers confreres A saint Vincent: a J'observe ici ce que je
puis de nos Regles. ,
Merci de toucoeur, tres honord Pare, de m'avoir envoyd
sur cette terre de Madagascar, si ingrate soit-elle. Veuillez
seulement demander pour moi a notre bienheureux Pere
l'esprit de foi et d'abnigation dont j'ai besoin pour marcher sur les traces de M. Nacquart et de M. Bourdaise, les
vrais modeles du Missionnaire a Madagascar.
Je demeure, etc.

Fernand BERTRAND.

AMERIQUE
SALVADOR
Lettre de M. VAYSSE, prktre de la Mission,
a M. A. FIAT, Superieurgeniral.
San Salvador, le 30 janvier 1oo1.
MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Votre binediction, s'il vous plait !
Le 6 de ce mois, j'ai eu l'honneur de vous ecrire pour
vous donner la bonne nouvelle que M. Gaujon et M. Chambon sont i la tate du siminaire dioc6sain; mes deux autres
confr6res et moi, nous allons en missions. Les resultats des
missions sont tres consolants; presque toute la population
du lieu oi se donne la mission, en profite. Une chose admirable, c'est que les municipalitis en corps viennent nous
supplier d'aller dans leurs villages pour donner la mission;
nous accedons de bon coeur a ces demandes, mais A tour de
r6le.
Ce qui nous donne le plus de travail, c'est I'instruction
du peuple; chaque fidele, en effet, doit savoir son petit
catechisme avant de se confesser. Dans ce catichisme, nous
avons rdsume, en trente-deux questions, les points les plus
importants de notre sainte religion, et, chaque jour, nous
les expliquons : M. Hetuin (Charles) prend a part les
garcons, M. Potier, les hommes, et votre serviteur, les
femmes et les filles.
Le 27, nous avons fini une mission a las Flores; elle
avait dure treize jours; mille quatre-vingt-quatre personnes
ont gagnd la mission; et sur ces mille quatre-vingt-quatre
personnes, il y avait quatre cent neuf hommes.
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Apres la cl6ture de la mission, nos deux confreres ont
eti A Guarita, dans ie Honduras, oi depuis longtemps nous
appelait le cure du lieu; pour moi, je suis rentri a SanSalvador pour donner la deuxi6me retraite au clerg6. Je
suis au siminaire entre mes deux confreres, MM. Gaujon
et Chambon; tout y marche trks bien; les eleves sont dociles,
et Mgr l'eveque est on ne peut plus content. Je crois que,
du haut du ciel, notre bon et regretti confrere, M. Pineda,
nous aide. Et ce qui est encore plus precieux pour moi,
c'est la bonne entente et la charitd qui regnent entre nous.
Veuillez agrder, etc.

JOSEPH VAYSSE.

Lettre de M. CHARLES HETUIN,

& M. A. FIAT, Supdrieur gdneral.
San Salvador,

23

juillet 19oo.

MoNSIEUR ET TRES RONORE PNRE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Le catalogue du personnel des maisons de la Congrdgation porte, au sujet de San Salvador, la date de 1898.
Les missions, cependant, ont precidd l'itablissement de la
maison; car, en 188o-188r, MM. Pineda et Vaysse, sur la
demande adressde par S. G. Mgr Carcamo i M. Foing,
Visiteur, evangdlisaient, avec un zele incomparable et
au prix de mille fatigues, plusieurs populations de la
republique du Salvador; et, dans les anndes suivantes,
le meme M. Pineda, en compagnie de M. Birot, ou avec
d'excellents pretres du pays, procurait le meme bienfait aux
villages voisins et A quelques paroisses de la capitale. A
cette epoque, toutefois, l'idde de l'dtablissement des lazaristes dchoua devant l'impossibiliti d'en fournir le personnel, et aussi devant certaines oppositions que le temps
seul devait faire disparaitre. Le projet, pourtant, ne fut
jamais abandonnr, et, le 5 novembre 1898, la divine Providence nous introduisait enfin dans ce Salvador tant desird
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par M. Pinida. Depuis vingt-quatre ans, en effet, ce cher
confrere gemissait sur le sort de ses compatriotes, et suppliait le Seigneur d'amener des Missionnaires dans sa terre
natale. Dieu l'y conduisit lui-meme pour y fonder la maison des missions. Aussi sa joie fut grande.
Nos premieres occupations consisterent A faire le catechisme, Adonner quelques retraites, et une mission de trois
semaines, a San Jacinto, pendant le cardme de 1899.
Le lundi de Paques de cette mdme annee, les ouvriers se
mirent l'oeuvre pour construire la maison des missions.
Je passe sous silence les difficultIs, les deboires et les
degodts qui surgirent !... Que ne fait pas le diable pour
s'opposer A une oeuvre dont le but est de detruire son empire dans les Ames ? M. Pindda fit face A tous les obstacles,
et, a la date du 3o novembre 1899, nous avions la joie de
prendre possession de la maison. En janvier g1oo, tous les
titres de proprietd, en bonne et due forme, 6taient entre nos
mains.
Au mois suivant, le mur de cl6ture de la maison s'achevait, et un troisieme Missionnaire nous arrivait frais et
dispos. M. Pineda jugea l'occasion favorable de repondre
aux appels incessants des populations qui r6clamaient la
mission i grands cris.
C'est pourquoi, le 26 fdvrier, montis sur des mules,
vetus d'une pelerine blanche pour nous preserver des
ardeurs d'un soleil de feu, et le crucifix a la ceinture, nous
nous acheminions vers la paroisse d'Arcatao. La route
devait etre assez longue, car cete population est A cent cinquante kilom6tres de San Salvador, sur les frontieres
d'Honduras. Elle comprend mille trois cents habitants dispersis cý et 1a dans les vallies environnantes. Au point de
vue spirituel, elle sen comme de chef-lieu A quatre petites
bourgades qui ont nom Hoja de Sol, Manaquil, San Antonio de la Cruz, Nombre de Jesus, et dont la population
varie entre huit cents et mille habitants. Quinze a vingt
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kilom6tres les separent chacune de la paroisse mire. Un
curi pour six mille ames ainsi dispersies vous donne 'idee
de la besogne !
Nous arrivions a 1'etape du premier jour. Les soixantedix kilom6tres parcourus nous ont raidi le corps, et celuici demande le reconfort et le repos. Deja M. le cure est avec
nous. En Indien intelligent, il prevoit tout, pourvoit a
tout.
Le lendemain, de tres bonne heure, nous reprenons notre
marche, resolus a imiter les trois enfants de la fournaise,
en benissant le Seigneur sous ce ciel de feu. Insensiblement, nous nous laissons bercer, M. Potier et votre serviteur, par le souvenir des doux reves du seminaire. Le
c

Partez, hdraults, a

ne nous hante plus seulement 'imagination comme jadis.
C'est une realiti sur ces lointaines terres.
Chevauchons encore un peu. Voici de superbes coursiers
qui paraissent venir a notre rencontre. Ce sont les autorites
des lieux of nous allons : M. le maire, le secretaire et
autres notabilites. A dix pas de distance, au moment oiu
vous pensez qu'ils vont fondre sur vous, ils s'arrdtent subitement, descendent de cheval, se mettent a genoux et
demandent humblement la benediction des Missionnaires.
Puis les voili de nouveau sur leur monture, et ils forment
cortege. Ce cortge s'augmente au fur et a mesure qu'arrivent de nouveaux cavaliers qui, tous, renouvellent la meme
ceremonie empreinte de tant de foi ! Nos mules, alors, n'ont
plus besoin d'eperon; la presence de cinquante, cent et
mime trois cents de leurs congeneres les stimule. Nous
traversons les arcs de triomphe disposes sur notre route;
les fusdes et les petards, signe pricurseur d'un grand jubili,
se font entendre; le joyeux carillon jette aux ichos ses
notes milodieuses.
Nous sommes a Hoja de Sol, une des iglises filiales de la

-

112

-

paroisse d'Arcatao. C'est Ia que doit s'ouvrir la mission.
Femmes et enfants sont devant nous, agenouillis sur chaque
c6te de la route. Tous recoivent pieusemcnt la benediction
des Missionnaires. Puis sur l'invitation de M. le directeur,
on met pied a terre, on forme la procession et on se dirige
a 1'eglise en r6citant le Pater et I'Ave qu'on termine par le
chant du (, Salve Regina , en espagnol.
Au sanctuaire, oil toues les richesses du village s'etalent,
sans vous dblouir toutefois, ie vdndrable pasteur adresse
quelques courtes paroles Ases ouailles, donne la benddiction solennelle aux Missionnaires, leur remet mdme son
etole, qu'ils n'acceptent pas. Puis, M. le directeur annonce
le jour oi doit commencer la mission. Cela suffit pour
mettre tout en branle. Ici, le mot (( mission a est une parole
magique. Ds lors, vous verriez continuellement les gens
sur la place de 1'eglise, ce qui fait penser involontairement
a une vaste foire. Ils n'en partiront que s'ils sont a court
de vivres, pour revenir au plus t6t. Pas n'est besoin de
planter une tente : ils coucheront sur le sol.
Au jour d'ouverture, l'eglise est insuffisante pour contenir la foule, et on preche en plein air. Du haut d'une
chaire rustiquement improvisde, on rappelle a ces ames qui
ont faim et soif de la vdritd, le souvenir de leurs fins dernieres, la necessitd du salut, la malice du pechd mortel,
Pobligation de se confesser. Puis, dans une serie de sermons
bien a leur portee, on leur explique chaque commandement
de Dieu, insistant de preference sur ceux qui sont le plus
exposes a etre violds dans la localite.
Mais le sermon, si important qu'il soit, ne serait pourtant qu'un element presque insignifiant, si on n'avait soin
d'en assurer l'intelligence par I'enseignement simultand du
catdchisme. L'ignorance, en effet, est le grand mal de ces
regions, et, par suite, source de tous les desordres. Et cela
se comprend. M. le curd fait deux ou trois apparitions
annuelles dans les villages soumis a sa juridiction, pour y
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confesser a la hate le plus de personnes possible, et y cil&brer le patron du lieu, puis disparait. C'est pourquoi les
cinq premiers jours nous les consacrons uniquement a
Pinstruction religieuse. Le directeur distribuant A chacun
sa tiche, Pun se charge des vieillards, celui-ci prend les
hommes et les jeunes gens, et le troisieme s'occupe des
enfants. Une fois la mission en marche, le grand catechisme a lieu, chaque jour, Pespace d'une heure. Cest
'explication de ce que chacun doit savoir pour recevoir
avec fruit les sacrements de penitence et d'eucharistie.
Un questionnaire de trente-quatre demandes et reponses
fournit la matiere d'un examen tres serieux auquel il faut
satisfaire avant de s'approcher du tribunal de la penitence.
Chose admirable ! Ces braves paysans, qui ne savent pour
la plupart ni lire ni ecrire, apprennent avec ardeur toutes
ces questions! Plusieurs meme consacrent des nuits entieres a ce travail. Ceci nous dispense de toute prioccupation au sujet des dispositions de nos penitents. Aussi, quand
nous disons: Deux mille Ames ont gagnd la mission, nous
ne nous rejouissons pas seulement de ce que deux mille
Ames se soient confessdes et aient communie, nous constatons de plus, avec une vive satisfaction, que deux mille
Ames, dont beaucoup 6taient auparavant ignorantes sur les
choses ndcessaires au salut, sont a present bien instruites.
Permettez-moi de vous citer un trait. C'etait A Hoja de
Sol; un Missionnaire avait passe un apres-diner A interroger. II allait se retirer quand il lui prend I'idde de demander : A qui le tour? - A moi v, rdpond une voix
vigoureuse. Quelle n'est pas sa surprise de voir M. le maire
se prssentant, sans respect humain, en superbe redingote
de dimanche, la canne autoritaire A la main (seuls les pieds
nus dinotaient que ses gotts n'etaient pas pretentieux),
M. le maire done disirait faire constater sa science religieuse! Un lger fremissement traverse les rangs, puis le
silence se fait. Le Missionnaire, alors, adresse A l'illustre
8
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candidat les questions d'usage, et les reponses etant satis.
faisantes, M. le maire recoit I'attestation qu'il peut se prisenter pour la confession. Ce n'est d'ailleurs pas le seul
bon exemple que cet homme respectable ait donni a ses
subordonnis. Ceux-ci le voyaient chaque jour, pres de
Pautel, servir la messe avec une pitde idifiante.
Croyez-vous, monsieur et trrs honord PNre, qu'il soit
necessaire de grandes ciermonies pour maintenir Penthousiasme dans des populations qui appricient A ce point le
bienfait de la mission! Pourtant le concours des fideles
sera plus grand encore quand auront lieu les benidictions,
celle des enfants, celle des semences, celle des croix on
autres objets de pietd; au jour disignd, on se croirait menacd d'invasion. Quel spectacle, en effet, que celui d'une
multitude de meres de famille ayant sur les bras ou Aleurs
c6tis trois ou quatre bambins, renouvelant la scene touchante de i'Ivangile qui nous reprisente les meres offrant
leurs enfants au divin Sauveur, afin qu'il les benisse et
leur impose les mains! Ou encore, quel esprit de foi dans
ces braves paysans formant un vaste cercle sur la place de
l'6glise, et assis, semblables a des marchands, devant trois
ou quatre petits sacs remplis de semences! Que veulent-ils?
La benediction du ministre de P'Eglise sur ces semences.
Enfin, comme le caeur est dmu quand on est en presence
d'une procession d'enfants, d'hommes et de femmes, marchant pele-mele, le signe auguste de notre redemption
entre les mains, et chantant a gorge ddployee I'hymne Ala
croix, pendant que la grande croix de la Mission est solennellement portie par quatre hommes robustes, qui se font
gloire de payer ce tribut de foi et d'amour a Jdsus Ridempteur. - Voila, en abrege, l'exposd des missions telles
qu'elles se font au Salvador.
Un dernier mot sur les fruits obtenus dans celles que
nous avons donnies cette annde en mars, avril et mai. La
durde a dte de dix-huit jours dans chacune des petites bour-
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gades Hoja de Sal, San Antonio de la Cruz et Le Nom de
Jesus. Le chef-lieu, Arcatao, nous a retenu un mois.
D'Honduras on y accourut en foule. Le total des confessions s'eleve A deux mille quatre cents. Ce sont de sirieuses
confessions, chacun voulant faire sa confession gienrale.
Ajoutez a cela les superstitions abolies, les unions libres
regularisees (trente a quarante mariages se firent durant la
mission); les adulteres ignominieusement fletris; les haines
et les discordes apaisees par le pardon des injures; l'homicide abhorrd; le vol et les rapines cessant d'etre une profession, et par suite des sommes considerables restitudes.
Celles qui ne trouvaient plus de maitre ont forme cinq
*cents piastres, c'est-a-dire, vu le change actuel, douze
cents franes. Un insigne voleur, voulant se convertir, faisait ingenuement cet aveu a un Missionnaire : a Je viens
me confesser a la mission parce que vous du moins, vous
faites restituer! >
Le b1ourg d'Antonio de la Cruz a pour nom ancien
a Plaine mauvaise s, lieu mal fame h cause des brigandages etdes homicides qui s'y exercaient sans trave ni
merci; c'est a tel point qu'une personne a qui on avait fait
une injustice n'osait pas en faire part & I'autoriti, ni meme
en parler avec ses amis, de crainte d'etre mise a mort. Or,
Antonio de la Cruz est a present miconnaissable. Nous
avons vu sa fameuse caverne, situde dans une gorge profonde de la montagne, a dix kilometres du village. Elle est
tres curieuse, d'une obscurite profonde. Elle mesure treize
metres de long, quatre de large, deux de haut. Elle parait
remonter aux premiers temps de la colonie espagnole. On
Pa creusde probablement dans le dessein d'en extraire de
largent. Dans la suite, on aurait renoncde cette exploitation. C'est, en tout cas, un refuge assurd pour les voleurs
et leur butin. De 1&sont sortis les loups qui ont dtd changes
en agneaux. PlOt au ciel que tous fussent venus! !
Dieu a done bini nos travaux. Le bruit en est meme

-

I16 -

venu jusqu'A la capitale. Parmi le clergi on a parle avec
une certaine admiration de la mission donnie par les Peres
Paulinos (c'est ainsi qu'on appelle ici les fils de saint Vincent de Paul). Monseigneur en est enchantd. Quant aux
populations, toutes ont etd envieuses du sort de celles qui
venaient d'etre evangilisees, et bien des demandes nous
ont ete adressies. Ah! que ne pouvons-nous y repondre au
plus t6t par ces paroles qui faisaient tressaillir autrefois
notre bienheureux frere Jean-Gabriel Perboyre : Levate
capita vestra, appropinquavit enim redemptio vestra.
Malgrd les 6preuves, et la derniere surtout si terrible et
si cruelle, la mort de notre cher confrere M. Pindda, I'impulsion est donnie; nous comptons que Dieu benira notre
travail dans la Mission du Salvador.
J'implore votre benddiction, et je vous prie de me croire,
monsieur et tres honord Pere, etc.
Charles HiTUIN.

COSTA-RICA
Lettre de M. NIEBOROWSKI, prdtre de la Mission,
a M. KREUTZER, Visiteur.
Terraba, le 20 mars

9go1.

La situation materielle de notre mission de Ferraba devait Etre naturellement, au debut, pen favorable. Nous
devions forcdment contracter des dettes. Dans notre Mission on ne peut rien acheter avec de l'argent, pas mime les
choses les plus indispensables a la vie. Mais les indigenes
nous offraient, au commencement, gratuitement les vivres
(riz, mais et haricots); et, par l'entremise de Mgr I'dveque,
le gouvernement augmenta notre petite allocation. Ainsi
nous avons pu payer nos dettes, et, avec le petit excedent
de la fin de 19oo, nous avons pu acheter 1'indispensable
pour une maison, cuisine et une officine de pharmacie.
C'est seulement au bout de deux ou trois ans que nous
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aurons une maison o P'on pourra vivre un peu &Peuropeenne.
Pour la construction d'une iglise, d'une maison et pour
'amelioration des huttes de nos pauvres indiens, exigie
par I'hygiene et aussi par leurs besoins spirituels, il nous
parut de toute necessitd de construire un petit moulin a
eau pour le sciage des arbres. Cela s'est fait, et nous esprons pour 190o un progres matiriel notable. Malheureusement comme je suis l'unique pretre dans ce territoire
immense, je dois m'absenter de Ferraba des semaines, des
mois entiers pour visiter les diffdrentes stations de mes
indiens.
En 19oo, a nos petites dglises de Ferraba et Boraca,
qui n'etaient fermies que par des palissades avec un toit,
nous avons donn6 de vdritables parois (murs), et celle de
Ferraba a recu aussi un bout de plancher et de plafond.
Nous avons ramassd aussi le bois ndcessaire pour une
petite chapelle & Cabagra; et, a Ujarraz, nous avons une
chapelle provisoire qui, bient6t, sera remplacee par une
definitive. Nous avons, de mime, une partie du bois de
construction ndcessaire pour une nouvelle eglise dans le
hameau de Buenos-Aires.
Vous voyez, Monsieur le Visiteur, bien des choses restenti faire, et nous avons grand besoin d'argent pour construire ces dglises et chapelles et leur donner le plus indispensable. La mission possede deux chevaux maintenant
(de misdrables bites), deux bceufs de labour, et bient6t nous
aurons deux boeufs de charge, c'est-i-dire qu'on nous en
a ddja fait cadeau, mais ils sont encore sauvages et doivent
6tre apprivoisis.
L'6tat de sante a itd satisfaisant pendant toute l'annie,
tant pour moi que pour notre cher frere Stanislas. Quand
nous aurons une habitation plus convenable, nous eviterons davantage I'humiditi constante, qui pdnetre ci partout.
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Le soin des ames n'a pas iet n6glige malgre les occupations matirielles. Huit missions ont 6te prechies dans les
differents hameaux; quatre-vingt-cinq baptimes (une vingtaine a des paiens) et pres de sept cents confessions et
communions ont ete administries; il y a eu trente adultes
qui ont fait leur premiere communion, parmi lesquels
une personne agee de cent ans. Je copie ceci du rapport
annuel que je dois envoyer comme cure pour la
statistique diocesaine : cent quatre-vingt-douze sermons,
cent cinquante-neuf heures de catichisme, pres de trente
administrations des derniers sacrements et onze mariages.
Il regne aussi parmi les Indiens baptises et meme parmi
les colons blancs une grande ignorance religieuse; il n'y a
pas une seule ecole. Ainsi le travail est immense.
L'observation de nos saintes regles est quelquefois impossible; mais mon compagnon et moi, nous nous sommes
efforces de les pratiquer le plus possible. Tous les deux
nous avons fait le grand voyage, plein de dangers, , San
Jose, pour faire la retraite avec nos confreres du seminaire;
et je crois que, tpus les deux, nous y avons trouve grand
profit.
Nous avons done recommence une nouvelle annie de
travail apostolique, pleins de courage et de confiance, en
parfaite union de coeur entre nous, avec nos Indiens, les
autorites civiles, avec l'autoriti diocesaine et nos chers
confreres du sdminaire, qui ont eti pleins d'affection et
d'attention pour nous.
Je recommande ma mission, mes chers Indiens, mes
petites constructions, moi-meme et frere Stanislas a vos
prieres et saints sacrifices ainsi qu'aux bonnes prieres de
nos chers confreres de France et de Paris.
Agreez, etc.
Joseph NIEBORowsKI.

-

19g -

COLOMBIE
Les graves ivenements qui viennent de se ddrouler en Colombie
ont attir6 les regards sur cette Rdpublique. Nous donnons ici quelques renseignements generaux, puis une lettre d'un Missionnaire
qui explique les dvenements actuels.
I

L'histoire des colonies espagnoles ddtaches de la mere
patrie au commencement du siecle est toujours identique.
Elle a eti en Colombie la meme que dans les autres parties
de 1'Amerique. Ce vaste pays qui mesure i 2oo kilom6tres
carris, a une population faible par rapport A sa surface
(4 habitants par kilom6tre carrd); mais la race indienne n'y
avait pas etd dcrasde par la race conquerante. La preuve
en est que, d'apres les statistiques actuelles, il n'y a en Colombie que 400oo ooo blancs contre

6o ooo m6tis ou cho-

los, i 35o ooo Indiens civilises, 5o ooo non civilises et
700 ooo negres mulAtres ou zambos.

La foi fut portne dans ce pays d6s le temps de la conquite par les Espagnols; elle se fortifia et se ddveloppa
sous leur domination.
En 1819, Bolivar ayant soulevd ces provinces, elles se
declarerent inddpendantes de la mere patrie au congr6s
d'Angostura du 17 dicembre z89g. En 183x, les douze
departements qui les constituaient se d6sunirent et se partagerent en trois groupes diffdrents; les cinq premiers form&rent la Nouvelle-Grenade (aujourd'hui Colombie); les
trois autres formerent l'quateur, et les quatre derniers A
'est des premiers form&rent le Venezuela.
En I836, Gregoire XII noua des relations diplomatiques avec la Nouvelle-Grenade. 11 y itablit un chargd
d'affaires qui avait encore le soin de toutes les rdpubliques
americaines dipourvues de deligud apostolique ou de
representation quelconque du Saint-Siege.
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Ce poste etait, on le voit, tr6s important a cause de la
juridiction itendue de son titulaire; mais il a perdu beaucoup de cette importance par suite de la creation de nombreux ddlegues apostoliques, nonces et internonces dans
1'Amdrique latine.
C'est en i85 que la Nouvelle-Grenade, se constituant
sur de nouvelles bases, prit le nom d'tats-Unis de
Colombie.
Le 8 dicembre 1887, Leon XIII a fait une convention
avec la Colombie. Ce pays doit donner a l'Pglise une
somme annuelle et continuera a payer )a rente des biens
ecclesiastiques ou religieux, dont il s'itait empard. Le
2 juillet 1893, on ajouta a ce traitd une convention additionnelle portant sur le reglement du for ecclisiastique,
l'organisation des cimetieres et l'obligation pour les cures
de se priter aux recensements exigis par l'dtat civil. Actuellement, la Colombie entretient un envoyd extraordinaire
et ministre pldnipotentiaire aupr6s du Saint-Siege. Le
pape y a un dIlegui apostolique et envoyd extraordinaire
qui rdside i Bogota, capitale de la ripublique.
La division eccldsiastique est calqude sur la division
civile. 11 n'y a qu'une seule province eccldsiastique, celle
de Bogota, qui comprend les si&ges suffragants qui suivent : Antioquia, Carthagane, Sainte-Marthe, Medelin,
Nueva Pamplona, Panama, Pasto, Popoayan, Socoro,
Tolina, dont 1'eveque rdside a Nueva,et Tauriza'.
Santa Fe de Bogota, (maintenant, d'apres un ddcret consistorial tout rdcent (1896) simplement Bogota), fut irigE
en idvchd le i septembre I562, et en archevechd le
22 mars 1564, mais n'eut son premier eveque qu'en 157o.
Ce fut un franciscain qui entra dans le diocese en 1573,
fonda le siminaire et reunit, en 1582, un concile provini. On a projetd d~'riger en archev&chds Carthagene et Popayan
(rgo9).
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sial. L'archidiocese possede i seminaire, 3o colleges et
16o dcoles. Dans une partie du territoire (dit de SaintMartin), il y a encore une vingtaine de mille Indiens qui
sont infidiles.
Carthagene des Indes 6tait drigde en diocese le 24 avril
1534, et avait sa cathddrale dedide a la sainte Vierge. Cette
ville dtait tres frequentde; car c'tait le port d'attache oil
venaient debarquer les vaisseaux qui faisaient la traite des
negres. C'est a Carthagene des Indes que saint Pierre
Claver exerqa son admirable chariti vis-a-vis des noirs. 11
y a dans cette ville un seminaire.
II y en a egalement i A Medellin, qui poss6de, en outre,
3 congregations religieuses, i universit6, i college et
141 ecoles catholiques ayant une population de 16 o35 eleves. Notons, a ce sujet, que le president de la Colombie,
rdpondant au discours de bienvenue du nouveau d6elgui
apostolique, Mgr Vico, se filicitait que la Colombie jouissait du privilege inestimable de l'unite de la foi. II ajoutait : L'enseignement public, distribud aux frais de l'Etat,
a dtd placd sous linspection de I'autorite eccldsiastique en
tout ce qui concerne la foi et la morale; et, pour une partie
tres considdrable, dans tous les departements de la rdpublique, il a dt6 mis sous la direction immediate des instituts et congrdgations religieuses. •
Le diocese de Nueva Pamplona compte 250 400 catholiques et 5o paroisses. Malheureusement, d'apres les statistiques que j'ai sous les yeux, le clergi manque presque
totalement : car il n'y aurait que 8 prdtres sdculiers et
7 prdtres rdguliers; il y a cependant i seminaire et 31 ecoles
catholiques.
Panama possede I college et 147 ecoles catholiques avec
une population de 5 83o eleves. Les travaux d'ouverture
du canal transpacifique ont amene dans ce diocese une
grande quantite d'ouvriers de toutes nations et de toutes
religions; mais le catholicisme a eu peu a se louer de cet
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afflux d'itrangers, pour lesquels tout avait eie prepare, sauf
un clerge en rapport avec leurs besoins. Des h6pitaux
tenus par les Sceurs de Saint-Vincent de Paul sont la seule
oeuvre catholique criee a cette occasion. Mentionnons encore i seminaire et 3 colleges au diocese de Pasto'.
II
REVOLUTION DE COLOMBIE (1899-1901)

Personne n'ignore que les fautes et les errears politiques,
religieuses et sociales qui accompagnerent et suivirent Pinddpendance des colonies espagnoles furent une source de
grandes dpreuves pour la Colombie, comme pour la plupart des autres Republiques de 'Amdrique du Sud. Pendant
plus d'un demi-siecle, les catholiques colombiens lutterent,
et par leur perseverance, ils obtinrent de Dieu la victoire.
En 1886 un Congres, reuni a Bogota, elabora et vota une
constitution catholique, soeur de celle que quinze ans auparavant Garcia Moreno avait donnee a l'Equateur. De ce
jour data une ere de liberti et de progr6s. Le pays ruind par
trente ans de guerre, vit se developper l'agriculture, le
commerce et l'industrie; la legislation fut perfectionnee,
Padministration publique fut rdorganisie, le culte restaure.
Un concordat conclu avec le Saint-Siege etablit Pharmonie
entre les pouvoirs publicset l'Eglise et facilita au Souverain
Pontife l'drection de trois nouveaux dioceses. Appelees par
les eveques et le gouvernement, plusieurs communautes
religieuses, entre autres la Congregation de la Mission, travaillerent efficacement a la formation du clerg6, A l'dducation de la jeunesse et a l'vangelisation des peuples. Enfin
le Congres de 1898 reconnut, par un acte legislatif qui a
eu du retentissement jusqu'en Europe, la sotverainet6 de
Jesus-Christ sur les nations.
I. Dictionnaire de theologie catholique, par Vacant; v* AXIaBIQU
LATINE.
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C'dtait plus qu'il n'en fallait pour exciter les coleres de la
franc-maqonnerie cosmopolite. Apres dix ans d'efforts steriles, les radicaux colombiens comprirent qu'ils ne triompheraient pas sans appui de leurs freres des Republiquesvoisines. Dans un port perdu du Honduras,une conference
eut lieu, dit-on, entre des envoyes de Colombie, du Vendzuela, de l'Equateur et du Nicaragua; un pacte fut conclu
en vertu duquel les radicaux des cinq Rdpubliques faisaient cause commune et prenaient l'engagement de s'entr'aider a arriver au pouvoir. Peu de temps apres, Alfaro
debarquait a Guayaquil, et profitant de la division qui
regnait entre les catholiques, marchait sur Quito et s'emparait du pays; Zelaya faisait de mime au Nicaragua; Castro,
de son c6td, revolutionnait le Venezuela, et, apres plusieurs
combats heureux, s'installait a Caracas en qualiti de dictateur. Jaloux de tant de gloire, Uribe crut alors que rheure
de 1'action avait sonn6, et, comptant sur I'appui des trois
chefs que je viens de nommer, il appela aux armes les libdraux de Colombie.
Le 19 octobre 1899, la guerre civile eclatait. Moins d'un
mois apres, Uribe, a la tate de plusieurs milliers d'hommes
tentait de s'emparer de Bucaramanga, chef-lieu du ddpartement de Santander; mais repoussd avec des pertes considrabies, par les troupes du gouvernement ii dut se replier
sur sa frontiere du Venezuela. La, il reCut les premiers secours en hommes et en munitions de guerre, promis par le
dictateur Castro. Assez fort pour reprendre Poffensive, il
attaquait en ddcembre, a Peralonso, Parmie constitutionnelle mal commandee, et la mettait en complete deroute.
C'en 6tait fait du gouvernement lgitime si le gindral Casabianca, prenant le commandement des troupes, n'eQt couvert le chemin de la capitale. Uribe etablit alors son quartier general A Cucuta, dans des positions formidables qui
le mettaient a Pabri de toute attaque et lui permettaient de
communiquer avec la mer des Antilles, par le golfe de Ma-
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racaibo, et avec le Venezuela. Ainsi retranche, il put, a
loisir, pendant plus de quatre mois, aguerrir ses troupes,
grossir son armee, recevoir de l'etranger un armement moderne perfectionni et un matiriel de guerre complet.
Pendant ce temps, Pincendie rdvolutionnaire, allumi a
Santander, se propageait dans tout le reste de la Republique, dans le but d'empecher les forces departementales
de se porter au secours de I'armee du Nord et de la capitale. La situation etait des plus critiques; sans dire qu'elle
itait ddsespdree, le gouvernement ne craignait pas d'avouer
que le pays n'avait jamais passe par une crise plus grave.
Les libdraux exploitaient ddja leur victoire, et il fallait aux
catholiques toute leur ardeur pour affronter la lutte.
Le 11 mai commenqa done la bataille la plus sanglante
et la plus considdrable par le nombre qu'ait jamais vue
l'Amirique du Sud. Trente mille combattants, armis a la
moderne, se trouvaient en prdsence. L'enjeu dtait d'une
importance d6cisive. De 1i, la durde de laction. On se battit pendant quinze jours consdcutifs, du 1i au 16 mai, avec
des chances diverses de succes, sans autre trdve que le
temps de prendre sa nourriture et de se pourvoir de munitions. Le gdndral Pinzon, qui combattait contre la revolution, obtint enfin le succes. Six mille hommes, morts ou
blesses, la plupart du camp rdvolutionnaire, tomberent sur
le champ de bataille.
Restait I'isthme de Panama; l'invasion dtrangere arrivait
aux portes de la ville. La aussi la lutte fut terrible; les
troupes du gouvernement, en infime minoritd, dtaient com mandees par le gdenral Charles Alban. Au corps consulaire
etranger qui lui demandait de rendre la ville pour eviter
les horreurs d'une lutte armde dans les rues, il r6pondit
inergiquement : t Jamais! x Plein de confiance en Dieu et
en son devoir, il soutint, pendant cinq jours, du 21 au
26 juillet, avec une poignee de braves, 415 soldats, le feu
meurtrier de ooo rdvolutionnaires, et il fut vainqueur.

-

126 -

Malgre ces troubles, les deux families desaint Vincent ont
pucontinuer leurs oeuvres dansdes conditions relativement
satisfaisantes. Deux missionnaires ont pu ivangeliser le sud
duTolima pendant sept mois et ont eu la consolation d'entendre la confession de plus de 20 ooo personnes. Les Filles
de la Charitd, elles aussi, ont pu se livrer a leur tache
ordinaire avec b6endiction, avec un surcroit de travail et
de mdrite cause par le service de sir ou huit ambulances
remplies de malades et de blesses! - R.
III
Les hostilitis se sont accentudes pendant les mois de novembre et de ddcembre 19o i. Les insurges colombiens s'emparerentde Colon et s'avanerent en force sur Panama; mais
le docteur Alban commandant les troupes departementales
les a attaquds A la gare d'Empire et les a forces a battre
en retraite. Une canonnikre colombienne, le GdndralPinjonvint croiser devant Colon, et cette ville dut capituler,
elle fut remise par les insurgds aux mains du gdneral Alban,
representant de l'autoritd gouvernementale. Cette remise a
eu lieu par l'intermediaire des consuls des grandes puissances. Ainsi une plus longue effusion de sang a pu etre
ivitie.
TUNJA
(AVRIL

1901)

Mgr Plevque est satisfait de 1'Mducation et de la formation intellectuelle religieuse et morale que nos confreres
donnent aux 6leves de ses deux seminaires.
Le s6minaire de Tunja compte actuellement cent dixsept ileves, dont soixante-dix-huit an petit seminaire et
trente-neuf au grand. Pendant les neuf ans que les confreres Pont dirige, il a fourni au diocese quarante-cinq
pretres et trois vocations a la Compagnie.
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Outre la direction du s6minaire, nos confreres prechent
generalement, pendant les vacances, la retraile eccl6siastique; Monseigneur leur est tres reconnaissant de ce service.

URUGUAY
Nous donnons d'abord quelques renseignements gdndraux publies
rdcemment sur 1'Uruguay, et i la suite un compte rendu des belles
missions qui se donnent en ce pays.

La petite rdpublique de l'Uruguay, limitie au nord par
le Bresil, a rouest par la riviere Uruguay, qui lui donne
son nom, a 19o,ooo kilometres carris et une population de
788,13o habitants. Jusqu'en 162o ce pays etait uni a P'Eglise
du Paraguay. II fut alors rattach6 au siege 6piscopal de
Buenos-Ayres. Son indipendance politique determina la
rupture de ces liens ecclisiastiques.
L'Uruguay a iti comme le champ clos oil Portugais du
Bresil, et particulirement du Rio Grande, et Espagnols
de La Plata se rencontraient et luttaient les armes a la
main pour la prdeminence. C'dtait un a contesti * dont on
finit, de part et d'autre, par proclamer l'independance pour
se mettre d'accord.
En 182z les Brdsiliens s'annexerent 'Uruguay sous le
nom de province cisplatine, et le garderent six ans. L'Uruguay fit ensuite partie de 1Argentine pendant trois ans.
Affranchi de nouveau il devint le thittre de la a grande
guerre n, qui dura seize ans, de 1836 A 1852, et apres
laquelle, le pays devaste, n'6tait plus qu'une vaste solitude.
Pendant la e grande guerre ', Montevideo subit un siege
de neufans, de

x842 A 185x.

L'Uruguay ayant itd d6clard Etat indipendant il obtint,
peu apres, du Souverain Pontife, P'tablissement a Montevideo d'un vicariat apostolique qui fut, en 1879, eleve au
rang d'dvhchd. La rdpublique ne cessa d'empieter sur les
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droits de l'Eglise. L'dpoque la plus ndfaste pour la religion
fut la dictature de Santos.
Mais, heureusement, ces lois antireligieuses n'obtinrent
pas le rdsultat qu'on voulait atteindre. Aujourd'hui les
congregations sont nombreuses Montevideo. Il y a, en effet,
dix communautds d'hommes et huit communautes de femmes, attachies a des dtablissements d'instruction, pendant
que les Sceurs de Saint-Vincent de Paul, de Notre-Dame
de l'Huerto et les Capucines se partagent le soin de Passistance des malades.
L'Uveque actuel, Mgr Soler, a developpe les elements
religieux qu'il avait entre les mains, et prdpare, dans l'dlement laique, une defense contre les persecutions A venir.
II a fondd des dcoles provinciales, des conferences de SaintVincent de Paul, dans toutes les paroisses de la capitale,
des cercles catholiques d'ouvriers qui comptent plus de
mille adherents, un grand club catholique. II a obtenu,
de concert avec le gouvernement, l'irection de Montevideo
en archevechd (19 avril 1897), avec deux suffragants. Montevideo possede un grand seminaire et plusieurs colleges
d'enseignement '.
Lettre de M. JAUsION, pretre de la Mission,
4 M. A. FIAT, Supdrieurgindral.
Villa de la Union, Montevideo (Uruguay).
MONSIEUR ET TRAS HONORE PAERE.

Votre binddiction, s'il vous plait!
Les resultats obtenus dans les dix ou onze dernieres
missions que nous avons prechies en mars, avril et juin,
bien que modestes en apparence, ne laissent pas que d'dtre
consolants, pour ceux du moins qui connaissent notre
pays.
i. Voy. Dictionnairede Thdologie, par Vacant.

-

129 -

Dans les deux premieres, qui furent celles de SainteRose et de Saint-Antoine, excellentes paroisses du d6partement de Canelones, nous avions Ihonneur, mon compagnon et moi, d'accompagner Sa Grandeur Mgr Isasa, iveque
coadjuteur de Mgr Soler. Dans Pune comme dans 'autre,
nous fumes requs avec tout 1'enthousiasme religieux d'un
peuple croyant, qui sait apprecier le bienfait d'une mission.
Ce ne furent pas seulement MM. les cures et leurs fideles
respectifs, qui, groupds autour des bannieres du Saint
Sacrement et de PImmaculee Marie, vinrent en procession
jusqu'a la gare, mais toutes les autorites civiles de la localiti, et, en plus, un des gineraux et un des colonels de
l'armie, qui ont des propridtes dans les paroisses oil nous
arrivons. Union parfaite entre les. deux autorites, civile et
religieuse! Quelle leqon donnee a bien des pays de la
vieille Europe, par plusieurs de nos pays de mission,
consideres peut-Etre avec didain et comme demi-sauvages,
mais qui, se laissant guider par les nobles sentiments de
leur coeur, savent rendre a Dieu ou A ses reprdsentants les
honneurs qui leur sont dus! Les cloches, les petards et les

fusees annonqaient a L'envi & tous les environs que les
Missionnaires draient arrives. Mais j'ai hate de dire que
Monseigneur voulut, dans les deux localites, avant de
monter a Flautel, faire lui-mdme I'ouverture solennelle de
la mission par un sermon plein d'onction, oii, apres avoir
remercid M. le curd, les autoritds locales et le peuple, de la
sympathique reception qu'on venait de lui faire, il invita
tout le monde Aaccourir aux exercices de la mission, dont
il indiqua les heures, et a s'unir A lui pendant la messe,
pour en mieux assurer les fruits.
Des ce moment, Monseigneur ne cessa de nous edifier
par son zele tout apostolique et par une activiti vraiment
prodigieuse: on le voyait partout, en chaire, an confessionnal, dans la sacristie, on au parloir pour quelques audiences particulibres; A Fautel, pour y administrer le sacre-
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ment de confirmation ou y donner le saint scapulaire; ne
cessant a de se faire tout A tous, pour les gagner tous i
Jesus-Christ s. Au bout de onze jours, en tout, passes i
Sainte-Rose et a Saint-Antoine, nous pimes compter neuf
cents communions, neuf cent vingt confirmations, quatre
cent quarante receptions du saint scapulaire, et un nombre
bien superieur de confessions. - Je dois faire ici une mention speciale des succes obtenus par l'explication du cat6chisme faite A l'aide de grandes images exposies aux yeux
des enfants. Impossible de dicrire Penthousiasme avec
lequel ils venaient tous les soirs, a quatre heures, apres
l'ecole, pour assister A ces classes! Racontant, chez eux, ce
qu'ils avaient vu et entendu, ils 6taient, sans s'en douter,
comme autant d'ap6tres, qui contribuaient a grossir tous
les jours notre auditoire. Puissent tous nos confreres des
missions avoir recours, A lavenir, a ce moyen d'enseigner
le catechisme, s'ils ne Pont deja employd !
Les demonstrations dont nous avions dtd l'objet A notre
arrivde se renouvelerent A notre depart. Montis sur une
voiture qu'on avait mise Anotre disposition, nous partimes
accompagnes d'un nombreux cortege de cavaliers, qui, nonobstant la menace d'un orage prochain, voulurent nous
donner un dernier timoignage d'estime et de reconnaissance.
Nous rentrames done A l'Union; mais nous ne devions
pas y mener longtemps la a vie de Chartreux D.
Les fetes pascales etaient a peine passees, que le i I avril,
je me suis mis de nouveau en campagne; cette fois, c'etait
avec mon Supirieur meme, M. Gimalac, qui, bien que
jeune, a ddja 1'experience des missions, s'y itant exerce
pendant sept ans, A 1'Pcole du bon et respectable M. George.
Hdritier de son zele, comme aussi du pouvoir d'administrer le sacrement de confirmation, dans les missions rurales, il se lanca A travers les montagnes du ddpartement de
Maldonado avec une ardeur tout apostolique.
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Les fruits des cinq missions donnies a la Coronilla, an
Valle del Aygua, A Jose Ignacio, a Garzon et a Mataojo,
furent tres consolants, les voici reunis: Confirmations, 588;
communions, 436; mariages, 28. Quant au nombre des
baptemes et a celui surtout des confessions, je I'ignore, me
contentant de faire remarquer que ces 28 mariages etaient,
avant ces missions, de vrais concubinages.
Je dois encore faire mention, dans ce compte rendu, de la
cerdmonie de la pose de la premiere pierre d'une chapelle, dans une magnifique plaine del Valle del Aygua,
chapelle appelee a tre dans un prochain avenir, A cause de
sa situation topographique, le centre d'une belle cite... Des
fonds etaient deja recueillis a cet effet, et la main-d'oeuvre
sera donnie par tous les habitants des alentours.
Ici s'acheverent les missions de M. Gimalac. Oblig6
de retourner a la maison, il se fit remplacer par un autre
confrere avec lequel nous avons pu travailler une dizaine
de jours a San-Carlos,trois jours a Maldonado et sept on
huit jours a Pan de Ajucar. La, comme ailleurs, nous
fimes le mieux que nous pdmes la guerre au demon, qui
parut se venger, a la fin, en nous envoyant un tres mauvais
temps. Le total des communions fut d'environ 700, chiffre
qui aurait 6td de beaucoup supdrieur, ainsi que celui des
mariages, si des pluies continuelles n'eussent par deux fois
interrompu les exercices de la mission.
Veuillez agreer, etc.,

Adolphe JAUZION.

OCtANIE
ILES PHILIPPINES
Les Missions catholiques (20 septembre igot) out donni quelques
d6tails sur les Iglises des lies de Cuba et Porto-Rico, et des lies
Philippines. Nous les reproduisons ici.

L'ile de Cuba a deux dioceses, celui de Santiago et celui
de la Havane.
Santiago est le siege archiepiscopal.
La population catholique de Cuba est de i 6oo ooo habitants.
Le nombre des pretres est de 31I, et il y a zo2 paroisses
et 327 dglises ou chapelles. -

Dans Pile de Porto-Rico,

nous trouvons un diocese, Saint-Jean de Porto-Rico, qui
est suffragant de 1'archevechi de Santiago.
La population catholique est de I 042 400 habitants. Le

clerge est compose de 168 pretres, et il y a 97 eglises,
23 chapelles, un siminaire, 2o colleges et une academie.
Les dcoles sont au nombre de 549 et ont 51 3oo dleves.
Les Philippines ont un archevdchd a Manille et 4 dioceses: Cebu ou Nom de Jesus, Jaro, Nouvelle-Caceres et
Nouvelle-Segovie.
La population catholique est de 6 566 ooo habitants. II
y a 746 paroisses et 221 missions; 233 d'entre elles sont
desservies par les Ricollets, 228 par les Franciscains, 1o9
par les Dominicains; 42 par les Jesuites; 16 par les Capucins; 6 par les Bdnidictins; 158 par les pretres s6culiers.
II y a en tout 675 pritres dans l'archipel. ,
Les missionnaires de Saint-Vincent de Paul ont un itablissement pour les Retraites i Saint-Marcellin, pres de
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Manille, et sont charges de la direction des siminaires de
Cebu, de Jaro et de Nueva Caceres.

Lettre de M. ORRTOLS, Visiteur, d M. A. FIAT,

Supdrieur general.
Manille, 2 mars 19o1.

II y a peu de temps le gouvernement amiricain donna
l'ordre de cesser dans les icoles officielles tout enseignement religieux, et d'en faire disparaitre toutes les images et
tous les signes de religion.
L'annie scolaire se terminant fin mars, les Soeurs cherchent ddji une maison a Manille pour pouvoir ouvrir une
icole privie, oil elles pourront continuer i enseigner la
religion et clever chritiennement les enfants qui maintenant frequentent I'ecole municipale.
J'espre que bient6t, selon ce que m'a dit M. le Deldgud,
les Soeurs rentreront A Cavite, oil elles auront une dcole
dans laquelle elles dliveront les enfants de cette localitd.
Hier mourut, au college de Sainte-Rose de Manille,
soeur Joseph Miner, supdrieure de cet dtablissement. Toujours rdguliere et fervente, toujours active et laborieuse,
c'est a elle, apres Dieu, que I'on doit la conservation de cet
etablissement, qui compte plus de cent soixante enfants
internes et beaucoup d'externes. Elle est restee trois mois
au lit, et quoiqu'elle ait beaucoup souffert dans sa maladie,
on ne I'a jamais entendue se plaindre, ce qui a fort ddifie
les Sceurs qui la soignaient et le m6decin lui-mdme. Elle a
requ les sacrements, ainsi que les autres secours de notre
sainte religion; et sa mor, a ce qu'on en peut juger, a dtC
pricieuse devant le Seigneur.
Avant-hier, est arrivee de Cebu la sceur Florentine
Chasco, vice-visitatrice, qui m'a donn6 de bonnes nouvelles tant de nos confreres que des Soeurs de cette ville. Le
seminaire a beaucoup d'dleves; les Sceurs travaillent A la
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qu'au college, qui compte cent soixante enfants. Grand est
le bien qui se fait dans Cebu par les enfants de saint Vincent.
Emmanuel ORRIOLS.

MANILLE
NUEVA

CACERES

Lettre de M. Theodore ROBREDO, pr6tre de la Mission,

a M. N..., J Emmitsburg .
Nueva Caceres.

z5

mai 1901.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de N. S. soit toujours avec nous !
J'ai lu avec plaisir le numdro 29 de nos Annales (edition
anglaise), qui m'itait parvenu par la derniare poste de la
part du digne Visiteur de la Province de PEst, le Rev.
M. Jacques Mac Gill. Persuade que bon nombre de nos
confreres et sceurs de l'Amerique du Nord liront avec int6ret les nouvelles des lies Philippines, je vous envoie une
courte description de la Fete cdlibrie tout recemment dans
cette ville, par la double famille de saint Vincent, en l'honneur du bienheureux Franqois-RIgis Clet.
Diverses circonstances nous ont emphchis de prolonger
ces solennitis au dela d'un jour.
L'dglise fut choisie pour la cilebration. Elle est vraiment admirable dans la simplicit6 de son architecture,
mais en cette occasion elle resplendissait sous les ddcorations et les ornementations employees pour les plus
grandes fetes; le tout avait dtd dispose avec un goit exquis.
Au-dessus du maitre-autel de style dorique etait un riche
i. Cette lettre a paru dans le dernier numero de I'edition en
langue anglaise de nos Annaes.
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baldaquin de rouge fonce, avec franges d'or et surmonti
d'une couronne impiriale. Au-dessous du baldaquin se
trouvait une belle peinture du bienheureux Clet faite par
une Fille de la Chariti : le tout formant un fond pour les
nombreux vases dords et argentes et pour les brillants canddlabres. La statue de saint Vincent se trouvait du c6te de
lEvangileet celle du Bienheureux J.-G. Perboyre du c6t6 de
I'Epitre; des fleurs naturelles A profusion, de gracieux palmiers completaient les decorations du sanctuaire. Aux piliers du centre etaient appendues des tentures rouges;
de larges icussons entoures de fleurs portaient des inscriptions se rapportant aux principaux evenements de la
vie de Notre Martyr. De belles couronnes de fleurs etaient
entrelacdes de palmes, embl6me de la victoire.
Douze magnifiques canddlabres suspendus illuminaient
l'eglise et en faisaient comme une vision du ciel, oi PIAme
s'arrachant aux liens terrestres semblait jouir de lavantgoat de la joie et du bonheur des dlus.
Le 4 mai, la fete fut inaugur6e par le chant des premidres Vdpres du Bienheureux Clet, avec accompagnement
d'orgue. Le jour suivant les ceremonies commencerent a
huit heures, le matin, par une procession analogue a celle
qui se fait A laaCathdrale le premier dimanche de chaque
mois.
Dans cette procession solennelle notre belle statue de la
Vierge Miraculeuse 6tait priceddede deux bannieres : 'une,
de Marie Immaculee portee par les Enfants de Marie;
Iautre, de saint Louis de Gonzague, Patron de la jeunesse,
dtait portee par les eleves du Seminaire. Ces bannieres sont
l'ouvrage des dleves de la maison des Filles de la Ch-ariti.
Les associations que je viens de mentionner sont sous la
direction des Enfants de Saint-Vincent de Paul.
Notre Superieur, M. Jean Santandreu, officia a la Messe
solennelle qui suivit immediatement la procession. II itait
assistd de Messieurs Antonio Redondo et Donofredo Peces,
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et une exactitude parfaite inspirie par I'esprit de foi presida
aux Ciremonies sacrdes. La " Messe solennelle x en trois
parties par Luigi Bordese, fut tres brillamment executie
sous la direction de M. Casto Perez, C. M.
Cette belle messe,- avec accompagnement d'orgue, de
piano, de violon, de violoncelle, - chantie pour la premitre fois dans cette cathedrale produisit un merveillenx
effet; la grandeur alliCe a la douceur mystique de ce chant
elevait insensiblement nos cours vers les rigions celestes;
on eut dit des mdlodies angiliques venant frapper nos
oreilles. Apres la messe eut lieu la vendration de la Relique
de notre Bienheureux Martyr, suivie d'une belle cantate
composie pour la circonstance par le professeur Cagili.
Le panigyrique du bienheureux Clet fut prdchi par lc
Tres Rev. Roman Gonzales, vicaire general et gouverneur
ecclisiastique S. P. II choisit pour son texte ces paroles de
fapbtre saint Paul aux Romains (x, 15) : a Quamspeciosi
pedes evangelijantium pacem, evangelitantium bona!
Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prechent 'Evangile
dela paix, qui annoncent de bonnes nouvelles! 3 Ensuite,
dans un langage touchant et parfaitement approprii, il
esquissa la vie de sacrifice du missionnaire dans les pays
infideles - cette vie que mena notre Bienheureux Martyr
pendant trente ans sur I'immense etendue de la Chine ou
il versa enfin son sang pour Jdsus-Christ.
Le choix du P. Roman Gonzales comme predicateur
etait particulierement heureux; car, durant la triste periode
dugouvernement a Filipin adans cette partie de File de
Lucon, ii passa dix-huit mois en prison, y fut traiti avec
la derniere inhumanite et conduit ensuite comme prisonnier le long des chemins et A travers les montagnes. Comme
le bienheureux Clet, il avait appris par experience ce que
c'est que de souffrir pour la foi.
Dans rapres-midi, la ricitation do chapelet fut suivie du
chant des Litaniesde Lorette, parfaitement rendu, dans on
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duo de R. Calahorra ; apres quoi un pretre du pays expliqua aux indigtnes, dans leur langue, le martyre du bienheureux Clet. Tous furent charmis par le chant du Salve
Regina (trio) du cel6bre compositeur Nicolas-G. Martinez, et la fete se cl6tura par le Te Deum de S. Rosado et
I'hymne touchante du professeur Masaguer.
Vu Pagitation du pays, 1'assistance aux cirdmonies etait
relativement plus nombreuse que d'habitude.
Un 6vinement fort important, et non moinsinteressant
pour ce peuple accoutume jusqu'a present de voir les officiers du gouvernement espagnol assister A de semblables
ceremonies religieuses, fut d'apercevoir aujourd'hui dans
leurs rangs et devant 'autel les principaux reprisentants de
lautoriti americaine, tous, Dieu merci, bons catholiques.
C'etaient: le colonel Edouard Moale du 15 rigiment d'infanterie E. U. (Etats-Unis), commandant de ce district;
le major W. H. Johnston, du 46*, E. U. V..., inspecteur
gineral; le capitaine J. A. Ryan, du 15" de cavalerie, priv6t, et le premier lieutenant George Curry, du i i' de cavalerie, recemment nomm6 gouverneur civil des Camarines
Nord et Sud'.
Invitis A 'avance ces officiers assisterent A un lunch servi
au Siminaire, oi Espagnols, Americains et a Philippins 1
s'unirent fraternellement pour cilebrer avec joie cette fete
e n r'honneur du fils Martyr de saint Vincent, rappelant
ainsi les joyeuses agapes des premiers Chritiens destinies
a resserrer les liens sacris de la Chariti.
Apres ce repas frugal, les invites visiterent les divers
appartements du Seminaire, exprimant leur agriable surprise a la vue de Pexcellent syst6me d'dducation que nous
suivons dans ce pays, oil, selon certaines personnes, la
i. Camarines du Nord, province de l'ile de Lugon; chef-lieu
Daet. - Camarines du Sud, autre province de 'ile de Lucon, cheflieu Naga ou Nueva-Caceres.

-

138 -

civilisation est inconnue. Plus tard, sous la conduite de
nos confreres, les memes personnes se rendirent & 'itablissement des Sceurs de Charite. Elles eurent la le plaisir
d'admirer le meilleur bitiment de la ville, et meme de la
Province. Toutes firent paraitre leur itonnement en trouvant, contrairement a leur attente, dans ce coin de l'Ocianie,
une institution pour de jeunes demoiselles, comparable,
sous tout rapport, a ceux d'Europe et d'Amirique. Sous
le gouvernement espagnol, cc college itait frcole normale
de la Province, o& devaient prendre leurs grades les professeurs nommes aux icoles du diocese. Les Sceurs, avec
leur digne Visitatrice, apprecierent diment I'honneur que
leur faisaient ces visiteurs distinguds.
J'ai dicrit bri6vement la fete que nous cilebrames en
l'honneur du bienheureux Clet. Par ce compte rendu nos
confreres de l'Amerique du Nord pourront voir que dans
ces iles il se trouve encore de vrais catholiques qui glorifient Dieu et ses saints, malgre les calomnies propagees
contre le catholicisme et les ordres religieux.
L'tat actuel de cette contrie est tres lamentable en ce
sens que le petit nombre de pr&tres ne correspond pas aux
besoins immenses. 11 y a, je l'avoue, des pretres indigines;
mais, seuls, ils sont impuissants A soutenir par leur ministere notre sainte religion chez une population de 7 millions
d'habitants. D'autre part, les troubles des quatre dernieres
anndes ont engendrd dans 1'esprit des peuples de cette
region une tendance a confondre ensemble les idees politiqueset religieuses, de sorte que, pour les conserver dans la
foi de leurs catholiques ancetres, il faudrait une grice presque miraculeuse. De tout ceci ressort clairement le besoin
oh nous sommes du secours de Dieu tout-puissant, et nous
esperons surtout i'obtenir, aides des prieres de ce peuple
des Etats-Unis dont les interets sont maintenant si intimement liUs &ceux de ce pays.
Malgrd les epreuves qui ont tourmentd les Philippines,
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les fils et filles de saint Vincent sont toujours a leurs postes respectifs, et y demeureront jusqu'au jour oU la Providence en aura dcriti autrement. Nous avons endurd pour
I'amour de Dieu, de grandes et nombreuses privations.
Pendant deux ans, notre ville a dtC assiigie; mais, au
milieu de nos dpreuves, nous avons fait 'experience de la
constante protection de Notre-Dame de la Mddaille miraculeuse. Le regne de la souffrance est passd maintenant;
ce dont nous avons besoin, c'est de vertu, de patience et de
la grace de nous accoutumer au nouvel dtat de choses, afin
de pouvoir travailler avec succ6s dans la vigne du Seigneur.
Bien que pendant plus d'une annee la plus grande partie de notre Siminaire servit d'h6pital militaire, nous
n'avons pas etd diranges dans 1'accomplissement de nos
devoirs; notre plus grande peine et notre grand regret
dtaient de voir mourir tant de monde, tranquille en apparence et sans se soucier de recevoir les secours de notre
sainte religion : indiffdrence que nous n'avions constatie
nulle part encore.
Quant aux officiers ambricains, non seulement ils nous
respectent, mais ils nous tdmoignent de I'estime et de la
confiance. Fasse la Providence qu'il en soit toujours ainsi!
Je dois des remerciments spdcialement A mon bon professeur d'anglais, le capitaine Ryan, mon ami ginereux et
estimd; c'est par son assistance que j'ai surmont6 suffisammerit les difficultes de la langue anglaise pour dcrire cette
description.
Comptant sur les prieres efticaces de nos bons freres de
PAmdrique du Nord,
Je demeure, tres cher confrere,
Votre tres affectionni frere en saint Vincent.
Theodore ROBREDO.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

Frere Donnez (Jean-Baptiste), coadjuteur, decide a Angers (France), le 14 septembre 1901 ; 82 ans d'Age, 41 de

vocation.
Frere De Matteis (Antoine), coadjuteur, decidi a Naples
(Italie), le 15 septembre 1901 ; 69, 45.

M. Michaux (Jean-Marie), pretre, decdd6 & Saint-Pons
(France), le 27 septembre i9or; 36, 15.

M. Arias (Juvenal), pritre, dicide a Santa Rosa de Cabal (Colombie), en octobre 1go9 ; 38,

2I.

M. Blanchi (Fernand), pretre, decedd dans 1'Amirique
Centrale, en octobre 1901 ; 43, 21.

M. De Lizzi (Vincent), pretre, decid at Naples (Italie),
le 3i octobre 9I8t,78, 61.
M. Gianotti (Antoine), pretre, dicdde a Mondovi (Italic),
le 5 novembre 1901; 91, 7o.

Frere Howard (Clement), coadjuteur, decidd a Quito
(Equateur), le 13 octobre 190o

; 67, 3 .

Frere Rothschedl (Jean), clerc, dicede a Laibach (Autriche), le 8 novembre 1901; 20, 3.
M. Henriquez (Dominique); pretre, decede a Bemfica
(Portugal), le 19 novembre 190o; 97, 75.
M. Chozas (Loi
,pritre, decedi A Valdemoro (Espagne), le 9 dicembre

g19o; 6r, 40.

Frere A ngulo (Anastase), clerc, decid a Madrid (Espagne), le ix dicemLe 19o01; 22, 6.

M. Borghino (Pierre), pretre, dicede A Sassari (Lombardie), le 14 decembre

9gor ; 3o, i1.

M. Serralonga (Jacques), pretre, a Saint Marcellin (lies
Philippines), en dicembre 190o; 67, 40.

Frere Durand (Joseph), coadjuteur, dicide a Majorque
(Espagne), le 14 decembre 1901; 76, 5o.
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Frere Joseph, coadjuteur, d6ecde a Perryville (EtatsUnis occidentaux), le 4 dCcembre 1901; 92, 45.
Nous avons requ de respectables confreres, quelques
nouvelles Notices notamment sur M. Pierre Chevalier, du
Brisil, et sur Mgr Bernard Thiel, 6dvque de San Jose, dans
la Ripublique de Costa Rica.
Ces notices feront partie du volume qui continuera les
Relations abrigees de la Vie des Missionnaires et dont le
dernier tome a paru en 189o.
NOS CHARES S(EURS
Anne Desvigne, ddcidee a la Maison de la Charitd de Midlan,
France; 5 ans, d'ige; 26 de vocation.
Elise Chiappari; Maison de Charite de St-Saulve, France; 3o, 7.
Ursule Jencie; H6pital Gdenral de Laibach, Autriche;

21,

2.

Anne Chalochet; Hospice St-Honor6 de St-Martin de Rd,
France; 63, 43.
Anne Landero; H6pital de Resicza, Hongrie; 19, 2.
Clemente Villaverde; H6pital de Totana, Espagne; 56, 35.
Antoinette Brocard; Hospice des Alidnds de Rennes, France;
59, 38.
Therese Payas; Hospice de Tolede, Espagne; 38, 15.
Ramona Cantalapiedra; Hospice de Valladolid, Espagne; 71, 45.
Maria Gabriel; College de Gijon, Espagne; 23, 4.
Venancia Magdaleno; Maison San Deigo i Valdemore, Espagne; 57, 38.
.
1.
Clementa Noval; Asile de Josd a AnduJl Espagne; 28, 9.
Josiphine Blanc; Maison de Char. Paroisse St-Lazare , Marseille; 33,

I.

..

Aimee Le Bailly; H6pital de Caiffa, Syrie; 3o, 9.
Catherine Matousek; Institut des Aveug-t1 & Graz, Autriche;
Virginia Avignone; Maison Centrale de Naples, Italic; 22, 2.
Corine Caloyera; Maison de Marie a Smyrne, Turquie; 25, 1.
Marianne Swierczk; H6pital St-Vincent h Leopol, Autriche;
30, 9.
Marie Camus; Mais. de Char. Notre-Dame au Havre, France;
68,44.
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Anne Martin; Maison St-Vincent a Constantinople; 42, 22.
Ernestine Panhdleux; H6pital Militaire de Rennes; 64, 37.
Maria Pijol; H6pital Giniral i Madrid; 28, 4.
Conception Ros; Maison Centrale de Madrid; 25, 2.
Marie Clement; H6pital d'Avellino, Italie; 81, 62.
Dominica Tobar; Hospice de Murcia, Espagne; 3o, 8.
Delphine Verbeke; Hospice de Loos, France; 27, 2.
Marceline Arrestat; Orphelinat de Libourne, France; 47, 26.
Catherine Trochet; Maison de Charite St-Joseph h Limoges,
France; 79, 53.
Marie Rose Bremont; Hospice Civil de Rochefort, France; 81,55.
Marie Travi; Maison Centrale de Turin, Italie; 3o, 7.
Marie Helene Hart; LUproserie d'Herville, ltats-Unis; 6o, 37.
Jeanne Gangl; H6pital Gineral de Laibach, Autriche; 43, 18.
IEmilie Deyme; H6pital de Jirusalem; 23, 4.
Marie Royal; Maison de la Providence d'Hodimont, Belgique;
56, 32.

Marie Boyer; H6pital General de Sedan, France; 86, 62.
Marie Biziat; Maison Principale a Paris; 21, 2.
Anne Saneery; Santa Casa de Rio, Brisil; 72, 43.
Marie Castelli; Maison Centrale de Turin; 33, 5.
Marie Justinek; Hospice des Pauvres a Budapest, Hongrie; 27,4.
Marie Watelin; Maison de Charitd St-Georges,A Paris; 61, 16.
Marguerite Beaulaygue; Mais. de Char. de Montolieu, France.
68,44.
Catherine M. Carthy; Orphelinat St-Vincent a Dublin, Irlande;
3o, 6.
Jeanne Mahoney; Maison des Aveugles i Liverpool, Angleterre; 52, 21.

Marie Mongelli; Maison Centrale de Noples; 33, 3.
Anne Kropf; Ecole de Tapolcza, Hongrie; 28, -.
Elise Aviez; Maison de Charite de Contances, France; 58, 34.
Jeanne Fontaine; Maison de Charitd de Montolieu; 63, 34.
Marie Porterie; Maison Principale & Paris; 43, 16.
Anne Borasi; H6pital Militaire de Milan, Italie; 66, 45.
Louise Parodi; H6pital de Dronero, Italie; 6o, 33.
Marguerite Kotulla; H6pital St-Etienne de Bunapest, Hongrie;
21,

1.

Antoinette Bouchard; Maison St-Vincent l'Hay, France; 70,45.
Justine Roux; Misericorde de Lille, France; 66, 47.
Maria Saenz; Maison Centrale de Guatemala, Amirique centrale; 24, 4.

-

143-

Adelaide George; Maisoa de Charite St-Suipice i Pais: 75, .Carolina Correia; Asile Ste-Ldopoldime i Nie-ihroy, Brisil
27, 4-

Anastasia Erraso; Maison des Alienas a Li gaes, Espagne:
40, iS.

Maria Forteza; H6pitai de Vich, E-spagne 33, 6.
Feliza Canizar: H6pial des Inc. feammei Madrid; z0 3.
Marianne Bienna; H6pitalde la Ste-Triniti Kai-sch, Poiogne:
43, 22.

Aspasia Romagncli: H6pital de Momiefias-one, Italie: 5o. i.
Eugnie Flatinn Hospice du Chambon, France. 23, 4Maria Masneuf; Hospice de Grisolies, France: 34, f.
Virginie Sicard: H6pital de la Chariti a St-Etienne, France
39, 14-

Manuela Echaiz; Hospice Civil de Guayaquil, E uatear; 26, 7.
Marie Gourdon; Misericorde d'Agen, France; 64, 59
Maria Anquera; Coliege de I'Espiuga, Espagne; 34, ;o.
Ameiie Contioffredo; Maison Centrale de 'Nples; 32, 0o.
Marie Dupont; Maison Centrale i Paris; s . mois.
Marie Kroll; H6pital de Schwarzach. Aumche; 63, 42.
Sabine Koi~ arth; Raison Ceatralede Salzburg, Autriche, 23, 3.
Zoe Bonvaliet Maisoa de Charize Si-Merry i Pais; 55, iS.
Marie Elliot; Asie des A.inis de la Noariive-Oriensx
EiatsUnis; 441,

5.

Marie Dias; Asile St-Vincent i Lisbonne: Portigal; 40. i5.
Julie Coquereiie; Maison de Charize i St-Malo, Fra-ce: S~, 'Claire Cure; H6pital Gineral i Montpeiter, France; &4, -i.
Marie Branel; Maison Principale i Paris; 29, 3

Louise Ulli; Hopial des Eniants i Graz. Aitriche; 21, 2.
Phiiomine Tantini; H6pital de Fossano, Italic; 55, 2aQ
Marie Moncher; Maison St-Vincent i 1'Hay: 26, 4Marie Ai; Ecoie de Grosswardein, Hongrie: 47, 32.
Micaela Irioado; Maison San Diegq i Vaiiemor, Espagne
72, 44-

Aaa GIell; H6opial de Cordoat, Espagne; 70, 44Felisse Izher Hospic de la Grand'Combe, France; -3, 45Marie Maniz; Maison de Chariz de Barciokne, Espagne; 47, 24.
Adaigisa Riviecao; Ricovero de Luz.ra- ILtai: z2, 3
Claire Oder; H&6pal de Si-Poien, Autrikce; 26, 6Gugieima Frnca; Maison Cenurae de Lienn, Itai•; 3 t-:,
Maria Paradelo; Hopiai de Gaad;aaara, Espagne 24, .
Agnes Coiafranceschi; Hopiial de Braccano, Itali; 40, i..
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Catherine Roche; H6pital St-Vincent de Birmingham, EtatsUnis; 27, 4.

Sophie Delattre; Maison Principale i Paris; 42, 23.
Madeleine Caillaud; H6pital Gendral de Senlis, France; 67, 37.
Josephine Poplawska; Maison Centrale de Culm, Pologne, 53, 28.
Carmen Llaurado; Maison Centrale de Madrid; 39, o.
Angela Marin; Maison St-NicolosdeValdemore, Espagne; 28, r.
Pauline Kanwicka; Prison St-Madeleine h Ldopol, Pologne;
61, 36;
Jeanne Quiquandon; Mais. de Char. St-Louis-en-l'Isle a Paris;
75, 5o.
Marie de Delolme; Maison St-Vincent a I'Hay; 28, 5.
Desird Flohot; H6pital Europien a Alexandrie, Egypte; 78, 57.
Louise Kudlik; Ecole de Neutra, Hongrie; 54, 22.
Cecile Sachse; Maison St-Vincent Cologne, Allemagne; 54, 3 .
Anna Obermayr; Maison Centrale de Salzburg, Autriche; 3o, q.
Philippine Gueret; Maison St-Mauront a Marseille; 39, i5.
Marie Plasson; Maison de Charite de Cormeilles, France; 66,45.
Consiglio Cozzolino; H6pital de Partenico, Italic; 33, 3.
Anne Semsel; H6pital de Trencs'en, Hongrie; 25, 5.
Bridget Me Donnell; Asile des Aliends de Dearborn, Etats-Unis;
59, 38.
Josephine Bravard; Maison de Charitd de Barcelone; 69, 44.
Mary Me Nelis; H6tel-Dieu a la Nouvelle-Orlians, Etats-Unis;
3o, 5.
Eugdnie Dufeu; H6pital Gdndralde Montpellier,France; 40, -I.
Alexandrine Yssaly; Maison de Charitd de Chateau-l'Eveque,
France; 28, 4.
Marie de Pourtales; Mais. St-Joseph i Kukusch, Turquie d'Europe; 60, 40.
Mary O'Connor; Ecole Ste-Philomene a St-Louis, Etats-Unis;
33, I1.

TimoteaOlavarrieta; Hop. Gdneral de Valencia, Espagne; 67,49.
Maria Muros; Maison Centrale de Madrid; 53, 3o.
Juana Lara; Maison Centrale de Madrid; 46, 16.
Natalia Macias; Maison Centrale de Madrid; 22, 1.
Maria Ricart; Hospice de Las Palmas (Iles Canaries), Espagne;
58, 33.

Juliana Aguirre; Hospice de Grenade, Espagne; 49, 26.
Marie Dechamps; Maison de Charited Nancy, France; 58, 38.
Juliette Ribadieu; Maison de Charitd St-Louisi Bordeau; 73,4o.
Marie Grenier; H6pital Gendral k Auch, France; 72, 49.
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Jeanne Marchou; Hospice de Tonneins, France; 74, 48.
Laurence Marion; Maison de Charite a Laon, France; 74, 45.
Estelle Baisle; Maison de Char. -St-Pierre k Clermont, France,
8o, a8.
Cecile Strobl; H6pital de Schwarzach, Autriche; 5r, 3o.
Nicolina Pedone; Mais.de Char. de Pescopagano, Italie; 42, 16.
Marie Le Gal; H6tel-Uieu A Amiens, France; 58, 3o.
Marguerite Muranyi; H6pital de Neu-Pest, Hongrie; 55, 25.
Anastasie Martinez; Maison desAliines a Cadiz, Espagne; 59, 35.
Basilia Lopez; H6pital Civil a Alicante, Espagne; 28, 3.
Maria Farran; H6pital de Villalpando, Espagne; 67, 46.
Anna Galazza; Misdricorde de Tolosa, Espagne; 76, 54.
Jeanne Guillaume; Maison Joseph & Portici, Italie; 69, 48.
Louise Fabiano; Maison Centrale A Naples; 43, 0o.
Grace Dunne; Mais. Centr. i Emmittsburg, Etats-Unis; 3o, 8.
Isabelle Postigo; Maison Ste-Anne a Lima, PNrou; 29. to.
Virginie Delort; H6pital General d'Evreux, France; 55, 32.
Marie Paraphe; H6pital Gdndral de Riom, France; 5o, 29.
Emilie Billon; Mais. de la Providence de Chalon-sur-Sa6ne,
France; 6o, 37.
Mary Carey; H6p. de la Providence h Washington, Etats-Unis;
47, 22.

NOTICES
Voici la liste des interessantes et ddifiantes notices des Soeurs
publides dans la circulaire de la tres honoree Mere Kieffer, le
i" janvier x90o :
1900, 21 aoft. Sceur Anais DE JAURIAS, a la

S21 sept.

22 sept.

Maison de l'Immaculee -ConPEKIN
ception (Circ. 1902, p. 3-37).
Soeur Josdphine BONELLI, a
1'H6pital (Circ. 1902, p. 37RI.Mm ([Italie).
41).
Soeur Antoinette- Cldmence
POTERAT

Sxir nov.

DE

BILLY, -

la

Maison de Charitd (Circ.
1902, p. 41-48).
Soeur Fdlicitd LAVAIssERE, ila
Maison de la Providence
(Circ. 1902, p. 48-54).-

ZOUK-MIKAEL

(Syrie).
MARIANNA

(Brdsil).
10

1900oo, 12 nov.
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Soeur Catherine RIGAIL,

a la

Maison de la Providence
(Circ. 19o0,

(Bresil).

dc.

Sceur Jeanne-Marie MOLIN,i la
Maison centrale (Circ. 1902,

S13 dic.

Soeur Marie SINAN,Ala Maison

b> jr

MARnANNA

p. 54-56).

p. 56-57).

CONSTANTINOPLE

centrale (Circ. 1902, p. 5760).
S19 dic.

CONSTANTINOPLE

Soeur Anne TIssoT, a la Maison centrale (Circ. 1902, p.

DIEPPE

(Seine-Infdrieure).

60-64).
1901, 22 janv. Soeur Rose LEMONNIER, a la

Maison centrale (Circ. 1902,
p. 64-67).

SIENNE

(Italie).
28 janv. Soeur Nodmie DzSCUBES DE
VEaDILnAC,i l'Hopital gene- FONTENAY-LECOMTE (Vendee).
ral (Circ. 1902, p. 67-82).
S12 f6vr. Soeur Thdophile MIKULOWSKA,
Juvwsv
a la Maison de Charit (fCirc.
(Seine-et-Oise).
1902, p. 82-102).
* 5 mars. Soeur Maria FLYNN, a l'H6pi- Los ANGELES
(Californie).
Tal (Circ. 9go2, p. o12-119).
, 2 mai.
Sceur Marie-Antoinette CAYx,
a la Maison de Charitd dela

a

paroisse Saint-Severin (Circ.
1009o2, p. Iz9-125).

PARIS.

g1oo, 16 mai.

Sceur Josephine FOLCH,

g19o, 3o mai.

1902, p. 125-129).
Soeur Virginie MARCOU, h la

i la
Maison de Bienfaisance (Circ.

TARRAGONE

(Espagne).

Grande Misdricorde (Circ.
j

16 juin.

1902, p. 129-140).
Sceur Marie MANET,

MARSEILLE.

h la

Maison de Charitd (Circu*

S juil.

laire 1902, p. 140o-49).
Sceur Anais GuiRAuD, i la

AURILLAC

(Cantal).
.

Maison de Charite de la
paroisse Saint- Paul-SaintLouis (Circulaire 1902, p.

149-154).

PARIS.
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S15 nov.

Soeur Marie DEREU, h 1'H6pipital (Circ. 1902, p. 154).
Sceur Julie LECOQ, h I'h6pital
Saint-Martin (Circ. 1902, p.
i55).

fivr.

Soeur Victorine FONTAINE DE

oo1900,oct.

190o,

•

fevr.

S21 fevr.

MERVE, i 1'H6pital (Circ.
1902, p. 57).
Soeur Marie-Louise TRLItrr,
A la Maison de Charite de
la paroisse des Blancs-Manteaux (Circ. 1902, p. 158).

TIEN-TSIN

(Chine).

PARIS.
SnANG-HAI

(Chine).

PARIS.

Soeur Josdphine CARnOT, H la

Maison de Charite de SainteCroix (Circ. 1902, p. 16I).

BORDEAUX.

S31 mars. Sceur Suzanne ORMIiRES, a la
Maison de Charitd (Circ.
1902, p. 162).

S4 avril.

24

*

mai.

29 mai.

26 juil.

SceurJeanne BESSENAY, 'H6pital du Deux-Mai (Circulaire 1902, p. i63).
Sceur Marie-Louise MEYNADIER, i 'Hopital (Circ. 1902,
p. 163).
Sceur Caroline DE MONTPEZAT,
h la Maison de 1'CEuvre des
Dames (Circ. 1902, p. 164).
Sceur Josephine BLANC, i la
Maison de Charite de SaintLazare (Circ. 1902, p. 166).

MONTOLIEI
MosrroLtau

(Aude).

LIMA (Pirou).
VIcroRlA

(Bresil).

LYON.

MARSEILLE.
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HISTOIRE GENERALE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
PAR M. CLAUDE-JOSEPH LACOUR

166o-1731
(Suite I)

LIVRE VI
GENERALAT DE M. JEAN BONNET
SIXtEMnSUPERIEUR GENERAL DE LA CONGREGATION

(171-1t735)

g 38. L'election de M. Bonnet, sixieme Supericur genral.

Election de M. Jean Bonnet, Supdrieurgineral
et des Assistants.- Les assemblies preparatoires a I'Assemblee gindrale furent convoquees dans les provinces. Les passages d'Italie itant encore bouchis a raison des guerres qui
continuaient. M. Figari, qui avait quitte la superiorite de
Rome pour venir conduire la maison de Genes, sa patrie,
et etait la, Vice-Visiteur, tint son Assemblee provinciale,
et vint par mer a Paris, avec le Superieur de Turin et un
autre missionnaire de cette dernikre maison ; mais personne
ne se mit en chemin de la province Romaine. Les Polonais
avaient a leur tete M. Kownacki, successeur de M. Tarlo,
dans l'office de Visiteur de Pologne; celui-ci vint avec les
deputes de sa province a travers beaucoup de difficultis.
Comme ils n'etaient pas arrives assez t6t, il fallut differer
de quelques jours I'Assemblie gindrale. Les Visiteurs et
2! 8. -

Deputes des six provinces de France, etaient presents.

Dans la seance destinde pour 'election du General.
M. Jean Bonnet fut dlu des le premier scrutin avant neuf
heures du matin; toute la maison de Saint-Lazare en timoigna une grande joie.
i. Voyez t. LXVI, p. 566.
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M. JEAN BONNET
SIXIEME SUPERIEUR GIHNRAL DE L& CONGR•GATION
ET DES FILLES DE LA CHIARITE

(1711-1735)

DE LA MISSION

-
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L'Assemblie donna ensuite au nouveau Supirieur
general trois Assistants franqais, savoir: M. Maurice Faure
qui avait deji
ket assistant de M. Pierron, et qui fut aussi
nommi admoniteur de M. Bonnet; M. Pierre Himbert et M. Jean Couty. M. Figari fut choisi comme assistant italien; mais il voulut retourner en Italie, pour mettre
ordre a quelques affaires, et il vint ensuite en France.
Cette election se fit le I de mai 711 .
219. Caractereet qualites du nouveau Superieur gendral. - Le nouveau gendral dtait ne a Fontainebleau, au
mois d'avril 664; ainsi il n'avait alors que quarante-sept
ans. 11 entra assez jeune dans la Congregation, et,apres les
ann6es d'etudes, ii enseigna a Saint-Lazare, puis dans le
Seminaire de Chilons en Champagne. M. Jolly le tira de
ce Siminaire pour le faire Superieur de la maison d'Auxerre; a cette epoque, ii n'avait guere encore que trente
ans. Et quand M. Pierron fut elu General, ayant a se donner un remplacant pour conduire le siminaire de Chartres,
il crut ne pouvoir prdsenter un meilleur supirieur a
Mgr l'EvIque que M. Bonnet, lequel y contenta fort ce savant prelat. Celui-ci prenait un plaisir singulier d'entendre
les confirences spirituelles et ecclesiastiques que M. Bonnet faisait aux pr&tres de son diocese. Tout le monde a reconnu en lui un talent excellent pour ces sortes d'entretiens; ii etait extremement gofitt du cardinal de Noailles
quand il parlait dans les retraites nombreusesque Son Eminence faisait a Saint-Lazare. Outre cela il girait aisjment
les affaires, sans trop s'en embarrasser, trouvant des expedients a tout.
22o. Eloge de M. Julien Barbd, secrdtaire de l'Assemblie;sa mort. - Le Secretaire de 1'Assemblie fut M. Julien Barbd, excellent thdologien et supirieur du siminaire
des Bons-Enfants; Mgr le cardinal de Noailles, l'estimait
fort pour sa capacitd. Mais l'Assemblie eut la douleur de
le voir mourir en tres peu de jours, ainsi que le Gdneral en
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avertit les maisons de la Compagnie par une lettre du
20 mai 171 , ainsi concue : x Notre Assemblie nous a
donnd beaucoup de consolation, tout s'y 6tant fait avec paix
et union. Mais il a plu a Dieu de temperer cette joie, toute
juste quelle est, par la douleur que nous ressentons de la
mort de M. Barbi, secritaire de I'Assemb!ie, qui a etd emportd en quatre ou cinq jours,par une pleurisie avec rhumatisme sur la poitrine a quoi on n'a pu remidier; c'est une
grande perte pour la Compagnie. I1est fort regretti au dedans et au dehors de la maison. * M. Barb6 dtait singulierement recommandable pour 8tretoujours disposd a faire
plaisir A un chacun. Quelques-uns ron cru dtre tres attachi au Cardinal de Noailles dans les contestations qu'il a
eues avec les P&res Jdsuites et on a dit que le Pere Le Tellier n'aurait pas manqud de le faire sortir de son poste s'il
avait vicu plus longtemps. On a imprimd sous son nom,
apres sa mort, deux volumes in-i2 de prieres affectives
pour les principales fetes de I'annee.
22I. Ddcrets de 'Assemblde de 1711. Seminaire de renovation. - L'Assemblie o6 M. Bonnet fut dlu General
est la huiti6me des Assemblies g6ndrales. On y fit quelques
dicrets. De nouveau on demanda, s'il n'dtait pas temps
d'executer le dessein pris sous M. Vincent, de faire passer
les sujets qui auraient ddej quelques ann6es apr6s les voeux,
dans une maison de retraite pour s'y renouveler spirituellement et y acquirir une plus grande connaissance des fonctions. Apres avoir alligu6 les raisons de part et d'autre, il
fut conclu de ne pas diffdrer davantage, et 1'execution de
ce projet n'dtant plus trop difficile, eu egard A 1'dtat present
des affaires et des sujets de la Compagnie, il fut ddcidd
qu'il fallait le faire au plus t6t, dans la maison qui semblerait au Gendral la plus commode pour cela. M. Bonnet
executa ce dicret ds l'annee suivante: il d6termina A cet
effet la maison de Saint-Charles, voisine de Saint-Lazare,
o& on avait autrefois Cleve des jeuues gens, et il nomma
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M. Faure premier Assistant, pour prendre soin de ce Seminaire de renovation.
Le General en icrivit a la Compagnie d&s le mois de janvier 1712. a Nous pensons efficacement, disait-il, commencer ce nouveau Seminaire de renovation, qui avait dte
arret6 par feu M. Vincent, dans la premiere Assemblee qu'il
tint a Saint-Lazare en 1642. a On voit la, depuis combien
de temps on avait desire dans la Compagnie de se renouveler dans 1'esprit et la grace de sa vocation. Et M. Bonnet
allegue les propres paroles de cette Assemblee; les voici:
SLa Congregation a rdsolu deux choses. i° que dorinavant on ferait une seconde probation a Saint-Lazare, on
ailleurs, an gri du G6ndral; 2o qu'elle durerait un an, et
ne se ferait qu'au bout de six ou sept ans apres le Seminaire,
sans neanmoins borner le pouvoir du General, pour avancer ou reculer ce temps, selon qu'il le trouverait i propos,
pour le bien des particuliers et de la Compagnie.,
M. Bonnet continue en ces termes : a L'Assemblee de
1668, sous M. Almdras, restreignit cette durde A six mois,
en marquant qu'il faudrait commencer quand l'dtat de la
Compagnie le pourrait permettre, et la derniere Assemblee
ayant jugi que cette probation plus necessaire a present
que jamais, n'etait pas impraticable, nous en avons dresse
les reglements pour commencer le i" juillet prochain, sans
savoir si ce sera A Saint-Lazare, ou ailleurs. Quelques Superieurs ont dedj desire d'y etre admis; je serais bien aise
que ceux qui sentent un tel desir nous le marquent, afin
que cet itablissement soit mis en train par des gens de
bonne volontd, ce qui ne nous empechera pas d'y appeler
ceux qui en auront un vrai besoin. *
Plusieurs Missionnaires demanderent aussit6t d'y venir;
M. Bonnet en appela done a Paris quelques-uns qui s'y
rendirent an printemps de 'annee 1712. Is n'y entrerent
pas immediatement; ils en commencerent les exercices seulement au mois d'octobreet ne purentsortirent qu'en hiver.
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Quelques-uns n'y resterent pas les six mois entiers. Le
General les renvoya tous dans les maisons d'oi ils etaient
venus, ne voulant pas les retenir a Saint-Lazare, ni les envoyer ailleurs, de crainte que quelques-uns ne s'imaginassent que quand on les appellerait au Seminaire, on prendrait de la occasion de les tirer de leur poste, et qu'ainsi ils
ne fussent pas portes de bonne volonte de demander a y
aller.
Le General parle du succes de ces premiers exercices du
Seminaire de renovation dans une de ses lettres, en ces
termes : a Nous ouvrimes le Sdminaire de renovation a
Saint-Charles, le jour de l'Assomption de la sainte Vierge.
Neuf de nos pretres l'ont commencd et il a fort bien reussi
grace a Dieu; ces messieurs en sont fort contents et idifids,
et nous pareillement. A Pavenir on ne fera pas le Seminaire
en hiver, mais seulement depuis la semaine du Bon Pasteur apres Paques jusqu'a Saint-Luc, afin que les ouvriers
soient en etat de reprendre leurs travaux des missions et
des seminaires.
a Nous n'y recevons chaque fois que dix ou douze personnes au plus, tant a cause que ce nombre est suffisant,
que parce que I'absence de ces messieurs dans leurs fonctions ne laisse pas de nous causer quelque trouble pour
la conduite, i cause des mesures qu'il y a a prendre
pour les remplacer. , C'est de cette facon que ce Sdminaire
commenqa et dura les annies suivantes, jusqu'en 1720
inclusivement.
En 1720 les maisons souffrirent beaucoup. Ce fut d'abord
par l'introduction generale en France des billets qui y furent presque aussit6t decries; d'autre part,la peste y fit cette
annie-la beaucoup de ravages; elle rendit les chemins difficiles, ce qui a cause l'interruption de ce seminaire en
1721.

Dans le commencement, les maisons particulieres oi demeuraient les sujets qui y allaient, supportaient la depense
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tant pour les voyages que pour la pension des six mois de
sejour &Saint-Charles. Dans la suite, M. Bonnet jugeant
que cela chargerait trop les maisons un peu eloignies de
Paris, reparit la dipense necessaire pour la pension de ces
messieurs, sur chaque maison, selon ses facultis, ainsi
qu'il en avertit la Compagnie par une lettre; mais les
voyages se firent toujours aux frais des maisons d'ou ces
messieurs etaient envoyes. - Nous avons rapportd ici
tout ce qui regarde ce Seminaire itabli selon ce qui avait
et6 rdsola par cette Assemblie; nous revenons prdsentement aux autres dicrets.
(A suivre.)

-

i55 -

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
161. Maximes de la Vendrable Louise de Marillac,
fondatrice et premiere Supirieure des Filles de la Charitd, par M. J. Angeli, C. M. Paris, librairie de I'Euvre
de Saint-Paul, 6, rue Cassette. In-32 de 96 pages.
Ces pensies, rangees simplement par ordre alphabetique, sons les
titres d'tAbandon i la divine Providence, Amour deDieua,etc.,formentun recueil tres idifiant; et le gracieux format de ce petit
livre donne l'occasion de le rdpandre plus facilement.

162. Silver Jubilee (1876-1go1). Saint-Vincent's Church

Chicago. In-12, brochure illustrde. Chicago.
Le jubil6 de vingt-cinquieme ann6e- les noces d'argent comme nous
disons et comme on dit en Amerique - a 6t& celibr6 i Chicago, i la
paroisse Saint-Vincent de Paul, dont les Missionnaires ont 1'administration depuis Pann6e 1876. Cette charmante brochure en rend
compte. Elle est ornne des portraits de Mgr Feehan, l'archeveque
de Chicago; de Mgr Muldoon,son 6vaque auxiliaire, et de M. Edouard
Smith, pretre de la Mission, dcicde le 24 septembre x896, et dont le
passage i la tEte de la paroisse Saint-Vincent a laissd un pricieux
souvenir.

I63. Les (Euvres de saint Vincent de Paul dans le
Rethilois, par M. Leon Britaudeau, C. M.; 38 pages, in-8.
(Revuehistoriqueardennaise,neuvieme annde, I go2.) Paris,
Picard, 1902.
On sait, d'une maniere g6nerale, avec quelle charit6 saint Vincent
de Paul secourut les provinces de Champagne et de Picardie, ruinees
et d6vastees par la guerre au xvn* siacle. Mais, comme dans tous les
sujets de cette nature, c'est par les details qu'on pent se faire une
idde exacte de la situation, et, dans le cas present de 1'pouvantable
misere de ces provinces ainsi que du z&le inlassable de saint Vincent
de Paul. Le Rethclois fait partie de la province de Champagne
si cruellement eprouvee; M. Bretaudeau a trouve aux archives de
I'H6tel de Ville de Rethel, sept lettres des echevins de Rethel A
saint Vincent et une lettre de saint Vincent. Les sept lettres des
echevins etaient inddites ; M. Bretaudeau les cite integralement, et
grace i un commentaire historique tres prdcis et tris interessant, le
lecteur a sous les yeux les sc6nes de guerre et '1tat de douleurs et
de misere, dont il n'avait qu'une vague idee.

;-56 Ces details completent ce que l'on savait en partie par les Relations
des Missionnaires, sorte de journal mensuel compose de lettres
crites des provinces ruinees, et que saint Vincent de Paul faisait
imprimer a Paris et repandre de tous c6tis. (Recueil in-8 de
a3o pages; Bibliotheque nationale, Imprimes, R. 8 370.)- Cette etude
est un modele des travaux particuliers qui completeront 1'histoire
de saint Vincent de Paul.

164. Historia monastica, auctore Thoma, episcopo Margensi; Homilie Mar-Narsetis; Documenta Patrum de quibusdam vera fidei dogmatibus. Edid. Paulus Bedjan,
Congr. Mission. Lipsiae, Harrassowitz, 19oo. Un vol. in-8
de xv-711 pages. En chaldeen.
Les pieces importantes qui composent ce beau volume sont la continuation des publications si considerables ddja et si importantes de
M. Bedjan, lazariste. 11 enrichit ainsi la litterature historique et
theologique de I'Eglise syro-chaldeenne. Le dernier ouvrage compris dans le recueil qui forme le volume que nous annongons a une
paniculiere importance : M. Bedjan a traduit en chaldeen la celbre
lettre de saint Leon le Grand i Flavien, et public des documents
s qui justifient pleinement les decisions de saint Cyrille et du concile cecumeiique d'Ephase contre Nestorius a. (Avant-Propos,
p. x1).

165. Commentarii de Religione revelata ejusque fontibus acde Ecclesia Christi, auctore Joanne Mac Guinness,
C. M. - Paris, rue des Irlandais, 5; et Dublin, H. Gill,
O'Connell Street. Prix: 2 fr. 5o; franco, 3 francs.
M. Mac Guinness, poursuivant ses travaux sur la Theologie dogmatique, vient de publier, en un volume, les traites De Religione
revelata; De Fontibus Theologicis et De Ecclesia Christi.
La Theologie fondamentale prend de nos jours, a juste titre, une
importance toujours plus grande; pour la traiter conformiment aux
exigences actuelles, M. Mac Guinness n'a neglig6 aucune source
d'information : les meilleurs theologiens modernes, Perrone, Franzelin, Pesch, etc...; d'excellen.s travaux historiques et apolog6tiques
plus recents encore; les temoignages meme que nos adversaires
sont forces de rendre en notre faveur, sont mis i contribution et
donnent i cet ouvrage une reelle valeur. Les ilecteurs y trouveront la
meme clarte, la mime stretd de doctrine, la meme fidelite aux pures
traditions que dans les trois volumes qui Pont precede.

166. Le Tres Saint Sacrifice de la Messe, par J.-M. A.,
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missionnaire (Joseph Angeli, C. M.). Abbeville. Paillard,
1902. In-18 de 96 pages.
L'enseignement de la religion par le recit d'exemples edifiants et
par l'image devient un moyen de plus en plus utilement employe.
M. Angeli a publie les ouvrages de propagande suivants, tres gracieusement illustres.
lls sont en vente i la librairie Paillard, i Abbeville (Somme).
Communement, le prix est de to centimes I'exemplaire. Nous
transcrivons le catalogue :
La Foi, I'Espiranceet la Car-itd. 20z edit.- Faisons nos Pdques.
20 edit.- La Persiveranceapres la Communion. 70' rdit.- L'Esp&rance des disesspers. 22* edit.- Le Respect humain. 40' edit. - Les
Merveilles du Sacre Cxur. 40o edit. - Les Anges de la terre.
3o" edit.
L'Ave Maria, recueil d'histoire prouvant l'etficacite de cette
belle priere. 6o0 edit. - Les Parfums du Rosaire. 20* edit. - La
France J Marie. 1o* edit. - La Midaille miraculeuse. 45* edit. Le Diademe de Marie, ou les douze Etoiles de la Medaille miraculeuse. 3o* edit.-Les Rayons d'or de la Midaille miraculeuse.8' edit.
- Le Mois de la Vierge Immaculee de la Mddaille miraculeuse.
- Enfants, aime; votre mere. Dedic aux Enfants de Marie. to' edit.
Le Scapulaire de la Passion. Origines et caracteres de cette divotion. 4o* edit.
Saint Vincent de Paul. so' edit. - La Venerable Louise de
Marillac (M"* La Gaus), fondatrice et premidre Superieure des
Filles de la Charite, 95' edit.- Le Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, pretre de la Mission, martyr en Chine, 24* edit. - Le Bienheureux Francois-Regis Clet, de la Mission, martyrise en Chine.
'15* edit.
167. 11nous est agr6able de signaler la belle publication intitulee :
Lepidoptires de Lojaet des environs (Equateur). Description d'especes
nouvelles par P. Dognin, Paris, bureaux du journal le Naturaliste,
23, rue de la Monnaie, et 17, rue Cassette, Paris; imprimerie Leve;
1887, 1891, 1894, 1896. In-4 en quatre fascicules; accompagne de
planches colorices.
Les especes dont it s'agit ont eti dicrites par M. Paul Dognin, i
Paris. Les individus ont ete recueillis et envoyds de Loja par un des
professeurs du grand seminaire de cette ville, M. Th6ophile Gaujoni
lazariste. Originaire du dipartement de l'Aude, M.Gaujon, apr6s quelques annies d'enseignement en France, fut destine parses superieurs
aux etablissements d'education de l'Equateur. Chaque annee il
utilisait les loisirs de ses vacances i parcourir la campagne et les
pays voisins de la ville de Loja, oh it professait. Inclina par ses
goits et par ses pr6cedentes etudes vers I'histoire naturelle, il cul-
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tiva specialement la partie qui concerne les colioptares et les lepi.
dopteres.
II forma bient6t une riche collection des insectes propres i cette
region equatorienne encore presque inexplorde par lea savants. Ses
envois frequents et faits dans d'excellentes conditions de soins et
d'exacts renseignements i M. Dognin, specialiste tres drudit et
amateur tres affable, ont fourni la matidre de la publication que
nous signalons.
Dans ses divers fascicules, M. Dognin donne la liste des dchantillons reeus; il indique le genre et 1'esp6ce de chaque individu et
le nom du savant qui a crde ces genres ou distingud ces especes. Et
il decrit les especes; - ces descriptions ont paru en partie dans les
numirosdu Naturalistedu 15 octobre et du i* novembre 1887.Sait-on quel est le nombre des esp4ces nouvelles dont les individus ont etd trouves par M. Gaujon et qui ont ete d6crits jusqu'i
present par M. Dognin ? II s'66lve i plus de 65o. II y a encore
beaucoup d'espices qui ne sont pas d6crites; elles d6passeront un
millier.
Avec un zele tres scientifique et tres genereux, M. Dognin a fait
graver des planches en couleur reproduisant un grand nombre
d'especes interessantes. Voici Ilntroduction qu'il mettait, en 1894, en
tete du troisieme fascicule de sa prcieuse publication:
a J'ai Ieplaisir de faire paraitre, avec cette troisieme livraison, les
figures d'une nouvelle serie de papillons de Loja et environs.
a Cette fanne si riche, semble indpuisable, et les envois que continue a me faire mon excellent ami M. l'abb Goujon, m'apportent
pour ainsi dire sans arret, des types nouveaux et interessants. Et
pourtant certaines families sont encore A peine effleurees, par
exemple les Costnides dont je n'ai encore recu que trois especes, les
Cossides, lesHepiales. Aussi n'est-ce pas encore Ie moment pour moi
d'examiner cette faune dans son ensemble: je remets cette 6tude i
plus tard alors que les materiaux seront sinon complets, du moins
plus nombreux.
a Le total actuel des especes nommees, que je possede de Loja et
ses environs, se monte i 1643.
a Qu'il me soit permis d'adresser ici de nouveaux et sinc6res
remerciements A M. l'abbd Gaujon et i tous ses collaborateurs pour
le devouement dont ils font preuve en continuant, avec une perseverance aussi constante, i me fournir les materiaux d'6tude; puisse
ce modeste travail leur prouver ma reconnaissance et le disir que
j'ai d'utiliser leurs rechercher et d'en perp6tuer les resultats! a
En tate du premier fascicule, M. Dognin avait place ces quelques
renseignements : Mis en rapport dans le cours de l'annee x884,
par
mon excellent ami, M. 1abbd Armand David, avec M. Iabbd Thdophile
Gaujon, lazariste, rdsidant a Loja (Equateur), je fus bient6t i mime
d'apprdcier l'activite infatigable et le zWe pour les sciences naturcUes
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qui animent mon excellent correspondant et ami. Placd dans un pays
privilegid, et jusqu'ici peu explore, doue d'une pdndtrante sagacite,
M. Iabbe Gaujon sut bien vite tirer parti des assez pauvres ressources en chasseurs que lui offrait Loja, et deji plusieurs vallees des
environs lui ont procure le moyen de me faire des envois qui
demontrent la richesse de ces r6gions pour le naturaliste.
a Je crois intiressant de donner plus loin la liste des espdces que
j'ai actuellement reques de M. I'abbd Gaujon, du moins en Rhopaloceres, et pour ce qui est deji nomme. J'y joins la description d'un
certain nombre a'especes non encore d&crites. P
Suivait alors une liste encore modeste et restreinte d'espices non
decrites; mais cette liste prit de remarquabies accroissements dans
les livraisons suivantes, comme nous I'avons indique.
168.- a Disormais le nom de Paul Henry est acquis a P'histoire
militaire de notre pays v, a ecrit M. Rend Bazin, dans le beau livre
intitul6 : L'enseigne de vaisseau Paul Henry. (Tours, Maine,
o191.
In-12 de 319 pages.) a L'enseigne de vaisseau qui a command6 au
nom de la France un detachement de marins frangais, soutenu un
siege de deux mois, sauv4 trois mille personnes, et qui est mort au
moment ou les allies allaient entrer dans Pekin, aurasa page glorieuse
dans les annales de notre marine. Nous ajouterons, nous, que cette
page glorieuse sera ecrite aussi dans les annales de l'Eglise et des
conquetes de la foi. La famille religieuse de saint Vincent de Paul
gardera de ce jeune heros un souvenir particulierement reconnaissant. Pendant qu'une de ses sceurs, Fille de la Charitd, soignait en
France les pauvres dans les h6pitaux, lui, mourait en ddfendant les
missionnaires i Pekin.
Ce livre complete par plusieurs details intmressants et trbs importants ce que nous savions du grand drame qui s'est d6roul6 sous
les murs de la cath6drale du Pi-tang. 11 sera lu avec grand intdr&t
et avec grand profit dans nos maisons d'enseignement.

169.- Le grand drame de la Revolution est inepuisable dans ses
episodes pleins de saisissant interet. Un de ces episodes eat raconti
aprts de savantes recherches et avec talent, dans la brocEure Rochefort-sur-Mer (1789-1802). Itude historique par l'abb6 P. Lemonnier,
aum6nier du lycee de Rochefort-sur-Mer. (La Rochelle, imprimeric
Rochelaise, go19. In-8 de 121 pages.) On trouvera dans cet ouvrage
d'interessants d6tails sur l'itablissement qu'avaient les Pretres de
la Mission (Lazaristes) i Rochefort avant la Revolution, et sur le
devouement des Filles de la Chariti de cette ville, durant les jours
mauvais de cette douloureuse periode. M. Cosson, lazariste, curt de
Saint-Louis, et les autres lazaristes, ses confreres, attaches a la
paroisse Saint-Louis : MM. Petitjean, Lucas, Braud, Fach, Laurent
et Bernier, refuserent le serment A la Constitution civile du clerge :
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on donne le tete de la lettre de refus des deux premiers. Les Filles
de la Charit6 firent de meme; cependant, au milieu de tracasseries
qui ne lea lasserent pas, on les laissa continuer leur charitable
ministzre. Elles avaient quitt6 le costume religicux, et sous des vetements ordinaires, modestes, elles continuerent a servir tes pauvres.
Les details de cesevehements sont racontes avec une sympathie
pour les fideles Missionnaires et pour les vaillantes Soeurs de SaintVincent de Paul dont aous tenons i remercier te distingue et savant
ecrivain. A c6t6 de ces recits, il en est d'autres qui sont douloureux
et que, pour etre fidele i l'intigrit6 et a la veracit6 de lhistoire,
Pauteur n'a pas cru devoir taire.
. Mgr Le Camus, eveque de la Rochelle lui a adress4 de justes felicitations pour ce remarquable travail. I I m'a et£ agrdable, lui a-tit ecrit, de constater la perspicacitE habile et patiente avec laquelle
vous avez fouill6 les archives de Rochefort, de la Saintonge et de
VAunis... Continuez i ecrire de bons livres comme celui-ci sans
iamais.votu ddpartir du culte de la veriti et de la justice. La probit6
n'est pas seulement le premier devoir de tout historien, elle garantit
aussi le succis de ses ceuvres.
--

Le Gerant: C. SCHMEYBR.

Imp. J. Dumoulin, a Paris.

LE JUBILE
DU

PONTIFICAT DE S. S. LEON XIII
Le 20 fevrier commencait la vingt-cinquieme annee du glorieux
pontificat de Leon XIIL A cette occasion, M. le Superieur general
a envoyd la depeche suivante:

Cardinal Rampolla, Vatican, Rome.
Le Supirieur general, heureux de voir le Saint-Pere
arrivi a la vingt-cinquieme annee de son Pontificat, offre a
Sa Saintetd, augnom de la double famille de saint Vincentde-Paul et au sien, les plus filiales filicitations, et lui
renouvelle les sentiments d'inaltirable attachement a sa
personne sacree et au Saint-Siege. II demande a Dieu sa
precieuse conservation avec la realisation detous ses vceux,
et implore la benediction apostolique.
FIAT, Supdrieur general.
Le Souverain Pontite a daignd faire adresser i M. le Superieur
general cette rdponse :
Rome, 20 fevrier 1902.

Le Saint-Pere, agrdant les vceux et les felicitations filiales
de la double famille de saint Vincent-de-Paul, envoie A
vous et A tous vos religieux et religieuses sa benediction
comme gage de sa particulibre bienveillance et de son
amour paternel.

Cardinal RAMPOLLA.

FRANCE
LECTURES DES FETES'
24 AVRIL.-

NAISSANCE DE S. VINCENT-DE-PAUL
LA JOURNEE DU SAINT

Quis putaspuer iste erit? wQue pensez-vous que sera cet

enfant ? * Cette parole de nos saints livres a &t6 gravee au
fronton de l'eglise irigde aupres du berceau de saint Vincent-de-Paul,a Pouy, dans les landes de la Gascogne; c'est
1a qu'il naquit, au hameau de Ranquines, le 24 avril 1576.
Si la vision de l'avenir avait eti donnde a qui elt entendu
en esprit cette parole sur le berceau de saint Vincent-dePaul, a Que sera cet enfant? u celui-la eit pu rdpondre
avec la liturgie en la fete de ce pere des pauvres: Cet
enfant, un jour, nourrira des affames sans nombre dans sa
patrie, il les nourrira du pain qui soutient le corps et de
ce pain qui fait vivre les Ames : Pauperes Sion saturabo
panibus. Cet humble enfant sera choisi de Dieu, comme
Samuel, et un jour ii repandra sur les pritres du Christ
l'esprit sacerdotal avec une nouvelle intensit : Sacerdotes
ejus induam salutari. II affranchira des captifs; il enverra
des ap6tres, ses fils, au Nord et au Midi; il suscitera d'inI. Nous avons ddji publid dans les Annales pour cette serie de
Lectures :
15 mars: La Venerable Louise de Marillac, t. LX, p. 485;
Deuxieme dimanche apres Paques: La Translation des Reliques de
saint Vincent, t. LIX, p. i3o ; et t. LXI, p. z6o;
19 juillet : La Fite de saint Vincent-de-Paul, t. LIX, p. 257;
26 juillet: Le Scapulaire de la Passion, t. LXI, p. 419 ;
ii septembre: Le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, t. LXIII,
p. 42;
27 novembre: La Midaille miraculeuse,t. LXII, p. 346. - Etc.
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nombrables cohortes de vierges, honneur de 1'Eglise et de
leur patrie. 11 s'assiera au conseil des rois.
Quis putas puer iste erit? Cet enfant qui nait aujourd'hui et qui est r6genere dans les eaux du baptime, c'est un
predestine. Un jour il entrera au milieu du concert des Olus
dans le ciel, et ses restes mortels seront, au milieu des
acclamations du peuple chretien, places sur les autels.
Tout cela, c'etait la gloire pour plus tard. Mais que va
etre cette vie qui commence et qui a pleine de jours a, se
deroulera pendant plus de quatre-vingts ans dans les tra-

vaux du service de Dieu et de la Charitd? Quis putas puer
iste erit ?
-

Ce qu'il sera. Le voici.

11 nous suftira pour le montrer, de ddcrire une des journdes de Vincent-de-Paul uniformdment remplies de saintes
euvres; elle nous donnera un echantillon de toute sa vie.
Nous en empruntons le recit & run de ses historiens les
plus exacts et qui l'ont le mieux juge.

LA JOLRNEE DE SAINT VINCENT-DE-PAUL. I1 est quatre
heures du matin. Quoique vieux, malade, couche depuis de
courts instants, encore passes le plus souvent dans Iinsomnie, Vincent se leve, et le second coup de la cloche ne
le trouve jamais dans la mmre posture que le premier.
Cette obdissance a la regle du lever est pour lui lune des
premieres en importance comme elle est la premiere dans
l'ordre du jour.

Donc, au premier signal, il fait le signe de la croix et se
prosterne devant Dieu. Aprds ces premiers actes de religion, il fait son lit et se rend l'eglise, ot, malgrd 'enflure de ses vieilles jambes qu'il lui a fallu bander, il est
arrivd plus t6t que les plus sains et les plus jeunes. La vue
de sa famille assemblee devant Notre-Seigneur rdjouit son
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Ame. Pour lui, il ne manque jamais de se trouver i l'oraison du matin, au milieu meme de la plus grande multipliciti des affaires et des traitements que lui imposent ses
maladies.
C'est qu'il a pour I'oraison l'estime la plus profonde et la
plus religieuse. II la regarde comme la manne qu'il faut
recueillir chaque matin, sous peine de mourir dans le
desert de la vie. Aussi il s'y livre avec ardeur, bien que son
humilite en cache les effets. Mais, en descendant de la
sainte montagne, son front parait quelquefois tout lumineux comme celui de Motse, et la ferveur de son ame
rejaillit sur toute sa personne, passe dans ses paroles et
dans ses actes. Ses discours, an sortir de l'entretien divin,
sont plus brdilants encore de foi et de charit6; son humiliti,
sa mortification, sa patience, toutes ses vertus brillent d'un
nouvel iclat dans sa conduite.
Cette oraison si chbre, il s'y livrera dans ses longues
insomnies; il yconsacrera tous les loisirs que lui laisseront
les emplois de sa charge et le service du prochain; et,
chaque annie, quelles que soient ses occupations, il y donnera au moins huit jours entiers, pendant lesquels ii interrompra les plus saints commerces pour ne plus s'entretenir
qu'avec Dieu.
Ceite oraison du matin, il y porte tous ceux sur lesquels
il exerce quelque action; il veut qu'on y forme les ordinands et les exercitants, et qu'on leur en fasse emporter la
resolution et la pratique comme le fruit le plus precieux
de leur retraite. Lui-meme il y engage les ecclisiastiques de
sa conference et mime les dames de son assemblee.
Mais il ne cesse d'y exhorter, par-dessus tous les autres,
ses Missionnaires, dans leur interet et dans celui du prochain. II la recommande particulierement aux predicateurs,
aux catichistes et aux directeurs des ames.
C'est le matin, au sortir de sa propre oraison, que Vincent
donne ses conseils et ses enseignements Ases Missionnaires.
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Au moins deux fois la semaine, il leur fait rendre compte
des bonnes pensees et des bons sentiments que Dieu leur y
a donnds a eux-mimes. 11 les interroge tour i tour, meme
les freres ; c'est une mutuelle et commune edification; c'est
aussi une icole, une leqon pratique, oh les nouveaux venus
et les inexperimentis se faqonnent au grand art de l'oraison.
Pour lui, cette rdpetition d'oraison l'idifie et le charme.
L'oraison et la rep6tition achevees, Vincent ricite luimime et a haute voix les litanies du saint nom de Jesus,
et, entre les glorieuses 6pith6tes que lui donne I'Eglise, il
irsiste avec un gouit singulier sur celle-ci: a Jesus, P6re
des pauvres! i) De 1, presque tous les jours, il va se confesser, ne pouvant souffrir en lui l'apparence mme du
pichd. Presque jamais son confesseur ne trouve matiere a
absolution : a Ah! Monsieur, lui dit thumble saint, si
vous aviez les lumieres que Dieu me donne, vous me jugeriez autrement !
II fait ensuite sa preparation a la messe, et, quoique a
peine sorti de l'oraison, il y donne un temps considerable.
I1 s'habille enfin et ceJlbre. II parait a 1'autel comme un
autre Jesus-Christ, victime et sacrificateur : victime, il
s'abaisse et s'humilie; sacrificateur, il est grave et majestueux comme le Sauveur, et en mime temps plein de douceur, de sdreniti et de misericorde. II rdcite les prieres de
la messe et en fait lcs ceremonies sans lenteur ni precipitation, de maniere & atteindre et a ne point depasser la
demi-heure. 11 prononce toutes les paroles, surtout celles
du saint tvangile, d'une voix mediocre et agreable, distincte et devote, dans un accord manifeste de la bouche et
du cceur. Tous les assistants sont idifies. 4 Mon Dieu,
disent-ils, que voila un pretre qui dit bien la messe I *
La messe dite, il en entend et souvent en sert une
seconde. II est accable d'affaires, il est vieux, il a quatrevingts ans, il ne peut marcher sans baton, ni se mettre a

genoux qu'A grand'peine a'impoete, le venerable superieur, avec la simplicitd d'ua
fj •
e ~erc, et plus encore de
respect et de devotion, sert il'autel ie iQindre de ses
pretres. 11 le fait par foi et par amonuit le fait aussi pour
donner I'exemple A ses clercs, poti qu'ils ne souffrent pas
qu'un laique serve la messe devant eux.
Les jours de fete et dans les offices solennels, sa pidt6 se
montre avec un nouvel eclat. II a prevu toutes les c6rmonies et s'en est fait instruire soigneusement. Aussi, pas une
rubrique violde par lui, pas une dont il permette qu'on
s'dloigne.
Ce qu'il se montre dans les offices publics, il l'est encore
sous 1'ceil de Dieu, dans la recitation privde de son brdviaire. II le rdcite toujours tete nue, a genoux; A genoux
aussi et tate nue, il fait sa lecture quotidienne du Nouveau
Testament.
Apris plus de trois heures consacrees ainsi Ie .matin
a la priere, mime pendant les hivers les plus rigoureux,
toujours A genoux sur le pave de l'dglise, sans permettre
jamais qu'on recouvre sa place d'une simple natte, il rentre
dans sa chambre. Chambre plus que modeste, petite, pauvre et nue. Des murs blanchis a la chaux, un pave sans
natte; pour tous meubles, une table de bois sans tapis,
deux chaises de paille et un m6chant lit; pour tout ornement, un crucifix de bois et une image de papier collee au
mur. Ni feu, ni meme de cheminde, et cela jusqu'a I'Age de
plus de quatre-vingts ans, que ses disciples le forceront a
prendre une autre chambre, parce qu'il a besoin d'un peu
de feu pour panser ses ulceres. Mais comme il s'en humiliera!
Le voila tout entier aux visites et aux affaires. Leur
diversitd et leur multitude ne lui 6tent rien de son calme,
de son igaliti ni de son recueillement. 11 recoit avec bonte
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et il ecoute avec son attention ordinaire toutes sortes de
personnes du dedans'et du dehors. II ne les interrompt
jamais, et encore, avlnt de prendre lui-meme la parole, ii
met toujours, entre Midemande et la rdponse, un intervalle
de quelque instant pour rdflichir et consulter Dieu. SaintLazare est la maison de consultation universelle, oil se
rendent, de Paris et des provinces, tous ceux qui ont besoin
de conseils pour leur personne ou pour leurs entreprises.
Rien ne se fait, pour la religion ou pour la chariti, sans
I'avis de Vincent et sans la cooperation au moins de ses
prieres.
Et ce n'est pas assez de ses occupations A domicile. Tous
les jours, deux fois par jour souvent, le saint pretre sort et
parcourt tous les quartiers de Paris, oi on reclame sa prsence, oi il a a visiter quelqu'un de ses itablissements
charitables. II va &la cour pour assister a une seance du
conseil, ou solliciter la chariti de la reine, ou s'entremettre
dans les querelles des partis; trois fois la semaine ii preside
l'Assemblee des dames et des seigneurs; souvent il est
appeld en d'autres assemblies particulibres, soit de prilats,
soit de docteurs, soit de superieurs de communautds ou
enfin de personnes de condition. De 1 il se rend dans un
monastere ou dans une famille, pour y rdtablir I'ordre
et la paix; il va encourager une confrerie de la Charite,
consoler les prisonniers et les forcats, visiter les malades a
domicile et dans les h6pitaux, rdjouir les vieillards du nom
de Jesus, bigayer avec les petits enfants trouvis.
Dans le passage d'un lieu a l'autre, il emploie soigneusement son temps. II prie, combine une ceuvre, prepare une
instruction; quelquefois meme, en voiture, il icrit une
lettre.
Jusque dans le tumulte des rues, de la cour et des assemblies, il ne perd pas de vue la prisence de Dieu. II y songe
an moins quatre fois par heure. L'horloge sonne: ii se decouvre, fait le signe de la croix et leve ses yeux au ciel.
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Ordinairement il les tient baissis, et mime fermis quand
il est en carrosse, et ne les ouvre que sur le crucifix du chapelet qu'il porte toujours A sa ceinture. Pour ne rien voir,
n'etre vu de personne et se pouvoir entretenir plus facilement avec Dieu, il tire presque toujours sur lui le rideau
de la voiture. Sans doute, la vue des criatures, bien loin de
le distraire, le porte a leur auteur; nianmoins, c'est en se
privant de i'aspect des objets agrdables et en mortifiant ses
sens, qu'il honore Dieu et se tient uni a lui: Malgri son
impressionnabilite aux temperatures extrimes, ii ne se
garantit ni contre le froid ni contre le chaud; pas mime de
gants en hiver, et ses mains sont enflies et gercies comme
ses jambes.
S'il marche a pied dans les rues, ii observe le mime recueillement et les memes pratiques. En passant devant une
iglise, ii y entre et se prosterne le visage contre terre. Que
I'Angelus sonne, au milieu de la foule comme A la cour,
il se decouvre, tombe a genoux et le recite. II ne voit personne, bien que tous le regardent et l'admirent. Les enfants
eux-memes se le montrent et se disent: a Voila le saint qui
passe. a
II rentre enfin. I1 salue aussit6t la sainte Vierge et l'Ange
gardien, comme il a fait en sortant, comme il fait toujours
et comme il prescrit de faire a l'entree et au sortir d'une
chambre; comme en sortant encore, ii va adorer le Saint
Sacrement, qu'il appelle le Maitre de la maison. II est bien
tard quelquefois, et neanmoins il s'y oublie parfois plusieurs heures.
II finit par se rendre au refectoire. Si la communaute s'y
trouve, il s'assied oi il se rencontre, le plus souvent a la
dernikre place, meme apres les freres. Pas plus de distinction entre lui et les siens pour la nourriture que pour la
place, jusque dans les infirmitis d'une extrdme vieillesse.
Si le repas commun est acheve, sa mortification s'en rd-
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jouit, car ii n'a plus que des restes. Si tout est desservi,
il ne demande rien et se contente d'un pen de pain. Pour
du vin, ii n'en reclame jamais et ne boit que de l'eau pure.
Ce repas si sobre, achevi en un instant, est pourtant son
premier et sera souvent son unique repas de la journie, car
il est rentre fort tard et, suivant sa coutume, il n'a rien pris
le matin. Ce n'est pas assez pour sa mortification d'une
nourriture mauvaise et prise en trop petite quantiti : ii
tient encore en riserve des poudres ameres qu'il y mile
pour la rendre plus desagreable au goit. La nature quelquefois succombe, et la nuit il lui faut porter dans une ddfaillance un morceau de pain sec, seul confort qu'il veuille
accepter.
Voila le repas destini a reparer les forces perdues dans
une longue journee de travail, et encore ii se le reproche,
et, chaque soir, s'asseyant devant sa maigre pitance, il se
dit: %Ah misdrable, tu n'as pas gagne le pain que tu
manges!
C'est un jeane continuel. Neanmoins, ii en fait un plus
rigoureux deux fois par semaine et tous les jours ordonnes
par l'Eglise. A plus de quatre-vingts ans, ii se contente des
salines servies a la communaute. Le soir, un peu de pain,
une pomme et de l'eau rougie font toute sa collation. II s'en
abstient mime quand ii arrive un pen tard de la ville:
alors, sans manger, it se retire dans sa chambre, ou se rend
a I'6glise pour presider une conference spirituelle.
Apres le repas, les siens ont une heure de recreation; il
n'en prend jamais.
Enfin, tous se retirent, et bient6t Saint-Lazare est plong6
dans le sommeil; lui seul veille. Ses nuits sont presque
aussi laborieuses que ses jours. 11 a trouve, en rentrant le
soir, une multitude de lettres; c'est la nuit qu'il y ripond.
II lui en est venu de tons les points du royaume et de
l'etranger. C'est un eveque, un abbe, un directeur qui Ie
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consultent sur les affaires les plus importantes et les plus
ddlicates; ce sont de grands seigneurs, de grandes dames
qui lui proposent des missions sur leurs terres ou quelque
aeuvre de charite; c'est la congregation de la Propagande,
la compagnie des Indes qui lui demandent des pretres pour
l'Asie et pour rAfrique; c'est une pauvre mere qui le prie
de s'intiresser i un fils captif a Alger, ou bien un renegat
qui le conjure de lui minager son retour a la foi; ce somn
les nonces de France qui veulent avoir son avis sur les
affaires qui importent A I'Eglise gallicane ou meme a
l'Eglise universelle; ce sont des chefs de religions, des superieurs de communautes qui riclament son concours pour
la reformation de leur ordre on de leur maison, ou bien
un religieux, un simple novice qui le consultent sur leur
vocation ou un changement d'etat; c'est une foule de cures,
de pretres qui lui soumettent les difficultes de leur ministre ou de leur conscience; enfin et surtout, c'est sa double
famille de Missionnaires et de Filles de la Charitd qui exige
ses soins de tous les jours. Au moindre de ses enfants il
repond avec une exactitude que sa bonti seule egale; a
toutes ses maisons il ecrit regulierement et A chacune
it transmet, outre des conseils et des decisions sur ses propres affaires, les nouvelles ginerales de la Compagnie: ses
lettres deviennent ainsi une sorte de gazette de la Mission
et de ses oeuvres.
Le plus souvent minuit sonne, et il est encore au travail.
II songe enfin a prendre un peu de repos. Mais ce ne sera
pas sans s'dtre puni de tant de bonnes oeuvres, o& il ne ddcouvre qu'imperfection et piche, par une rude discipline;
le matin, ii s'y etait ddja prepare par une semblable penitence. Et ce n'est la que 'exercice rigl et quotidien de samortification. II s'impose des penitences extraordinaires
dans les malheurs publics, dans les besoins generaux et
particuliers de sa compagnie, et notamment quand il apprend quelque faute commise dans une de ses maisons.
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« Mes pichis, dit-il, sont cause de tout le mal qui arrive;
n'est-il pas juste que j'en fasse penitence? 2 En tout temps,
a la discipline il ajoute le cilice, les bracelets, les ceintures
de cuivre i pointes, qu'il remplace quelquefois par une
haire conservee encore, et dont la vue seule fait frdmir.
II tombe alors A genoux pour ses dernieres prieres et surtout pour faire sa preparation quotidienne a la mort. II decouvre son lit. Ce n'est qu'une rude paillasse, sans matelas,
sans rideaux, et mime sans draps. Les dernieres annees de
sa vie, pour condescendre aux prieres des siens, il a consenti qu'on lui mit un rideau, mais il continue &coucher
sur la paille. Et encore comme il se reproche ce tour de lit,
ce lit bien encourtinel Bien souvent, sur cette couche miserable, il ne trouve ni repos ni sommeil. La fievre le devore,
ses ulceres le torturent, il est trempe de sueur; pendant ses
longues et cruelles insomnies, il benit Dieu, il prie ou combine ses saintes entreprises.
Voila une journde de saint Vincent-de-Paul, voilk le tissu
uniforme de sa vie. (MAYNARD, Vie de saint Vincent-de-

Paul).

Au lieu oi naquit saint Vincent-de-Paul sont demeurds
lesparfumsde son souvenir et de ses vertus; la, comme dans
un oasis, au milieu des vastes landes qui couvrent cette
region, fleurissent ses oeuvres.
Autrefois Dieu changeait les noms des lieux qu'il avait
spicialement bdnis ; c'est ainsi que, au ricit de l'histoire
sacrie, I'endroit de la vision de Jacob regut le nom de
Bethel, c'est-A-dire a oiI le Seigneur habite D. Ainsi, le
'lieu de la naissance du pore et du modale de la charitd en
nos sitcles derniers a requ un nom nouveau, celui qui
rappelle la gloire ichue a cet humble hameau. Aujourd'hui, lorsque le voyageur est emport6 par le chemin de fer,
du centre de la France vers les montagnes des Pyrindes,
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L'iGLISE DU BERCEAU DE SAINT VINCENT-DE-PAUL
Extrait de saint Vincent-de-Paul et sa mission sociale, par Arthur Loth;
publid par D. Damoulin, A Paris.
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aprbs avoir salue le clocher de Buglose, il apergoit bient6t
le d6me d'un autre sanctuaire; et si, pendant que le train
qui l'emporte fait une halte, il prdte l'oreille, il entend
jeter un nom qui 6tonne 1'etranger et qui rejouit I'ame du
pelerin; on annonce : Le Berceau de saint Vincent-dePaul.
Au Berceau done de saint Vincent-de-Paul, on a
conservd comme une relique et pieusement entretenu et
repare la modeste maison on naquit le saint; dans cette
maison mmme, les pilerins viennent prier ; les pretres y
ceilbrent la messe. Le chene sous lequel le jeune Vincent
s'agenouillait devant une image de la sainte Vierge, vit
encore. Une iglise magnifique s'est elevee sur ce sol
beni.
Amour de cette maison et a l'ombre de ce temple se sont
groupies les ceuvres cheres au coeur du saint prdtre; elles
fleurissent sous la main de ses fils et de ses filles, les Pretres
de la Mission et les Filles de la Charitd. Des orphelins et
des orphelines, des vieillards et des vieilles femmes sont
rdunis autour de ce Berceau; une ecole professionnelle y a
te6 creCe. Et la perle de ces admirables oeuvres est l'Ecole
apostolique; quatre-vingts enfants y grandissent et se preparent, par l'itude de la science et par la formation A la
vertu, a devenir des ap6tres.
Au souvenir d'une vie si bien remplie et a la vue de si
belles ceuvres, qui ne se sentirait pressi, en ce jour anniversaire de la naissance du saint, de benir Dieu d'abord, et
puis de le prier de susciter encore des h6ritiers on des
imules du zele de saint Vincent-de-Paul ?
A. M.

ALLEMAGNE
ORIGINES ET DEVELOPPEMENTS
DE LA

PROVINCE DE COLOGNE DES FILLES DE LA CHARITI

Le r6cit sur les commencements des Filles de la Charite
a Cologne est bien Lhistoire du grain de sdneve, tant
ces commencements sont petits etpauvres. Mais on peut dire
aussi que c'est l'histoire des premiers chretiens, tellement
la ferveur de ces premieres Filles de saintVincent sur la terre
d'Allemagne 6tait grande; grande aussi 6tait leur abnegation, et grand leur amour de la pauvreti, de l'obeissance
et de la sainte r6gle. Puissent ces vertus rester A jamais le
gage de stabilitd et de developpement pour cette chere
province !
i85o; entree des premiersMissionnaires au siminaire.
- Les origines des Filles de la Charite A Cologne sont
intimement lides A celles des Missionnaires; disons-en
done un mot. Ce fut au moisde mai i85o que quatre jeunes
prdtres du diocese de Cologne se rendirent a Paris pour
entrer au s6minaire interne des Enfants de saint Vincentde-Paul. C'dtaient MM. Marcus, Mungersdorf, Stroever et
Richen. I!s avaient requ de Son Eminence le cardinal de
Geissel la permission de partir A la condition de retourner
dans le diocese de Cologne, apres leur seminaire, pour se
livrer A l'ceuvre des Missions. Plusieurs jeunes filles, en
partie des parentes de ces prdtres, les suivirent a Paris pour
etre Filles de saint Vincent. Mais comme cette communaute
n'avait pas de maisons en Allemagne et etait mame inconnue dans les provinces rhdnanes, ces premieres soeurs,apres
leur prise d'habit, furent placies en France, en Pologne et
en Autriche, oit une branche de sours de charite venait de

-

176 -

se r6unir Ala grande famille de saint Vincent. La comtesse
Brandis, supirieure de ces soeurs, venues de Munich, en
Baviere, en fut la premiere supirieure A Graz, et plus tard
la premiere Visitatrice de la province d'Autriche.
1851 ; arrivde des premiersMissionnairesd Cologne. Les quatre pretres que nous avons nommis, apr6s avoir
fait une ann6e de s6minaire, revinrent A Cologne (185 ),
accompagnes d'un Missionnaire allemand expdrimentd,
M. Hirl, venu d'Italie, qui fut leur premier superieur. La
sympathie qui s'attacha a ces premiers Fils de saint Vincent
et la beneddiction extraordinaire qu'il plut a Dieu de repandre sur leurs Missions, fit naitre le desir d'avoir aussi des
filles de ce mdme pere.
1852; arriveedes premibresFillesde la CharitediCologne.
- Des 1'annde suivante, le respectable cure de la paroisse
de Sainte-Ursule, A Cologne, M. Vill, plus tard chanoine
de la cathedrale, fit venir les premieres soeurs. Le e" avril
1852, le clergd de Sainte-Ursule, croix et banni6re en tete
et accompagne d'une pieuse procession de fideles, allait a
leur rencontre jusqu'A l'ancienneporte nord de la ville,nommde Eigelsteiner Thor,pour les conduire d'abord au vinerable sanctuaire desVierges martyres, compagnes de sainte
Ursule et de IA, Aleur modeste demeure de la rue Glockenring. Cette maison avait ite oferte par une bonne demoiselle qui, I'annee d'apres, entra au noviciat des soeurs, a
Paris.
Les premieres Enfantsde Marie d Cologne.- C'est done
dans cette maison que les quatre Filles de saint Vincent
commenc&rent leurs ceuvres, dont Fune d'ailleurs, je veux
dire I'Association des Enfants de Marie, avail eti dedj preparde par le zele cure. Ce bon pritre, etant vicaire a SaintSdverin, paroisse situde du c6te tout a fait oppose de
la ville, avait etabli une association de jeunes filles qui se
transfera avec lui a Sainte-Ursule lors de sa nomination
de cure a cette eglise. Rien n'etait plus naturel que d'en

-

177 -

faire la premiere rdunion d'Enfants de Marie, et comme
les premieres assocides venaient de l'extrdmite de la ville,
bient6t les Enfants de Marie etaient connues et apprdcides
dans tous les quartiers.
Les premieres euvres et les premieresepreuves.- Outre
les Enfants de Marie, les sceurs se livraient encore aux
ceuvres suivantes : asile pour des enfants abandonnds,
classes des enfants pauvres et visites A domicile dans les
paroisses de Sainte-Ursule et de Saint-Gdrdon. La demoiselle donatrice voulait qu'on y ajoutit encore Yleuvre des
servantes sans place, mais les essais tentes n'aboutirent
pas. Etait-ce pour cela ou par inconstance de caractere,
bref, cette demoiselle se digoata de la vocation et quitta la
Compagnie pour entreprendre A son propre compte.
I'ceuvre projetee. Elle revint done de France et en 1854,
elle retira sa donation, c'est-a-dire la maison et tout le
mobilier.
Ce fut une rude epreuve pour les oeuvres naissantes,
apres deux ans d'existence; mais la bonne Providence avait
ddji prepard son instrument pour continuer et developper
son cauvre. L'excellent cure de Sainte-Ursule, M. Buschkausen, qui avait succidd A M. Vill, nomme chanoine de
la cathddrale, avait loud une petite maison tout pres de
l'glise de Sainte-Ursule et, malgre rextreme pauvrete des
sceurs, les oeuvres marchaient et mdme prospiraient. Ecoutons une soeur qui a partag6 cette vie de privations et de
labeurs. a La maison offerte par M. le curd se composait,
dit-elle, d'une cave iclairie par deux lucarnes etqui servait
de refectoire. A une centaine d'enfants, ainsi que de cuisine
et de dispensaire pour les seurs chargees des pauvres. Le
rez-de-chaussee contenait quelques chambres pour les
scours et une salle de classe; le grenier, en guise de a belitage n,etait le dortoir desenfants.Quant au mobilier, offert
par les voisins au moment ou la premiere fondatrice avait
repris ses dons, il se composait de toutes sortes de pieces
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h6terogenes, tables, lits, chaises, bancs, etc., de toutes formes et matieres, mais en nombre pas toujours suffisant.
Ainsi, a defaut de lit, on couchait les plus petits enfants
dans des caisses d'emballage quetees aupres des marchands,
et, lorsqu'au bout de quelque temps, on e~t la consolation
de devoir se charger de deux postulantes, elles furent obligees pendant les repas de s'asseoir sur un escabeau et de
prendre l'assiette sur leurs genoux. La nourriture correspondait au reste. Des pommes de terre en toutes sortes de
preparations en faisaient les principaux frais; du pain sec
et du cafe, si toutefois une infusion de chicoree merite cene
qualification, complitait l'ordinaire. Quant A la viande, on
n'en usait guere. Heureusement que les Missionnaires qui
demeuraient i quelques pas de la maison des pauvres
soeurs, recevaient de temps a autre des vivres qu'ils partageaient genereusement avec les soeurs. v
Les 16o thalers (6oo francs) qu'on donnait aux seurs
pour les classes gratuites, augmentes par les quelques
pfennings que donnaient les parents des enfants et le produit des travaux manuels des soeurs, n'auraient pu les
empecher, elles et leurs petites filles, de mourir de faim, si
un riche bienfaiteur, le comte Clavi de Bouhaben, ne leur
avait donni une rente annuelle de 3oo thalers, soit I:Ioo fr.
environ, qu'il remplaca plus tard par un.beau terrain sur
lequel devait s'elever dans la suite la magnifique maison,
que les soeurs habitent aujourd'hui.
Les premieres saurs. - Mais avant d'aller plus loin il
est naturel de faire connaissance avec les bonnes soeurs qui
ont arrose de leur sueur cette premiere plantation, et de
parler aussi d'une autre maison qui fut commencee peu de
temps apres celle de Sainte-Ursule. La premiere sceur servante ou superieure fut la soeur Erdmann, venue d'Italie.
Mais ne pouvant pas se faire a cette vie dure ni au climat.
elle reprit bient6t le chemin d'Italie et fut remplacde par la
soeur Schlich, et apres le dices de celle-ci, le 3 janvier r853
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par la soeur Heuzd. Mais celle-ci n'y tint pas non plus;
elle tomba bient6t malade et retourna a Paris en cidant
son poste A sceur Swieteczky, venue a Cologne ds l'automne 1852. Ce fut elle qui devint l'instrument de la divine Providence pour faire germer et prosperer la famille
de saint Vincent apres de si rudes epreuves subies des les
premieres annees de vie sur la terre d'Allemagne. Les autres collaboratrices dans ces premiers labeurs furent les
soeurs Philippsky, Dollmann, Hirschbronn, Hundhausen,
Pomp et Bruning.
La fondation de la paroisse Saint-Andre. - Pendant
qu'ainsi les seurs de Sainte-Ursule se livraient aux ceuvres de saint Vincent au milieu de peines et de difficultis
de toute sorte, des I'annie 1852 ( t ddcembre), une nouvelle colonie de Filles de la Charitd fut appelee par un
comiti de dames pieuses dans la paroisse voisine, SaintAndrd, A la rue Stolkgasse, juste en face de la maison que
des missionnaires allaient acheter bient6t apr6s. Voici ce
qu'en rapporte la seur Richen, premiere supdrieure de
cette fondation: c Ce fut,dit-elle, une tres belle oeuvre tenue
par un comite de dames sous le protectorat de Son Altesse
la princesse Augusta de Prusse, la future imperatrice d'Allemagne. 3
1y avait un asile d'enfants (dcole gardienne), un ouvroir
joint Aune icole primaire a laquelle on consacrait deux
heures de classe par jour. C'itait, A cette epoque, la seule
ecole de filles dans la paroisse Saint-Andre. On recevait
quatre-vingt-dix a cent enfants, qui dtaient nourries et
habillees. Ces enfants etaient obligees de demeurer A
I'ecole jusqu'& I'age de quatorze ans, et celles qui, apres
continuaient de la frdquenter encore pendant cinq ans
recevaient de la princesse Augusta, a l'occasion de sa visite
annuelle, une recompense consistant en une croix d'argent.
Disons ici que la bonne princesse, meme apres etre devenue reine et imperatrice, conserva aux sceurs une grande
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bienveillance et une touchante amiti6 qui allait jusqu'i
embrasser la bonne soeur Richen, supirieure de cette maison, et celles qui lui ont succdd. Elle montrait aussi, toute
protestante qu'elle etait, une grande sympathie aux pratiques de pidet catholique, et elle se prosternait sur le priedieu qu'on lui priparait devant le tabernacle, ce qui a fair
supposer a quelques-uns qu'elle itait catholique en secret.
L'glise des Missionnaires. - A c6td de la maison
acquise par les missionnaires et situde juste en face de
celle des soeurs, comme je l'ai dit plus haut, se trouvait
une petite dglise protestante, au grand chagrin de la bonne
soeur Kolb. Or, dans un sentiment de pited et de foi naive,
une des compagnes de la soeur Richen, pour chasser l'hdrsie de ce batiment et du voisinage des enfants de saint
Vincent, glissait sous la porte une mddaille de la
sainte Vierge et priait beaucoup et avec grande confiance
que celle qui a triomphd de toutes les heresies daignit
changer en eglise catholique ce petit temple protestant. Sa
confiance ne fut pas trompee; bient6t apres les Missionnaires furent a mdme d'acheter ce bitiment et, apres en
avoir fait leur propre chapelle jusqu'en 1868, ils elev&rent
Asa place une magnifique chapelle gothique qui fait 'ornement du quartier et qui est devenue un des sanctuaires
prifdrds des pieux habitants d'alentour.
(A suivre.)

AUTRICHE
QUELQUES BELLES MISSIONS
Lettre de M. MACUR, prdtre

de la Mission.

I

Cilli, 1902.

En mars x9o0, eut lieu une Mission i Trifail-Terboole.
Le zele dut ne pas connaitre de bornes, et chaque jour, a
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quatre heures du matin, on trouvait des fideles groupes
autour du confessionnal.
Les ouvriers surtout, employes an nombre de 3 ooo
dans les mines des environs, se montrerent zilis; douze i
quatorze confesseurs ne pouvaient suffire. Quand A huit
heures du soir les missionnaires quittaient le confessionnal,
il arriva qu'un homme cria du milieu de la foule: a Mon
Dieu, voila dix-sept ans que je ne me suis pas confess6, et
je ne puis avoir mon tour. Beaucoup prenaient leur nourriture pendant la nuit, afin de pouvoir attendre durant le
jour au confessionnal.
En avril, c'est A Remsnik quela Mission fut donnie. On
cýlebrait en mame temps la fite du sept centieme anniversaire de l'etablissement de la paroisse, fondie par les benedictins. Tous les hommes sans exception ont pris part aux
differents offices de la Mission. Le ministre protestant qui se
trouvait dans la contree est parti. En geniral, le mouvement qui a pour cri de guerre : a Loin de Rome z, a eu
dans ces lieux peu ou presque pas de succ6s. Deux jeunes
gens nobles se sont tues bient6t apres leur apostasie. L'un
d'eux frappa sur la porte de l'iglise en poussant le cri de:
- Loin de Rome ; le matin, on le trouva mort. L'autre
vint Ala Mission et nous supplia de le recevoir de nouveau
dans I'Eglise catholique. Les protestants r'avaient pousse a
l'apostasie, lui prometant pour cela 5o krones (50 francs)
que, dit-il, il n'a pas recus.
A la fin d'avril, c'est A Servola pr6s de Trente, qu'eut lieu
la Mission a laquelle prit part M. Zdravlic. A cause des
differends qui existent entre les Slaves et les Italiens, la
participation a la Mission laissa beaucoup A disirer, jusqu'A ce qu'enfin eat lieu le sermon sur 1'6ducation des enfants et sur les grandes graces que ces derniers attiraient sur
leurs parents. C'est alors qu'on s'empressa autour des
confessionnaux, tellement que les pritres auraient dii pour
y suffire y passer toute la nuit. Des associations de jeunes
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filles et de femmes y furent fondees et compterent aussit6t
beaucoup d'associies.
Au commencement de septembre, la Mission eut lieu a
Saint-Laurent. Les confessionnaux itaient des deux heures
du matin, pour ainsi dire assidges. Les gens de la police, les
instituteurs, tous vinrent avec empressement.
Au milieu d'octobre, enfin, nous eumes une Mission a
Dolina (Capo d'Istria); la le peuple est partout de moeurs
excellentes. Mais A cause des questions des langues et d'autres sujets de contestation, le peuple des paroisses environnantes s'eloigne facilement du milieu catholique. La
Mission fut tellement binie que presque personne ne ne
gligea les sacrements.

JEAN MACUR.

BELGIQUE
LE CINQUATTIEME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA MAISON
DES FTLLES DE LA CHARIT9, A TILLECR

Le voyageur qui visite la ville de Liege, capitale de la
Wallonie ou Belgique de langue francaise, aime a remonter la Meuse, pendant une dizaine de kilometres, en bateau
a vapeur, pour considerer les bords si pittoresques de ce
fleuve. Ce qui frappe toutefois ses regards plus encore que
le paysage varid, ce sont les puissantes usines que la
richesse houillere du sol a fait surgir si nombreuses sur les
deux rives.
Le soir, ce bassin pr6sente un spectacle effrayant, surtout
quand on le contemple des hauteurs de Cointe. Des cheminies,et des flancs de ces immenses batisses qui semblent
eventrees, s'echappent des torrents de flammes; on dirait
tout un pays en proie A un sinistre incendie. A c6td de certains hauts fourneaux, les dep6ts de scories forment des mon-
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tagnes qui s'dlevent tousles jours. Les couldes de matieresen
fusion, qu'y diversent des wagons en fer, donnent 1'illusion
de trainees de lave enflammie qui sortirait,le soir, des crateres d'un volcan.
Les travaux de ces usines et ceux des mines de houille
demandent le concours d'un grand nombre d'ouvriers, ce
qui rend cette vall6e extremement populeuse. Les divers
centres, qui paraissent continuer la ville de Liege, comptent 8ooo, 0o ooo et meme, comme A Seraing, jusqu'a
40 ooo habitants. Dans cette derniere cite, le seui itablissement Cockerill comprenant des houilleres,des fours Acoke,
des hauts fourneaux, des laminoirs, des forges, des fours
d'affinage, des fonderies de canons, des ateliers de construction, emploie i5 ooo ouvriers.
Le directeur-gerant des fonderies et laminoirs du bourg
de Tilleur, M. Guillaume Dallemagne, installa, i c6ti de
l'usine, ea i85x, pour les enfants des ouvriers, une dcole
qu'il confia aux Filles de la Chariti. I1 eut la joie, le
I8 novembre 19go de voir celebrer le cinquantiume
anniversaire de cette fondation.
Le matin de ce jour, fut clebrie une messe d'actions de
graces. L'apr6s-midi, i trois heures, eut lieu la grande solennitd presidie par Mgr Rutten, 6veque de Lidge, qu'accompagnait un enfant du pays, M. le chanoine Galopin. Avec
M. et Mme Guillaume Dallemagne et Mme Jules Dallemagne, y assistaient igalement M. le doyen de Saint-Jacques,
Mgr Schoolmeesters, depuis prdlat de la maison de Sa Saintetd et vicaire gdneral, M. Gleizes, directeur des Filles de
la Charit6 de la province belge, M. l'abb6 Smets, professeur au grand seminaire, d'anciens curs et vicaires de Tilleur, plusieurs curds des environs et le clergi paroissial. II
y avait aussi une nombreuse delegation de Filles dela Charite des maisons voisines.
A son entrie dans la cour de la maison, Mgr 1'6vEque
fut salud par les applaudissements de la multitude qui la
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remplissait. Une enfant de 'asile s'avanca pour souhaiter la
bienvenue A Sa Grandeur.
Apres I'execution de chceurs de circonstance, M. Delville, cure de la paroisse, lut un rapport qui fut dcoute
avec le plus vif intirit.
Nous avons le regret de ne pouvoir citer le recit de ces belles fetes
et I'enumeration des nombreuses oeuvres etablies i Tilleur. Nous
detachons du rapport la mention de l'ceuvre la plus recemment
etablie, & cause de la forme materiellement utile qu'on lui a donnee
et dont on a tout lieu de se feliciter.

Le 26 juillet 19oo eut lieu la premiere reunion d'une
association des Meres chritiennes, sous le patronage de
sainte Anne; cinquante-huit meres de famille s'y trouvaient
pr6sentes. Fin septembre, elles etaient cent-huit; au premier anniversaire de la fondation de I'oeuvre, elles etaient
cent cinquante-six, et actuellement la seconde centaine est
sur le point d'dtre complete. Les reunions ont lieu tous
les jeudis a deux heures. Cette oeuvre complete les autres,
Mme Ledent-Galopin, ancienne presidente des Enfants de
Marie, est precisiment la presidente de 1'association des
Meres chretiennes.
Une societe de secours mutuels fut fondee le 22 novembre 19oo dans cette derniere association. Elle compte
actuellement cent cinq affiliCes. Le montant des cotisations
s'est dlevd a 85o francs. On a ddja paye des indemnites pour
une somme de 35o francs environ. Le gouvernement, qui a
octroyd i cette societ la reconnaissance legale, vient de lui
accorder, grace a I'intervention de M. le representant
Dallemagne, un subside annuel.
Une caisse d'epargne a ete aussi dtablie. ( Aimez P'conomie, disions-nous & ces meres de famille, et songez
que, parfois, l'dpreuve visite les foyers. A chaque quinzaine,
tichez de mettre un franc ou deux sur un livret de la caisse
d'dpargne, que vous laisserez ici pour n'etre pas tentees de
trop t6t le reprendre. a Ces exhortations ont ite entendues
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et aujourd'hui plus de 600 francs sont a la disposition de
leurs propriitaires.
Ce beau rapport se terminait ainsi :

Saint Augustin rappelait un jour a ses fidiles un usage
en honneur chez le peuple juif. Ceux qui passaient parmi
les travailleurs occupes aux champs avaient l'habitude de
leur souhaiter du bien : a Que la benidiction du Seigneur,
leur disaient-ils, descende sur vous. Benedictio Domini
super vos. *
Vous avez devant vous, Monseigneur, des travailleurs.
D'abord, une famille qui a travailli a fonder ces ceuvres
et qui travaille encore pour la sainte cause de Dieu et de
son Eglise.
Vous avez devant vous des sceurs de Saint-Vincent-dePaul qui font si bien fructifier le champ confie & leur zele.
Vous avez devant vous des meres chritiennes si courageuses dans l'accomplissement de leur noble et importante
mission.
Vous avez devant vous des jeunes filles si heureuses de
venir ici retremper leurs ames apres les labeurs de la
semaine.
Vous avez vu tant6t ces cheres enfants des classes si empressees Avenir recevoir les legons de maitresses qu'elles
aiment.
Daignez, Monseigneur, les bdnir et que votre binidiction
se rdpandant en dehors de ces murs, descende aussi sur la
tete de nos milliers de travailleurs de l'usine et de la mine.
Elle sera pour toute la paroisse le gage des cilestes faveurs.
Monseigneur prit alors la parole et adressa A tous ses
fdlicitations et ses paternels encouragements.
Apres le chant du Te Deum a la chapelle et la bdnediction du Saint Sacrement, la fete se continua quelque temps
encore dans une charmante intimite.
Au mois d'aout de cette annee 1901, on avait cilibrE a
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Liege le vingt-cinquieme anniversaire de la fondation
d'une maison de Filles de la Chariti, que I'on doit aussi a
la ginirosite de la famille Dallemagne. Mgr Doutreloux,
qui presidait cette fete, avait bien voulu exprimer son admiration pour le devodiment des soeurs et les resultats de
leurs travaux. Tous les caeurs, ici, ont itd emus en voyant
le successeur de cet illustre evdque porter un semblable
interEt a ces oeuvres si ficondes d'apostolat et montrer la
mnme affection aux membres de la famille de saint Vincentde-Paul.

Sawur Julie CORDIER.

ESPAGNE
Letire de M. Noel VILLAREJO, prtre de la Mission,
i M. A. FIAT, Superieur genral.
Pancorbo (province de Burgos), 14 janvier 9go2.

Je me fais un plaisir de vous annoncer que les Missions
de la province ecclsiastique de Burgos produisent d'excellents resultats. Dieu, dans son infinie misericorde, a daigne
repandre d'abondantes binidictions sur les villages que
nous avons dvangdlises jusqu'a present cette annee. Nous
avons la confiance qu'il continuera de.nous favoriser et de
nous accorder sa grace dans ceux qui nous restent A parcourir jusqu'au mois de mai, epoque a laquelle les pressants travaux des champs nous forcent A interrompre notre
tiche et a rentrer A la maison.
Depuis le mois d'octobre dernier nous avons donnd la
Mission dans neuf villages, relativement petits. II y a eu
6 376 communions, et tres peu de personnes sont restees
sans se confesser.
Cette province de Burgos est beaucoup plus profonddment religieuse que d'autres o i 'ai travaille precidemment.
Ses habitants ont plus de foi, sont plus simples, plus mo-
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raux et ont plus de respect pour les choses de l'Eglise. Ici,
bien rares sont les personnes qui n'accomplissent pas les
priceptes de l'Iglise, celui de la confession annuelle, celui
de la messe ; et les autres pratiques traditionnelles qui,
ailleurs, sont tropsouvent tombies en disuitude, continuent
de s'observer ici. II est vrai qu'ici, les pretres sont plus
exemplaires et plus zelis; c'est pour cela, sans doute, que
le peuple se conserve meilleur. Les missions, cependant,
n'en sont pas moins nicessaires, parce que, an milieu de
ces bonnes qualitis ragnent d'autres vices, et que partout
les confessions gendrales sont utiles.
A cause du froid les Missions de cette province sont plus
penibles pour nous que celle d'Estramadure et d'Andalousie,
mais aussi elles sont plus consolantes A cause de la foi vive
des habitants.
Voila dix-sept ans que j'ai passes avec bonheur dans cette
ceuvre principale de notre chare congregation. Je demande
A Dieu de m'accorder la santd, s'il le trouve convenable,
afin que je puisse travailler au bien des ames.
Noel VILLARETO.
Lettre de M. MARIEN GARCiS, pritrede la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieurgineral.
La Iglesuela del Cid, 24 f6vrier 19o0.

Je suis venu ici envoye par M. le Visiteur en dicembrec
et j'ai acheti pour y loger la Communauti une vieille maison que nous habiterons sous peu, des que le temps le
permeutra.
Cest le 4 de ce mois-ci, que, accompagne de deux frires
coadjuteurs, je suis venu ici, m'installer dans une maison
de louage, pour prdcher le careme, suivant les clauses du
contrat de fondation, et je commenqai ce ministere le
dimanche de la Quinquagdsime.
Grace a Dieu, les fruits de la predication sont consolants,
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et j'espere que la population tout entitre, pendant ce
careme, s'approchera dignement des sacrements.
Marien GARcIS.

ITALIE
C'est a Genes, en la maison de la Congregation, qu'est
dicidd, le 5 fevrier dernier, M. Jean Rinaldi, superieur
de la maison de Turin, venere et aimd de tous ceux qui le
connurent, a cause de I'ameniti de son caractire, de sa pietC
et de la sagesse et discrition de sa conduite.
Une notice sur sa vie sera publie.

NOTES HISTORIQUES
SUR LES

ETABLISSEMENTS DES FILLES DE LA CHARITE
EN

ITALIEI.

TOSCANE2
PREMIER tTABLISSEMENT A SIENNE
1843

M. le comte de Serristori, gouverneur de Sienne, autoris6
par son Altesse Imperiale et Royale le grand-due de Toscane, manifesta A la Communauti des Filles de la Charit6,
le desir de faire connaitre aux Toscans a ce que peut la
Charitd de Jesus-Christ ; ce sont les propres expressions
de cet excellent homme. II demanda a cet effet des seurs
pour le service des femmes dans l'h6pital de Santa Maria
della Scala, et pour celui des Enfants trouvis qui depend
de la meme direction, leur reservant pour plus tard le service
des hommes, afin, disait-il, de ne point heurter les prejuges
Toscans.

I. Voy. t. 66, p.

o26.

2. D'apr s un manuscrit de la maison-m6re des Sceurs.
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11 fut fixe que douze scurs se rendraient i Sienne en
ianvier 1843. Leur arrivie, qui devait mettre fin a bien des
abus existant dans l'h6pital des femmes et A Saint-Sebastien
ou etait itabli le service des Enfants trouvis, leur crda,
pour ainsi dire, autant d'ennemis qu'il y avait d'employds
dont les abus allaient cesser.
A travers des difficulths sans cesse renaissantes, 'etablissement dura jusqu'en 1848. On en etait venu jusqu'a attenter a la vie des sceurs. Leurs adversaires devinrent plus
puissants et plus redoutables encore lors de la Revolution.
La Communauti rappela les Filles de la Chariti. Avant
quitte I'h6pital de Sienne pour se rendre i Livourne, de la
elles vinrent a la maison centrale de Turin. C'ctait le
26 mars 1848.
II. -

ETABLISSEMENT DE LA PROVINCE DE TOSCANE

i855

Les debuts. - Ainsi qu'on I'a vu d'apres l'enumiration
faite, les soeurs commenqaient i se repandre hors du Pidmont, dans le pays limitrophe de la Ligurie, sur le territoire de Plaisance et en Toscane, dans la charmante
ville de Sienne. Elles ddbuterent dans cette derniere ville
par la direction de l'h6pital; on leur confia bient6t apres
l'dtablissement des Sourds-muets, sous la direction du
regrettd Pere Pendola, qui les entoura toujours de son
affectueuse estime.
Ces soeurs dtaient fournies par la maison centrale de
Turin. Mais, en 1855, M.Landrucci, ministre de' Interieur,
conqut le projet d'etabiir en Toscane une maison centrale
de Filles de la Charite ; le Gouvernement accepta la proposition qu'illui en fit; ii fut chargd de traiter cette affaire
avec M. Etienne, superieur gienral de la Congr6gation de
la Mission et des Filles de la Charite.
Le Gouvernement toscan accepta les conditions posees
par M. le Superieur gniCral qui accddait a sa demande

GENES
Maison de la Mission, fondfe Ala demande do cardinal Durazzo en 1647.
Etat actuel. - Extrait de. Saint Vincent et sa mission sociate, par A. Loth;
publii par D. Dumoulin, Paris.
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d'dtablir en meme temps une maison de pr6tres lazaristes
pour la direction spirituelle des Filles de la Charitd. Cette
maison centrale des Filles de la Charitd devait etre dtablie
au Conservatoire de Saint-Jir6me, a Sienne, et les Lazaristes seraient installds dans la Casa Pia,maison qui etait
dija destine pour les retraites des pretres.
Le Conservatoire de Saint-Jdr6me etait occupd par des
oblates, appeldes autrefois %Vierges abandonnies n, lesquelles avaient, par leur institution, l'obligation de s'occuper de l'dducation des jeunes files. Cette communaut itait,
il faut I'avouer, en decadence; de nombreux et graves abus
et la disunion s'y etaient introduits; I'iducation de la jeunesse etait fort ndgligee. Le gouvernement toscan demanda
au Saint-Siege la faculti de transfirer le local et les revenus
de ce Conservatoire a la Communaui6 des Filles de la
Chariti, assurant i chacune des oblates une pension suffisante, leur vie durant, prise sur les rentes du Conservatoire;
a quoi le Saint-Siege adhdra par le bref du 3i aoit i855.
Le Supirieur g6neral des Filles de la Charite chargea
la respectable sceur Mazin, visitatrice de la maison centrale de Turin, de venir examiner les lieux. Mais les
oblates 6eaient venues a un tel point d'exaspiration que le
prefet de Sienne proposa deux gendarmes &la seur Mazin
pour l'accompagner dans la visite dudit Conservatoire,
craignant qu'on lui suscitat quelque facheuse aventure; ce
qu'elle refusa. Ayant tout examine, elle proposa de conceder une partie du local a celles des oblates qui ddsiraient
rester; cette condescendance fut acceptee du Gouvernement
.qui Icur affecta une aile du bAtiment. Les Filles de la Charite devaient entrer en possession de ce local quand les
oblates le quitteraient.
Malgre les obstacles qui furent suscites, 'archeveque
de Sienne, Mgr Baldanzi, dut proceder a l'execution du
Bref; au mois de juin I856, il fut done assignd aux
oblates qui voulaient rester une partie du local, et le
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reste fut mis A la disposition des Filles de la Charite.
La soeur Moncontid, supirieure des Filles de la Chariti
de 1'h6pital de Sainte-Marie della Scala, a Sienne, fut
chargee par la communauti de faire l'inventaire de ce que
les oblates laissaient A Saint-Jer6me. Elle trouva cette
maison dans un etat d'abandon qui la decida A faire quelques petites reparations, pour rendre certains appartements
habitables; et voyant son itat de ddniment, les supirieures
des etablissements de Sienne, mues par la Charite, se coti.
serent afin de pourvoir aux plus indispensables d6penses
pour les premieres sceurs qui y devaient habiter. Le io
septembre 1856, M. Etienne, Superieur g6neral, se rendit
a Sienne; il trouva des difficultes qui paraissaient presque
insurmontables pour l'etablissement des Lazaristes.
Mgr Mencini qui avait accordi la maison, itant mort,
son successeur, Mgr Baldanzi crut qu'il 6tait impossible
d'exdcuter le projet de son priddcesseur. Alors M. le Superieur gdneral decida qu'un Missionnaire de Florence
viendrait a Sienne, toutes les semaines, persuade que la
chose s'arrangerait plus tard.
Le 1x, jour memorable de I'anniversaire du martyre du
venerable Perboyre, A 7 heures du matin, M. Etienne,
assist6 de deux Missionnaires, cle6bra le Saint-Sacrifice de
la messe, dans l'Eglise de la nouvelle maison centrale,
pour attirer les benidictions de Dieu sur les ceuvres qui
allaient y commencer.
Plusieurs Missionnaires lazaristes de France et d'Italie
etaient presents, tels que M. Peyrac, M. Sturchi, M. Massucco, M. Littardi, M. Guarini.
La respectable Mere Mazin, les sceurs des diffirentes
maisons de Sienne, Livourne, Florence, Prato, Rome et
autres des environs y assistaient, ainsi que la respectable
soeur Cordero, visitatrice de ladite maison centrale, la
soeur Dumargat assistante, la soeur Gradit 6conome, la
sceur Hernu directrice du seminaire, les soeurs Amandola,
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Gagliano, Giacopetti et Beccaria, toutes huit destinies A
commencer le nouvel 4tablissement. Elles regurent la
sainte communion et s'unirent par 1a, plus intimement a
Notre-Seigneur, priant aux intentions pour lesquelles
le divin sacrifice itait offert.
Vint ensuite la visite de la maison, et le chnix des
pieces destinies pour le seminaire, les ecoles et euin la
communaute.
M. le Supdrieur general s'arrata dans une des pi6ces,
pour laisser dicouler de son cceur les sentiments dont il itait
rempli a la pensde du bien que cette maison centrale itait
appelie a faire, et, avec sa bonte ordinaire, il adressa quelques paroles par lesquelles il montra les destinies de cette
maison : elle devait itre, par sa conduite, comme un foyer
pour toutes les maisons de la province, leur communiquant
son amour pour la rdgularitd et 1'esprit de la vocation.
M. Massuco, superieur de la mission AFlorence, fut nomme
directeur de la province.
M. Etienne presida l'assemblee des Dames de la Charite; il leur dit qu'elles auraient A la maison centrale
une sceur pour visiter les pauvres, a domicile; il ddsigna
lui-mnme la soeur Guitard, pour remplir cet office. Puis,
il se rendit A Florence, oU il eut un entretien avec Mgr
Alexandre Franchi, nonce de Sa Sainretd, qui se chargea
d'icrire lui-mime A Mgr Baldanzi, afin qu'il fit pourvu
sans dilai i linstallation des Missionnaires; ce qui eut
lieu en effet. Is entrerent A la Casa Pia le 22 septembre.
Le 9 octobre 1856, les quelques preparations necessaires
itant termindes, le seminaire des soeurs s'ouvrit avec quatre
jeunes postulantes : Miles Zei, Faini, Paoleschi et Mariotlini, qui venaient de terminer leur postulat a Florence.
Le Gouvernement toscan avait livri le local de SaintJerome sans aucune obligation de la part des Filles de la
Charite; maisl'attrait qui les incline vers les pauvres et le
desir de M. Etienne, Supdrieur gindral, leur fit former le
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projet, d4s leur installation, d'ouvrir des dcoles pour les
petites filles pauvres. Deux salles furent des les premiers
jours mises en reparation A cet effet, ce qui fut promptement connu dans la ville; de sorte, que, chaque jour, bon
nombre de pauvres meres se presentaient i la porte, demandant 'epoque de l'ouverture des classes. Aussi n'attendit-on
pas l'achevement des travaux, afin de satisfaire, a la fois, et
les pauvres et les soeurs, plus empressdes peut-dtre que les
pauvres eux-mnmes, de commencer cette ceuvre si chore.
On admit done les enfantsprovisoirement dans un corridor,
et, le i3 octobre 1856, une soizantaine vinrent se grouper
pour la premiere fois autour de celles qui leur devaient
servir d'anges tutilaires. Le 7 dicembre suivant, les dcoles
itant reparees, I'ouverture solennelle et difinitive en fut
faite, prdsidde par Mgr Focacci grand vicaire. M. le curd
de Saint-Martin, paroisse de la Maison centrale, MM. les
Missionnaires, M. le cure de Sienne et plusieurs dames de
la Charit6, y assistaient.
II se trouvait dans I'enclos de Saint-Jdr6me, une aile de
batiment abandonnee depuis grand nombre d'anndes; son
etat de degradation 'avait fait regarder jusque li comme
inhabitable.Le ddsir d'y retirer quelques pauvres orphelines
de rimmoralitz, oil leur position les aurait indvitablement
conduites, fit s'appuyer sur la divine Providence et commencer les plus urgentes rdparations. Er attendant qu'elle
fat habitable, on requt premierement quatre orphelines
qui furent admises le 24ddcembre 1856, et de jour en jour,
le nombre s'dleva jusqu'A trente.
Association de demoiselles
pour s'occuper des interits des orphelins.
On eut a craindre que la Compagnie des Dames de la
Chariti, ne vint a se dissoudre. Alors la soeur Cordero eut
la pensde de la consolider, en formant une socidtd de pieuses
demoiselles qui s'occupaient des orphelines, espirantqu'elles
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pourraient etre plus tard, de ferventes Dames de !a Charit6.
On soumit cette pensie &M. Sauveur Stella, supirieur des
pretre de la Mission a Sienne, qui deja dtait directeur des
Dames de la Chariti ; ii la proposa A son tour A la societi
des dames qui 'accueillirent volontiers. II fut dicidd qu'on
ferait un petit Riglement, que M. Stella ridigea,:et qui fat
enrichi d'indulgences par le Saint-Prre Pie IX, lors de son
passage a Sienne.
Elles commenc6rent leurs rdunions le 19 janvier 1857,
au nombre d'une dizaine; cette petite association s'accrut
chaque jour, en faisant espirer de bons resultats.
Visite de M. Jean-Baptiste ttienne,
Superieur general, a la Maison centrale de Sienne.
Le jeudi 5 mars 1857, M. J.-B. Etienne daigna se rendre
A Sienne, oh passa trois jours, il visita la maison centrale
jusque dans les petits details, se rijouissant des riparations
et des ameliorations qui s'dtaient faites; en plusieurs rencontres, ii encouragea et excita par des paroles remplies de
cette bonti et de cette amdnitd qui le caractdrisaient; il
presida le Conseil,et y donna les avis qu'il crut etre tiles
pour le bien de la Province.
Le samedi 7, la soeur Aufray, de Livourne, eat la consalation de prononcer les premiers voeux a sa messe, Alaquelle
un grand nombre de sceurs des maisons de la ville, assisterent. Le soir mime, ii quitta Sienne, y laissant avec sa
benediction, le disir de toutes les soeurs de se rendre de
dignes Filles de saint Vincent-de-Paul.
Audience accordee par Sa Saintetd Pie IX
aux sMurs de la Maison centrale de Sienne.
Le 3o aoit 1857, le Souverain Pontife Pie IX, ayant
hoiord de sa presence la ville de Sienne, daignaadmettre A
son audience les Filles de la Charit4 de la maison centrale;
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elles s'y rendirent au nombre de trente quatre, parmi lesquelles etaient douze soeurs du seminaire, qui eurent le privilege d'entendre de sa bouche quelques paroles d'encouragement et de baiser sa main sacrde. Sa Sainteti daigna leur
accorder a perpituitd une indulgence pliniere pour le jour
anniversaire de cette audience.
DEVELOPPEMENT Des CEUVRES.

-

MILAN

Une pieuse et noble dame de Milan, la duchesse Melzi
d'Eril, ddsirant former une socidtd de Dames de la Charit6,
et par ce moyen et celui de pieuses souscriptions avoir une
maison de Filles de la Chariti t Milan pour visiter les
pauvres a domicile, en fit la demande par l'interm6diaire
de M. Massucco, Missionnaire a Florence. Elle faisait part
de ses craintes au sujet des sceurs qui seraient envoyies du
Piemont, a cause des difficultis politiques qui existaient
entre les deux gouvernements. M. Massucco profita du passage de M. le Supirieur gindral en mars 1857, pour lui
communiquer cette demande. Celui-ci jugea alors qu'il
convenait de respecter les apprehensions qui avaient itd
exprimdes; et pour cela, ii dit a la sceur Cordero,visitatrice,
de traiter avec cette dame sur cette base, que la Lombardie,
alors dipendante de 1'Autriche, serait jointe A la province
de Toscane. Les conditions du traiti ayant itd acceptdespar
la duchesse Melzi, trois soeurs furent accordses; et le
samedi 14 novembre 1857, ellesfurent installees par la seur
Cordero, dans la paroisse Saint-Simplice, a la porte
Comase, A Milan.
Le ddbut des sceurs, en cette ville, fut on ne peut plus
consolant, et ne laissa pas douter que le moment itait venu,
oh saint Charles Borromde voulait voir les oenvres de saint
Vincent-de-Paul etablies dans sa ville ipiscopale.
Un peu plus tard, c'est-a-dire le Ir fivrier i858, jour
memorable ASienne, etant l'anniversaire des graces signalees accordies a sainte Catherine, fut choisi pour commencer
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les travaux d'unesalle d'asile, pour lespetitsentants pauvres.
Plusieurs bienfaiteurs ayant a leur tete le grand duc de
Toscane, contribuerent par leurs ginereuses offrandes, i
cette belle ceuvre de charite.
Puis, en novembre 1858, M. le duc Salviati Borghese,
timoigna le ddsir d'avoir trois soeurs pour une petite maison
de secours qu'il voulait etablir dans le village de Migliarino,
qui est entikrement sous sa dependance, afin de pouvoir
donner une instruction religieuse A ces petites villageoises,
et procurer des secours aux pauvres malades; cet etablissement fut accepte; mais son ouverture n'eut lieu qu'au
mois de juin suivant, la maison destinee aux sceurs n'itant
pas habitable.
Les saturs sont envorees aux ambulances.
Suppression de la province.
La Providence pr6parait une autre belle mission i la
petite province de Toscane. La guerre d'Italie qui eut lieu
en 1859, fut l'occasion de l'extension de leurs oeuvres
en Lombardie. Le Piemont ayant pris les armes contre
l'Autriche, Milan devint le thditre des tristes et indvitables
suites de semblables expeditions, et bient6t cette superbe et
riante ville, se trouva convertie en un vaste h6pital; des
blessds des trois nations: Pidmontais, Autrichiens, FranCais
y abondaient. La charitd des habitants ne pouvant plus
suffire au nombre effrayant de morts et de mourants, la
ville de Milan sollicita avec instance le secours des Filles
de la Charit6. On s'adressa d'abord aux sceurs de la Petite
Misbricorde fondie par la duchesse Meizi; deux se rendirent aussit6t ou la necessite exigeait de plus prompts secours;
mais se voyant dans Pimpossibilitd de suffire seules aux
immenses besoins que rdclamait le pitoyable etat oi gisaient
les pauvres malheureux blesses, elles prierent les autorites
de recourir la province du Piemont comme etant la plus
voisine; Sienne, de qui dependait alors la Lombardie, dtant
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trop eloignde pour pouvoir, de suite, prater secours.
La proposition etant acceptee, on s'adressa A Turin pour
solliciter un renfort de quelques soeurs. La digne mere
Mazin, visitatrice de cette province, accueillit la demande
avec le plus vif intiret, et s'empressa d'envoyer onze sours,
en attendant l'arrivie de celles de la Toscane, Aqui elle
avait deja donnd connaissance du desir des autoritis, tant
civiles qu'ecclesiastiques, lesquelles les appelaient de tous
leurs vceux, a Milan, pour le soin des blesses.
Aussit6t la nouvelle reque, le Conseil de la province de
Toscane choisit quinze smurs, dont huit etaient de la
maison centrale, notamment les sceurs Cottd, Amandola,
Gagliano, Crital, Bianchi, Beccaria. La sceur Visitatrice,
ayant diejvu les ambulances de la Crim4e dans la guerre
d'Orient, on pensa qu'elle aurait moins de difficults qu'une
autre pour organiser celles de Milan; elle fut choisie pour
conduire la petite colonie, a laquelle se reunit aussi la
sceur elle-mame directrice puisqu'il fut encore ddcid6 de
fermer provisoirement le siminaire, et d'envoyer a Paris
les jeunes soeurs qui le composaient, en laissant les postulantes dans les maisons, pour remplacer les seurs destinies
aux ambulances.
Sceur Midroit et sceur Dulac, de Ih6pital de Sienne; sceui
Drives, de San-Nicolo de Sienne, soeur Salesse et sceur
Milhaut, de 1'Immaculde-Conception de Florence; sceur
Chopin et soeur Damele de San-Nicolo de Florence, completerent le nombre des soeurs necessaires a l'oeuvre qu'on
allait entreprendre.
M. Massucco, le respectable directeur, voulut lui-mdme
accompagner la petite colonie, afin de constater la situation
des soeurs a Milan.
A cause de cela, et la province etant trop restreinte pour
se suffire alors a elle-mime quant aux sujets, les sup6rieurs
majeurs en ddciderent la suppression comme province, et
les maisons passerent sous la dependance de Turin.
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R9TABLISSEMENT DE LA PROVINCE DE TOSCANE

Les soeurs et les Missionnaires obtinrent qu'en 1875,
M. Bore, alors Superieur gindral reorganisat la province
de Toscane. II traja alors lui-meme les limites de la nouvelle province, en retranchant la Lombardie, et ajomtant
la Romagne et les Marches d'Anc6ne, qui avaient appartenu
jusque IA a la province du Pidmont.
Les d6partements qui pour les Filles de la Charite dependent de la province de Toscane sont: la Toscane, les Marches, 'Ombrie et les Romagnes.
Nous avons donni pricidemment les renseignements sur
les origines de la province de Naples (Annales, t. LXIV,
p. 455); et sur Rome (t. LXV, p. 33).

Actuellement, la province de Turin a deux cent dixhuit maisons; celle de Naples, cent soixante-quinze; celle
de Sienne cent cinquante-huit. Dans la ville de Rome il y
en a quatorze.
Ce qui donne, en Italie, le total tr6s consolant de cinq
cent soixante-cinq maisons.

ASIE
CHINE
LA SITUATION

Une situation normale se retablit peu a peu a Pekin,
Une dipeche de cette ville, du to aoft 19go, disait:
a Les dernieres troupes franqaises ont quittd aujourd'hui
Pekin, a Pexception de la garde preposse a la l1gation franaaise.

z Les troupes italiennes et anglaises ont remis leurdJpart
i une date ultirieure. La garde de la legation allemande
est de 400 hommes. ,
Depuis lors, rimperatrice et I'empereur sont rentris A
Pekin (janvier 1902). Des audiences ont iti accordees par
les souverains aux reprisentants des puissances, ainsi qu'au
vicaire apostolique, Mgr Favier.
Le journal lUnivers publiait ricemment (7 mars 1902)
la depeche suivante :
((On telegraphie de Pikin que le g&neral Sou-YouenTchoun a reju l'ordre de retourner a Nang-Ning. On espere qu'il reussira A r6tablir 1'ordre.
: Le prince Tching a invite a diner, hier soir, pour la
premiere fois, dans son palais de la.ville septentrionale, les
ministres itrangers ainsi que sir Robert Hart, directeur des
douanes, et NN. SS. Favier et Jarlin.
a II se confirme, malheureusement, qu'un officier frangais a &t6 tui dans la rigion de Loung-Tcheou. v
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PEKIN ET TCHE-LY SEPTENTRIONAL
Lettre de Mgr FAVIER.
Pekin, 25 janvier 1902.
Les Missions Catholiques (n* du 14 mars 1902 ) ont p.ublii cette

lettre que nous donnons a notre tour. Elles lont fait prdceder des
remarques suivantes:
* Nos lecteurs se souviennent des s6ances du Parlement dans
lesquelles quelques deputis ont d6versi I'injure sur le grand evEque

qui,

a

Pekin, a t Itl'honneur de 1'Eglise et de la France. De nobles

protestations sans doute se sont Elevees alors et d6s la premicre

heure, pour prendre sa ddfense et la d6fense des Missionnaires
catholiques, mais on demandait a entendre la justification de la
Mission de la bouche meme de son chef. C'est cette parole autorisde
que nous allons reproduire.
t Indignement traiti, Mgr Favier ne rel6ve aucune injure; il retablit simplement la verit6. Nos lecteurs remarqueront comme nous
la noblesse et le calme de ce document ipiscopal. v

Devait les attaques dont nous avons dtd 'objet, et que
je viens de lire dans les journaux, je dois rdtablir la vdriti
des faits. C'est le but que je me propose en vous 6crivant
cette lettre.
I
Les troupes allides entrerent a Pikin le 14 aoiat au soir
et le x5 de tr6s grand matin. Ce jour-la, nous flmes attaques au Pit'ang peut-dtre plus furieusement encore que
pendant les deux mois qui avaient pricedd; la canonnade,
la fusillade, le bombardement ne discontinuerent pas
jusqu'au soir et mime pendant la nuit suivante. Je ne me
suis jamais expliqud pourquoi les troupes n'6taient pas
venues nous ddlivrer le s5, car les Ligations ne sont eloignies du Pdt'ang que de quatre kilom6tres. Evidemment
il y a eu une impossibilitd qui a forcd les gineraux de
remettre l'expidition au lendemain.
Quoi qu'il en soit, les trois mille quatre cents personnes
enfermees au Pdt'ang itaient riduites A la derni6re extre-
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mit : depuis quatorze jours nous itions rationnis a deux
onces de son et de sorgho, mels, dilayds dans de 1'eau.
Trois cent soixante chrdtiens 4taient morts de faim, et une
cinquantaine tues par les balles; plus de trente 6taient
grievement blessis. Parmi les Europdens, nos marins qui,
malgrd la famine, avaient toujours eu leur ration entiere,
conservaient leur courage; mais cinq des leurs avaient etW
tu6s et sept gravement blesses. Sur les onze Italiens defendant les sceurs, cinq etaient morts; un missionnaire, deux
frbres maristes avaient 6galement ei tues, et deux bless6s,
ainsi que plusieurs de nos sdminaristes; les bitiments
etaient effondrds, une breche de cent metres etait ouverte
an Nord-Est, et nous n'avions plus que quatre cents livres
de la trisie nourriture dont j'ai parlk.

Telle itait la position absolument ddsespiree le t6 aoit
au matin. Vers sept heures, des salves lointaines, entendues
distinctement, nous redonnerent l'espoir; les bombes
continuaient a pleuvoir sur nous, lorsque les troupes alliees
arriverent enfin, comme je Pai racontd dans mon journal.
On se battait encore dans les rues, les balles sifflaient de
tous c6t6s, et deja mes pauvres chretiens 6taient sortis pour
se procurer quelques vivres, non pas tant pour eux, peutitre, que pour les deux mille cinq cents femmes et enfants
couchis inertes un peu partout, et criant la faim. Is rapportlrent de suite quelques sacs de riz mouill, dont les
Boxeurs s'etaient servis pour faire des barricades, et
chacun, faisant sa petite cuisine, etait a peu pres rassasie
avant midi.
C'est alors que les soldats, noirs de poudre et couverts
de boue, entrerent au Pit'ang au nombre de plusieurs centaines. Vetus d'un pantalon et d'un habit en simple toile
bleue, ils avaient fait les dernitres etapes avec un fusil et
cent cartouches par homme, abandonnant tout pour arriver
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plus vite a Pdkin. N'ayant aucune ration, aucune distribution de vivres depuis plusieurs jours, ils etaient affamis
et, de plus, excites, extinuds par un violent combat de
quatre ou cinq heures.
Un certain nombre avaient iti tues ou blesses; la Risidence
episcopale se changea de suite en cimetiere, en ambulance
et en restaurant; nous enterrimes les morts dans notre
jardin; nos seminaires recurent les blesses et fes malades,
Aqui nous donnames ce que nous avions de lits; je cedai
la chambre 4piscopale au capitaine Marty, grikvement
blessd; et notre rifectoire ne disemplit pas jusqu'au soir.
On avait fini par trouver de la farine; quelques animaux,
fuyant les incendies qui nous entouraient, avaient et&
pousses dans PI'tablissement; et vers deux heures, du pain
en abondance et des quartiers de viande A peu pros cuits
etaient sur les tables. II nous restait deux barriques de vin
et du cafe : tout fut mis A la disposition des soldats qui se
succidaient par escouades et mangerent jusqu'a huit heures
du soir.

Le lendemain 17 aotit, la faim continua A se faire sentir;
il fallait, a tout prix, se procurer des vivres, et chacun y
avisa. Comment retenir les chretiens et les soldats dans une
telle extremitd!
Aussi, dans toute cette ville abandonnde, les allids
comme les chritiens cherchaient de quoi subvenir a leurs
pressants besoins. Ce n'etait pas toujours facile; nos chrdtiens du Pit'ang, autour mame de la Residence, 4taient
repousses par les troupes qui prenaient possession de tout.
J'ecrivis au general pour le prier de nous venir en aide
et de nous donner une autorisation; les troupes anglaises
occupaient alors la Porte Jaune et les environs. Il me
rdpondit :
a Monseigneur, selon votre disir, j'ai demandi au corn-

-

205 -

mandant des troupes anglaises de donner des ordres pour
que vos Missionnaires et vos chretiens puissent prendre le
riz qui se trouve dans les environs de la Porte Jaune; il
leur appartient... ,
C'est ainsi que les chritiens purent s'approvisionner.
A quelques metres en dedans de ladite Porte Jaune, il y
avait un magasin de grains appartenant i un brave paien
qui s'etait refugid la veille chez nous, avec sa famille, composee de vingt-huit personnes, et dont nous avons ainsi
sauvi la vie. Nous primes chez lui une certaine quantiti de
riz, dont nous lui remboursames depuis la valeur, bien
qu'il aurait voulu nous en faire cadeau.
II
A quelques pas en dehors de la meme Porte Jaune, se
trouvait ce qu'on appelle le Palais Ly.
Le prince Ly avait fait cause commune avec le prince
Touan et les Boxeurs. Ds la fin de mai nous savions deji
que des charrettes remplies de Boxeurs arrivaient chez lui;
c'est 1 que se trouvaient agglomers tous les approvisionnements des revolts : grains, vetements, armes et munitions
de toute esp6ce.
Ce prince hebergeait et nourrissait tous les Boxeurs;
c'est de chez lui que partirent, le I5 juin, les bandes qui
vinrent attaquer le, Pt'ang. Pendant tout le siege, des
batteries dtablies de ce c6td nous avaient bombardis sans
relache.
Un arsenal, situe au sud de son palais, dtait rempli de
canons europdens; c'est 1I qu'on puisa pour dtablir les
autres batteries qui nous bombard6rent ensuite sans trdve.
Pour se convaincre, du reste, que ce prince dtait bien parmi
les plus coupables, ii suffit de se rappeler que, par un
decret impirial paru immidiatement apr6s la rivolte, il
a dti cass6 de son grade et mis en dehors du Conseil de
l'Empire, dont ii avait dtd le president.
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Le 17 au matin, les allies s'dtaient emparis du palais Ly
oh flottait un drapeau europden; le drapeau francais y fut
egalement arbore par nos soldats. Les chritiens y allerent
pour s'approvisionner comme les autres. On trouva la des
grains, des v8tements, des caisses de sabres, de munitions
et des caisses d'argent, argent provenant soit du prince Ly,
soit des immenses pillages faits par les Boxeurs. Personne
n'ignore, en effet, que non seulement toutes les maisons
des families chretiennes avaient dtd pillies, puis brdlies
par eux, mais encore que les boutiques riches avaient
toutes etd divalisdes, y compris vingt-quatre grandes banques dont les richesses itaient pass6es entre leurs mains.
J'etais dans une position extrdmement embarrassante,
car, outre six mille chretiens qui nous restaient dans la
ville de Pekin, j'en avais vingt mille au moins dans le
vicariat, qui n'avaient plus ni maison, ni vetements, ni rien
pour se riourrir. A ceux de Pekin, je pouvais distribuer
des grains, des vetements et autres objets ndcessaires a la
vie; mais, pour ceux de 1'extirieur, il fallait envoyer de
1'argent, et cela pressait! Ne pouvant permettre de piller,
meme dans. cette ndcessitd extreme, n'ayant aucun droit
d'autoriser mime de simples rdquisitions, je crus pouvoir,
vu lurgence, prendre des avances sur 1'indemnitd que
devaient nous payer plus tard les Chinois. Attendre cette
juste indemnite six mois, un an peut-Etre, cela etait impossible; pendant ce temps, tous nos chretiens seraient morts
de faim. En laissant prendre ces avances, je posai pour
condition expresse qu'elles seraient deduites de Pindemnite.
J'avertis le ministre de France de cet engagement, ajouta.it
que nous lui remettrions le compte, pour que lui-meme en
deduisit le total de la somme qu'il nous verserait comme
indemnitd, lorsqu'il I'aurait obtenue du gouvernement
chinois.
A 'arrivie du gindral en chef, je lui donnai egalement
connaissance, par lettre, de ce qui s'etait passe.
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C'est ce que j'ai expliqu ABdiffdrents ridacteurs de
grands journaux de France, qui m'avaient fait I'honneur
de m'interroger.

On amena du palais Ly 120 ooo taels, ce qui fut fait avec

quatre ou cinq charrettes, et non avec une quarantaine
comme on 'a dit. Cette somme, d'apres mes calculs, 6tait
suffisante pour donner, pendant un an environ, 15 centimes
par jour et par tete aux chretiens absolument denues de
tout. Aussi je n'ai pas voulu qu'on emportat davantage,
quoique cela fdt facile.
Ces 120000 taels, les grains, les vetements, les objets
sauves des incendies et vendus au profit des chretiens;
rargent, les grains, les meubles pris igalement comme
avance par les freres, pour faire vivre les eleves de leur
grand college franco-chinois et les malheureux orphelins
ichappes au massacre, tout cela a dtd exactement note,
remboursd aux particuliers A leur retour, ou diduit intigralemens du chiffre de l'indemniti chinoise.
Jen ai remis la note exacte a M. Pichon d'abord, puis a
M. Beau, ministres de France.
Cette note gdnerale se montait a 2o3 o47 taels 5o cents.
J'ai de plus indemnisd tous nos voisins pour leurs maisons
brdlees; j'ai mis de grandes affiches dans tout le quartier
du Pet'ang, invitant les paiens lisds a venir se faire payer
A notre Residence; enfin, j'ai 6crit au prince plenipotentiaire a que si, malgre mes ordres, malgr6 mes mandements I (que chacun a pu lire dans les journaux d'Europe),
nos chretiens 6taient coupables d'une injustice quelconque,
on n'avait qu'A me la signaler, je la riparerais moi-meme
immidiatement a.
11 n'y a plus eu une seule riclamation. Les hauts dignii. Voir les Missions Catholiques du i octobre 190o.
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taires, le prince en t&e, m'ont 6crit des leures elogieuses,
et m'ont meme demandi deux cent cinquante exemplaires
de mes mandements pour etre envoy6s aux mandarins de
la Province.
Si on relit la lettre que j'ai ecrite en octobre, on verra
que le peuple n'a pas ite moins reconnaissant.
III
Voici maintenant la veriti sur les cheques delivris par
la Mission; il est bon de la faire connaitre tout enti6re.
Des que 'argent du palais Ly fut dicouvert; les soldats
s'emparerent des lingots comme ils voulurent, aussi on les
rencontrait dans les rues, ayant des poids inormes dans
leurs poches, dans leurs musettes, dans leurs mouchoirs,
et ne sachant que faire de leurs richesses : aucune banque
n'6tait, en effet, ouverte a Pekin, oii ils pussent d6poser
leurs lingots. Des individus qui se trouvent toujours a la
suite des armies ne manquerent pas de profiter de l'occasion : ils offraient aux soldats de changer leurs lingots
contre des piastres, et ceux-ci acceptaient; mais ne connaissant pas la valeur de I'argent et voulant se ddbarrasser,
ils cidaient leurs lingots pour ce qu'on offrait.
Le rapport de la piastre au tadl est environ ce que 75 est
a too, et un lingot est de 50 taels; or, on leur donnait un
maximum de i5 20o piastres par lingot, souvent meme
beaucoup moins: ii y en a, m'a-t-on dit, qui les ont vendus
5 piastres! Comprenant vite qu'ils itaient voles, quelquesuns vinrent nous trouver, suivis bient6t de leurs camarades, en nous priant de prendre leurs lingots et de leur
remettre, a la place, des bons a toucher en France. Ils
savaient bien que, si la Mission y consentait, elle leur donnerait un prix equitable.
Notre procureur m'avertit et je lui dis :
a Je voudrais bien pouvoir aider ces soldats qui viennent
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de nous ddlivrer, sans vouloir rien gagner sur eux. II ne
faudrait cependant pas faire perdre la Mission, et je crois
qu'en leur donnant 5o piastres pour 5o taels, nous atteindrons ce but.
K Nous avons, en effet, ai-je ajouti, bien des risques a
courir, car, comme vous le savez, il y a beaucoup d'argent
faux ou de mauvais aloi que nous ne pouvons pas verifier;
la piastre peut aussi dipasser la valeur du tadl, comme cela
s'est vu pendant l'expidition de 186o. N'importe, nous
pouvons bien courir quelques risques pour obliger les soldats : donnez-leur 5o piastres pour 5o tadls. •
Ce qui fut fait; et le procureur ddlivra, dans ces conditions, des bons ou cheques nominaux ou au porteur pour
environ 450 ooo francs.
4*

Le quatrieme jour, si je ne me trompe, un officier d'etatmajor du general vint me dire de sa part qu'il aimerait
mieux que nous ne donnions pas de bons, et que lui-meme
desirait rdunir 'argent trouv6 en une masse qui serait divisde entre les officiers et les soldats, selon les reglements
militaires ,.
Je rdpondis:
SII me semble que le general a raison; c'est ce qui a
ddj eted fait, lors de Pexpedition de 186o, par le general de
Montauban. *
L'officier ajouta :
c Ayez donc Pobligeance de faire rentrer les bons deja
donnds. a
Je lui repondis:
a Cela semble difficile, car nous ne connaissons pas les
soldats, et beaucoup de bons sont au porteur; le g6neral
pourrait plus facilement avertir la troupe de lui rapporter
ces bons; alors il nous les rendra et nous lui remettrons, a
la place, d'autres bons, ou tout l'argent, s'il le prdfere. ,
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A partir de ce moment, nous ne delivrimes plus aucun
bon. Le lendemain, un ordre du jour parut pour faire rentrer les cheques qui revinrent aux mains du gendral presque en totalit. En nous faisant remettre les anciens, le general nous fit ecrire ceci :
wDesirant que cette question soit rdglee, je vous serais
reconnaissant de m'envoyer environ six cent cinquante
cheques en blanc, que je ferai remplir et que j'apporterai
ensuite A la signature du Pere Ducoulombier... *
Nous aurions bien prdferd rendre les lingots; mais le
gendral nous demanda des cheques en blanc, et nous les lui
donnimes. Puis le procureur les signa.
A partir de ce jour, tout l'argent trouv4, soit au Palais
Ly, soit ailleurs, fut porte au quarrier general par les soidats, oix une somme de lingots encore plus considerable que
celle que nous avions embarrassa le general, comme la
n6tre nous embarrassait. Heureusement qu'une occasion
se presenta de nous en difaire des deux c6tes; aucune
banque ne se rouvrant a Pikin, un agent d'une banque de
Shang-Hai vint nous proposer d'emporter a Shang-Hai
ces quantites d'argent non monnayd, en nous donnant a la
place un cheque sur sa banque. Nous acceptAmes avec
empressement des deux c6tes, et nous lui repassames, Aun
prix semblable, tous les lingots. Le prix offert, quoique
bien inferieur a celui de la piastre en temps ordinaire,
itait encore tres convenable, 6tant donnes le moment et les
circonstances. Pour nous, il y avait un benefice de quelques
piastres par lingot, mais ce bendfice etait presque annihild,
parce que I'agent avait choisi les lingots, nous laissant tout
ce qui ne lui paraissait pas de bon aloi.

D'un autre c6td, ce que j'avais craint est arrive, et la
piastre a surpassd le tael. Ici la sapeque est l'unitd mone-
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taire courante; cinquante sapeques font ce qu'on appelle
un tiao; en temps ordinaire on change un tael pour quinze
tiao, et une piastre pour onze ou douze, ce qui fait a peu
pres le rapport de 75 A too comme je I'ai dit plus haut.
Or, la piastre est montee A quatorze tiao et le tael est descendu A douze!
Deux marins et six soldats d'infanterie de marine avaient
aide a recueillir et A accompagner les
o 00ooo tails dont
j'ai parlCet, pour ce motif, n'avaient absolument rien pris
pour eux au trisor. Nous crimes devoir reconnaitre leur
obligeance desintdressee et nous leur donnames a chacun
un bon de 2 ooo francs pris sur la caisse de la Mission.
Comme nous n'avions rien recu pour ces derniers bons, le
gendral ayant cru devoir les faire rentrer, quelques-uns lui
furent rendus et il nous envoya, en retour, un cheque
de 5 ooo francs, ce qui termina difinitivement toute cette
affaire.

Dans tout ceci, nous n'avons eu aucune intention, comme
vous le voyez, de faire de la banque, aucune idde de lucre,
mais uniquement le ddsir d'obliger nos soldats. De plus,
nous avons suivi exactement ce que le gendral nous avait
prids de faire.
Le general ayant les reglements militaires qui ddterminent les parts de prise (reglements qui, je crois, sont
maintenant rapportes, mais qui ne Idtaient pas alors), a,
selon ces reglements, termind tout cela avec prudence er
iquite. Nous I'avons aidd de notre mieux.
Je me suis contentz de relater ici, tres exactement, ce qui
s'est passd; ces explications suffiront, je pense, a justifier
notre conduite, et j'ai tichd de les donner sans manquer a
la charit6 vis-A-vis de personne. Nous nous sommes
efforces de rendre le plus de services possible A larmee
franqaise et nous avons dtd recompenses par la letire sui-
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vante que le general en chef a eu l'extrdme bienveillance
de nous adresser :
Tien-tsin, le 26 ftvrier 191o.

ETAT-iAJOR GEiLRAL
IWl BUREAU

N* 1773 A
_

. MONSEIGNEUR',

* Depuis I'arrivee des troupes francaises dans le Tchdly,
vous avez bien voulu mettre a la disposition du corps
expdditionnaire des Peres lazaristes, a titre d'aum6niers
auxiliaires.
a J'avais tenu a ce qu'ils fussent traites avec toute la
consideration Alaquelle ils out droit, et j'avais pris sur moi
de leur attribuer, en les assimilant aux aum6niers titulaires nommes par le ministre, une solde et des indemnitis
qui ne sont pas privues par les tarifs du budget de 'expidition de Chine.
a Le ministre de la Marine, ayant a plusieurs reprises
appele mon attention sur la nicessiti de n'engager aucune
depense non prevue par ces tarifs, et la periode de stationnement dans laquelle se trouve maintenant le corps expeditionnaire ne pouvant plus permettre de justifier le maintien d'un nombre d'aum6niers superieur a celui fixi par le
ministre, j'ai du reduire ce nombre et ne maintenir a ceux
qui voudraient bien encore nous continuer leur concours
divoud qu'une faible indemniti, dont j'espere pouvoir faire
approuver 'attribution, en la. motivant par les services
qu'ils rendent comme aum6niers interprktes.
a Je suis heureux de saisir cette occasion, Monseigneur, pour vous adresser et vous prier de transmettre
aux interess6s tous mes remerciements pour le zile et le
devouement avec lequel les Peres lazaristes se sont acquitts de leurs fonctions, et pour les services iminents
i. Mgr Jarlin (je n'etais pas encore de retour de mon dernier voyage
en France).
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qu'ils out rendus au corps expeditionnaire en toutes circonstances, et notamment pendant la periode des operations militaires.
a Veuillez agreer, Monseigneur, I'assurance de ma
haute consideration et de mon respectueux divouement.
a VOYRON. a

Inutile de dire que chacun de nous a continue ses services comme par le passe. Toucher une solde n'a pas ete
et ne sera jamais notre but; nous n'avons qu'un dUsir,
celui de travailler pour le bon Dieu et pour la gloire de la
France.
LA PERSECUTION DE 1goo DANS LE VICARIAT DE PEKIN
Mgr Favier a adresse a son clerg6 la lettre-circulaire suivante, que
nous traduisons du latin. Nous formons des vceux pour que les renseignements qui y sont demandes deviennent la base d'une decision
de l'Eglise, permettant d'honorer un jour tant de vaillants chretiens,
victimes de la persecution de 1'annee 19oo.
A TOUS LES MISSIONNAIRES ET PRETRES
DU VICARIAT DE PEKIN
TRkS CHERS CONFRERES ET COOPERATEURS,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamaisI
La violente persecution qui, I'an passe, a completement
bouleversi notre belle Mission, et que nos chretiens, non
sans une protection toute speciale et miraculeuse, ont courageusement soutenue, nous a donne presque autant d'insignes martyrs qu'elle a egorgd de victimes : tres rares, en
effet, furent ceux qui tenterent, par quelque marque d'apostasie que je crois avec confiance avoir ete purement exterieure, de sauver leur vie. Que dirai-je des missionnaires
qui, en bons pasteurs n'abandonnant pas leurs brebis, out
ite massacres au milieu de leur troupeau? Que dirai-je des
sceurs de la congregation de Saint-Joseph, qui,pour ces femmes et ces jeunes filles qu'elles servaient avec un zele ardent,
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ont subi la mor joyeusement? Que dirai-je de ces hommes
de ces femmes et de ces enfants qui ont confessi notre foi,
dans les plus atroces tortures?
Le Souverain Pontife, versant .des larmes de joie, m'a
charge d'etablir des proces canoniques au sujet de routes
ces victimes, pour accroitre la gloire de notre sainte
religion et avancer la glorification de ceux qui ont si courageusement combattu pour elle. Mais il m'est tres difficile
sans votre secours d'exicuter un si grand travail; c'est
pourquoi je recours a vous avec confiance.
Ceci etant pose : i* Chacun d'entre vous me rapportera
par ecrit, soit en chinois, soit en latin, soit meme en franaais, tout ce qu'il a vu lui-meme ou a appris de timoins au
sujet des apparitions de la bienheureuse Vierge Marie, des
anges ou d'autres saints, ou au sujet d'autres faits qui ont
paru miraculeux; et, autant qu'il le pourra, il aura soin de
munir ses icrits de la signature de ceux qui, quels qu'ils
soient, ou chretiens ou paiens, ont vu de leurs propres
yeux les mnmes prodiges.
2° II notera de la meme maniere ce qu'il aura pu connaitre de la mort de MM. d'Addosio, Garrigues, Dore,
Chavanne, Nid, Ly (Andre) et Pao (Thomas), c'est-a-dire
du lieu, du temps et des diverses circonstances de leur
martyre, et encore de leur sdpulture, etc.
3 II1icrira de meme ce qui concerne les onze sceurs de
Saint-Joseph qui ont itd massacries.
4° Avec les noms des chretiens ou chritiennes et des enfants, qui en affirmant leur foi ont subi la mort, il rapportera leur massacre et relatera avec soin toutes les circonstances de leur pricieuse mort.
5* Enfin il ecrira en detail et, autant que possible avec
les noms, le nombre des chritiens tuds en divers villages et
lieux de notre Mission ; car tous ceux-1A, quoique n'ayant
peut-etre pas eu une mort aussi hiroique, ont cependant
peri sans doute aucun en haine de la foi.
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Je vous prie avec instance en vue de la gloire de Dieu,
de la consolation de notre Pere tres aimant Leon XIII, du
plus grand bien de notre Mission de Pdkin, d'exicuter cet
important travail et de remplir ce devoir si grave sans retard, sans dpargnerles frais, avec pifti, zele et patience. Sur
l'ensemble de vos lettres, de vos ricits et de vos notes, et
apres avoir reuni toutes les depositions des temoins dument
signdes, une commission de plusieurs confreres, nommee
par moi au P6-Tang, dressera le proces, qui, scelld, sera
adressi par Nous au Souverain Pontife.
En l'amour du Divin Coeur de Jesus et de l'Immaculd
Cceur de la B. V. Marie, je demeure de vous tous,
Tres chers Confreres et tr6s aimes Cooperateurs,
Le tres humble Serviteur et tres devoui Confrere,
- Alphonse FAVIER, C. M.
Ev. de Pentacomie, Vic. ap. de Pikin.
Donnt i Pckin, en la fete de sainte Th6rtse,
leI5 octobre de 'an 19o0.
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Shang-hat, 29 juillet 19o1.

II y a quelques jours a peine, je revins du Nord oit j'6tais
alle visiter nos Missions, nos Missionnaires et nos Soeurs,
les Filles de la Chariti. Voici quelques ditails sur ce que

j'ai vu.
PEKING

De toutes nos Missions de Chine, c'est certainement celle
de Piking qui le plus a souffert de la rage des Boxeurs.
La destruction du Pi-TANG sembleavoirete le but le plus
constamment poursuivi par eux. Le P6-tang a dtd litteralement cribld par toutes sortes de projectiles : plus que tout
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le reste, la faqade de 1'6glise a souffert; la croix qui la dominait avait ite brisde, mais une grande croix de bois a vite
pris la place de celle de pierre, de sorte que la croix, le signe
de la victoire du Christ, In hoc signo vinces, domine toujours.
A c6te du Pe-tang (dglise du Nord), le Jen-tseu-tang
(temple de la Charitd) on maison de l'Immaculde-Conception, tenu par les Filles de la Charite, semble avoir etC
'objet de toutes les haines, de toute la rage des persecuteurs.
Les mines ont failli faire sauter 1'tablissement tout
entier devenu d'ailleurs miconnaissable. D'un seul coup,
une centaine d'enfants (les enfants de la creche), ont pdri
(12 aofit 19oo, six heures du matin). Deux cents et plus
d'autres chretiennes ont succombl aussi en divers temps,
victimes des projectiles, des mines et de la famine.
En allant du Pi-tang au Jen-tseu-tang, on traverse
un grand jardin, une esp6ce de pare, qui separe les deux
itablissements. Aujourd'hui, ce jardin ou pare est devenu
un cimetiere. Je m'arrdte religieusement devant un tertre a
moitid recouvert de gazon. Une petite croix de bois noir
m'avertit et je lis : < Ici reposent les restes mortels de
M. Claudius Chavanne », etc. Mes yeux se brouillent et
mes ltvres ne peuvent prononcer aucune priere.
Cher Monsieur Chavanne !... Je le voyais encore A son
depart de Paris, au mois de septembre 1899, plein de vie
et de santd... Et desormaisiletaitsous mes pieds ; on plut6t
du haut du ciel il me regardait, je pense, et au lieu de prier
pour lui, j'avais envie de I'invoquer.
Le Pe-tang est dedid au Saint-Sauveur. C'est comme
l'dglise-mere de toutes les Missions de Chine, la tte ou le
coeur de toutes les chrdtientes du CUleste-Empire. C'dtait
aussi le < Delenda Carthago z de Satan et des Boxeurs.
Eh bien, il est toujours IA, meurtri mais debout, imergeant au-dessus d'une mer de ruines et montrant toujours
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au loin sa tete encore fumante et toute noire des ravages du
sige.
A c6te du PC-tang, le Jen-tseu-tang est devenu comme
un champ de mort, bien qu'on y sente dja&partout la r6surrection et la vie. Ce qu'on y remarque avant tout, et non
pas sans quelque epouvante, ce sont deux inormes crateres,

PLAN DE PIKING
Indiquant I'emplacement des eglises: P6-tang (eglise du Nord; Saint-Sanieur)
Nan-tang (Eglise du Sud; Immaculte-Conception),
Tong-tang (6glise de I'Est; Saint-Joseph),
Si-tang (6glise de POuest; N.-D. des Sept-Douleurs).

par lesquels ont dclati les deux mines les plus meurtrieres.
Ensuite et tout autour de ces deux immenses bouches, on
ne voit que tas de briques, pierres, chaux, bois de construction a demi brifles, etc... Par-ci par-la, et meme partout des qu'on veut soulever un tant soit peu les decombres,
on decouvre des ossements humains de toute sorte, des
tibias, des crAnes, des machoires armies encore de toutes
leurs dents, des debris de cheveux souvent encore tres-
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sis, etc... Entre temps, je vois ma scur Wagensperg, qui
me conduit, se baissant et recueillant respectueusement,
mais sans crainte aucune, une machoire, une vertebre et
d'autres ossements, portant ensuite et deposant le tout dans
un cercueil decouvert pose la en permanence et destind i
recevoir les ddbris humains qu'on rencontre en traversant
ces ruines.
Pauvre Jen-tseu-tang, c'est-a-dire Temple de la Misericorde !... MalgrC tout, il est encore bien vivant. Les seurs
le parcourent et s'y multiplient pour tout rdparer. Les
enfants y travaillent et chantent leurs prieres comme par le
passe. La misdricorde n'a pas cesse un instant de s'y exercer. Peut-etre m8me ne s'y est-elle jamais mieux exercee
qu'au moment de I'6preuve, au moment oi tous les efforts
de Satan se concentraient sur lui pour 'andantir.
Dans le jardin du Jen-tseu-tang, on du moins ce qui
itait jadis le jardin du Jen-tseu-tang, entre la statue de
Marie Immaculee erigie au milieu de Pitablissement et la
chapelle oi elle a tant prii, sous un tertre et a r'ombre
d'une petite croix de bois, repose notre vdndrie et tant
regrettee sceur Jaurias, une femme forte dans son admirable
patience, une vraie fille de saint Vincent. Sur cette tombe,
non plus que sur celle de M. Chavanne, on ne sent le
besoin de prier, sinon pour soi.
A part le P6-tang et le Jen-tseu-tang, a Piking et dans
tous les environs de la capitale du Celeste-Empire, il ne
reste plus rien de tous les monuments et etablissements
catholiques.
Au NAN-TANG (dglise du Sud, dedide a 'Immaculee Conception), deux dnormes pans de mur s'elevant majestueusement dans les airs et s'y maintenant,je ne sais comment...;
et puis plus rien. Au Nan-tang et dans Pincendie du Nantang, sous les coups des incendiaires, bon nombre
d'enfants des dcoles des freres maristes, bon nombre de chrd-
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tiens et de chritiennes surtout ont trouvd la mort. Un certain nombre de vierges consacrees ADieu y ont consommd
leur martyre par le fer et dans les flammes. Par amour de
la chastetd, en effet, la force du Saint-Esprit les aidant, ces
saintes filles se sont pricipitees au milieu des brasiers pour
echapper aux mains impures des barbares qui les poursuivaient.
On raconte que les Boxeurs arrivant en furie au Nantang se prioccupaient avant tout des Filles de la Charitd.
C'est A elles surtout qu'ils en voulaient. Les soeurs avaient
etd arrachies de 1A quasi de force, quelques heures auparavant seulement. Le courage de quelques chritiens devouds
les avait sauvdes pour ainsi dire malgri elles.
MM. Chamot et Berteaux et quelques autres hommes
genereux qui se sont joints a eux ont sauve les seurs du
Nan-tang. Elles echapperent, mais d'autres vierges de
Jesus-Christ furent immoldes. Avec ces vierges, beaucoup
de chretiens et de chretiennes souffrirent la mort en haine
de la foi de Jesus-Christ.
Au mois de ma i goo, moins d'un mois avant I'dclat de
la persecution, pendant que j'itais un jour au Nan-tang,
je vois venir Amoi une toute jeune fille, modestement vetue,
pleine de vie et de sant6. Elle s'agenouille simplement
devant moi et, sans me regarder: a Pere, me dit-elle, recevez-moi, je vous prie, chez les Filles de la Charitd. b Et
comme je lui demandais qui elle itait, quel Age elle avait:
SJe m'appelle Ly Philomene, rdpondit-elle; j'ai seize
ans, je suis la fille du catechiste de Nan-tang, la niece de
Tsin-Tchang, l'ancien ministre de Chine a Paris. a
Puis, comme je faisais des difficulths au sujet de son Age,
de son inexperience des choses de communautl : c Pere,
reprit-elle, tout ce que vous dites est vrai; pourtant, je ne
puis pas attendre, il faut me recevoir au plus t6t; autrement, on va me fiancer et je ne veux pas, je ne veux pas
absolument me marier ! m
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LA-dessus, je pris son nom, je 1encourageai, je lui dis
que j'avais vu son oncle, sa tante et son frere Augustin a
Paris. Finalement, je la congidiai en lui donnant bon
espoir. Je ne devais plus la revoir ici-bas.
Quelques moments apres, j'interrogeai sur cette jeune
fille ma soeur Lieutier, qui m'en fit P1loge et appuya sa
demande. J'interrogeai aussi M. Favier, qui me rdpondit
simplement : a Oui, recevez-la. 11 y aura des difficults,
mais ii faut la recevoir. a
Dix jours plus tard, j'itais a Shang-hai; et de Shang-hai
la sceur Visitatrice icrivait a Peking que Philomene Ly
itait autorisde a se rendre chez les sceurs du Nan-tang, A
titre d'aspirante' A devenir Fille de la Charite.
Philomene Ly a eu juste le temps de recevoir sa lettre
d'admission a titre d'aspirante. Cette admission, d'ailleurs,
lui a cause une grande joie. Mais, hilas ! elle a vite aspire
plus haut qu'au Nan-tang. Le 14 juin 19oo, comme les
Boxeurs couraient sur elle et voulaient s'emparer d'elle
dans le but manifeste de I'outrager, la pauvre enfant se jeta
dans les brasiers de la maison de ses parents qui flambait,
et dans les bras de ses deux tantes, vierges elles aussi, et
modeles des vierges du Nan-tang, qui s'dtaient dejA pricipitiesdans le feu. Toutes trois, dtroitement embrass6es, consommerent leur martyre dans ce supreme embrassement.
Le Nan-tang dtait rantique 6glise cathedrale donnee par
Choun-tche, le premier empereur de la dynastie des Tsing, au
R. P. Adam Schall et laissde par les RR. PP. Jesuites comme
le plus beau monument de leur apostolat et comme la
trace la plus illustre de leur passage et de leur sejour a
i. Avant d'admettre les jeunes filles indigenes au postulat, les
sceursen Chine les reqoivent chez elles, i titre d'aspirantes, pour leur
enseigner le franeais et les etudier an peu; ce n'est quelorsque ces
aspirantes peuvent suffisamment comprendre etCtre comprises en
franFais,parler et lire en frangais,qu'elles sont admises chez les Filles.
de la Charit6 a faire leur postulat, si d'ailleurs on eat content d'elles
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Piking. II n'existe plus ou, du moins, il n'est plus qu'une
ruine. C'est le jeudi, fete du Tres Saint Sacrement, 14 juin
19oo, qu'il a ete devord par les flammes allumees par les
Boxeurs. L'incendie a commence vers huit heures du matin,
il a dure toute la journee et toute la nuit du 14 an 15 juin.
Apres le Nan-tang, venait le TONG-TANG (eglise de I'Est),
dedide saint Joseph.
Le Tong-tang, comme le Nan-tang, mais apres lui, a du
etre bati par Adam Schall, soit que celui-ci en ait obtenu
Pemplacement de 'empereur, soit qu'il l'ait achete avec la
permission de Sa Majeste Imperiale. 11 n'en demeure plus
aujourd'hui qu'un debris de murailles appuydes sur Fun
des angles on sur je ne sais quelle partie des fondations de
l'ancien edifice. L'emplacement de F'glise n'est plus qu'un
tohu-bohu de d6combres.
Au milieu de ces dCcombres ont di etre ensevelis
beaucoup de chritiens. A leur tete, le cher et v6ndrd
M. Garrigues que j'ai souvent entendu appeler a le saint
M. Garrigues, le saint Pere Garrigues ,, un vrai type
de simplicite et, ainsi, un veritable fils de saint Vincent.
On raconte que, au debut de 'incendie du Tong-tang, il
en serait sorti entraine par ses chrdtiens, mais qu'il aurait
ite massacre a peu de distance de son eglise embrasee.
C'etait le -mercredi 13 juin x9oo, veille de la fete du
Tres Saint Sacrement, la veille aussi de Iincendie du Nantang. C'est done le Tong-tang qui a eu 'honneur des premiers exploits des Boxeurs; c'dtait le plus beau monument
catholique de Peking.
Avec le pasteur, au Tong-tang, fut immolde une partie
du troupeau; notamment quatre jos6phines, ou religieuses
indigenes de Saint-Joseph, que j'avais vues une vingtaine
de jours auparavant dans leurs icoles du Tong-tang, bon
nombre de leurs enfants, tous les chretiens et toutes les
chretiennes qui ne purent pas fuir.
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C'tait le second grand sacrifice qu'offrait a N oire-Seigneur la jeune communauti des Filles de Saint-Joseph.
Quelquesjoursauparavant ddja, probablement en marchant
de Pao-ting-fou sur Pdking, les Boxeurs 6taient passes par
Kao-kia-tchoang, une belle chritientd d'environ 3oo fideles,
situde A 3oo lys ' environ au sud-sud-ouest de Pdking, et
a 15o lys de Tientsin a 'est, et de Pao-ting-fou a 'ouest,
A quelques kilometres seulement de la sous-prefecture de
Pa-tcheou, de qui elle depend au civil.
C'tait la tdte d'un sous-district du Nan-tang, ayant sous
sa juridiction tout le sud du Choun-tien-fou (prefecture de
Pdking), et gouvernant environ 2 5oo chritiens. II y avait
lA une belle eglise avec r6sidence de missionnaires, un
orphelinat de filles, des icoles de filles et un catechumenat
de femmes. Ces differents etablissements de filles et de
femmes itaient dirig6s par les Josephines.
A Papproche des Boxeurs, les enfants de rorphelinat
avaient etc confides en hAte aux families chritiennes de
l'endroit; une bonne moitie des chretiens avaient pris la
fuite, mais les quatre josdphines avaient refusd de s'enfuir.
Avec elles dtaient demeurdes bon nombre de filles ou
femmes qui n'avaient pas vouiu se s6parer de leurs maitresses.
Que se passa-t-il A Parrivee des Boxeurs? Personne ne
l'a dit. On sait seulement que les josephines furent massacrees, et avec elles toutes les chretiennes on catichumenes qui n'avaient pas voulu s'en siparer, tous les chrdtiens aussi qui n'avaient pas voulu fuir et, avec eux, les
orphelines qui leur avaient 6td confides.
Apris le Tong-tang et le Nan-tang, vient le SI-TLNG
( glise de l'Ouest ). Le Si-tang avait Cit fondi en 1723 par
M. Pedrini, lazariste, et donne par lui a la Propagande.

1. La ly chinoisc vaut cinq cents ou six cents mtres.
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C'tait donc lA PIglise et la risidence des missionnaires de
la Propagande. Le Si-tang etait didid a Notre-Dame des
Sept-Douleurs. II n'en reste plus rien aujourd'hui, les
Boxeurs ont fait table rase. C'etait le i5 juin 90oo.
Le pasteur de cette dglise, M. Dord, voyant lorage venir,
fit demander a Mgr Favier s'il lui dtait permis d'attendre a
son poste la tourmente. II recut une riponse affirmative de
son 4veque.
Fut-il d'abord massacre, cribld de coups dans sa chambre,
oi on l'aurait trouvd prosterne en prieres, ou se serait-il
transportd dans son eglise et y aurait-il requ le coup de la
mort? On bien encore aurait-il expird, suffoqud dans les
tlammes a la fois et frappd par les incendiaires? On ne le
saura peut-etre jamais.
On m'a plusieurs fois raconti que, apres sa mort du
moins, ses membres ou ddbris de membres encore tout palpitants auraient eti amoncelds sur I'autel principal de
I'dglise du Si-tang et 1A auraient et& brills & Pendroit o4
tous les jours auparavant il offrait le saint sacrifice. Corona
aurea super caput ejus.
VoilA donc comment sut mourir un enfant de Paris,
c'dtait le fils d'un artiste.
CHA-LA-EUL -

LES CIMETIERES EUROPENS

Si nous sortons de Peking et A peine en dehors de la
porte Pin-tseu-men, A une demi-heure environ A l'ouest
juste du Pd-tang, nous retrouvons, et, hilas! nous reconnaissons A peine Cha-la-edl.
Les Filles de la Chariti tenaient la un orphelinat de
petits gargons, qui avait etC fondd par une noble fille, descendante de la grande famille du bienheureux Eugene III,
ma sceur Bernardi.
Je I'avais visitd le 4 mars 19oo. L'etablissement itait
divisd en deux parties bien distinctes :d'une part les petits
orphelins, d'autre part les grands. Les petits etaient confids
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aux soins des sceurs, jusqu'au temps de leur premiere communion inclusivement. Des lors, ils passaient chez les
grands entre les mains des freres maristes. Ceux-ci achevaient de les instruire et leur enseignaient un metier. J'ai
tenu dans mes mains et admire les beaux imaux cloisonnis
que faisaient ces enfants.
Toute la maison debordait de vie et de gaite, le jour oh
j'dtais alle pour la visiter et pour voir les sceurs. Qui
aurait pu prevoir en ce moment que, quarante et quelques
jours apres, presque tous ces enfants seraient massacres,
tout Pitablissement serait rdduit en cendres et ras ?
Avec ces jeunes victimes fut aussi immold un frere mariste indigene, le frere Cadon, qui, d&s le premier jour du
danger, avait montrd un grand courage et qui n'avait absolument pas voulu quitter ses chers pupilles.
Le directeur de l'dcole et des ateliers des grands orphelins, le frere Joseph, devait aller rejoindre ses elIves martyrs
au ciel, un mois apres. La premiere mine qui eclata au
Jen-tseu-tang, le i8 juillet suivant, donna enfin sa couronne
au frere directeur de Cha-la; cette mine fit pirir vingt-cinq
personnes, dont le frere Joseph, et elle en blessa vingt-hiit
autres.
On ne saura jamais bien les horreurs qu'ont du commettre les Boxeurs dans cet orphelinat de Cha-la. Et c'est
sur des innocents, des enfants sans defense, que leur rage
put ia s'assouvir a loisir. C'etait le 17 juin, vers dix heures
du matin que commencerent Ala fois l'incendie et le massacre de Cha-la.
Quelques jours apres la ddlivrance de Peking, environ
deux mois apr6s le massacre de Cha-la-etl, les premiers visiteurs de l'orphelinat n'y trouverent plus que des ruines; en
certains endroits des amas infects de toutes sortes de matieres
en decomposition. Dans le voisinage des puits surtout, la
puanteur dtait insupportable, on y avait jeti et entasse cadavres sur cadavres, presque jusqu' I'orifice.
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Le spectacle qui s'offrit tout d'abord aux regards qui
voulurent plonger dans ces abimes de pestilence, mais
surtout quand on entreprit de retirer des puits les cadavres
ou les diffirents membres humains qui y avaient eit ensevelis, etait tel que la plume repugne a le decrire. Qu'il
suffise de dire que c'est a peinesi l'on put reconnaitre quelques enfants, a la natte de cheveux qu'on trouvait parfois
encore suspendue a certains crAnes.
A la suite des ecoles et des ateliers des frires maristes, et
separee seulement par un mur d'environ six pieds de haut,
etait une enceinte sacrie, que tous les Europiens venus i
Pdking visitaient et qu'on ne visitait d'ailleurs qu'avec respect: c'etait 1'antique cimetiere des Missionnaires donne
jadis A la Mission de Pikin, a la requete des RR. PP.
Jdsuites, par Ouang-lie, un des derniers empereurs de la
dynastie des Ming, a la mort du P. Ricci, en t6to, pour lui
servir de sepulture.
La premiere tombe, ou le premier mausolde, en style chinois, itait celui du P. Matthieu Ricci, le cIlebre fondateur
des Missions de la Compagnie de Jesus en Chine.
Venaient ensuite, toujours en style chinois, les tombeaux
des RR. PP. Longobardi, Adam Schall, Verbiest, etc.
Nous avions aussi enterrds 1l quelques-uns de nos confreres lazaristes portugais, M. Perreyra, M. Ribero, Mgr Pires,
morts le premier en 1824, le second en 1826 etle dernier
en t838.
Au sud et a quelques pas de ce cimeti&re, de 1autre c6te
de la route qui conduit a Cha-la, la Mission catholique avait
un autre cimetiere. C'est M. Pedrini, notre confrere, qui
l'avait acheti et puis donn6 & la Propagande, tout comme il
avait fait pour le Si-tang. C'est pour cela qu'on I'appelait
Kle cimetiere de la Propagande o. M. Pedrini y fur enterri
en 1746. L'empereur Kien-long fit les frais de ses funerailles.
C'est dans ce cimetiere qu'dtaient enterris jusqu'ici les
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pretres indig6nes de la mission de Peking. Quant aux pretres indigenes de la Congregation des Lazaristes, ils ont
toujoursiti enterres A Tcheng-fou-seu, an cimetiere franqais dont nous allons bient6t parler.
Adjacent au cimetiere de la Propagande, a rouest de ce
cimetiere, dtait un vaste terrain achetd par les Filles de la
Charite. Les deux proprietes, sdparees seulement par un
mur mitoyen, 6taient surveillies par un gardien unique
dont la petite habitation etait situde sur le terrain des sceurs
mais communiquait avec le cimetidre de la Propagande a
l'aide d'une porte pratiqude dans le mur mitoyen. La
propridtd des sceurs dtait divisde en deux parties: I'une,
contigue a la route qui va de Cha-la a Tcheng-fou-seu,
itait un jardin potager cultiv6 par le gardien; I'autre etait
le cimetiere des Filles de la Charite mortes depuis 1862.
C'etait done IA pour nous une relique tres pricieuse, bien
qu'elle fft de date relativement recente.
Dans ces trois cimetieres de Cha-la, de la Propagande et
des soeurs, tous les tombeaux ont 6td profanes et renverses
de fond en comble. Les ossements ont do etre bralis, les
cendres jetdes au vent, etc... II est difficile de se faire une
idde de la rage avec laquelle les Boxeurs ont cherchdi
souiller et puis a faire disparaitre tout ces souvenirs pieux.
Mais, en fait de cimetieres, il en etait encore un autre
presque aussi antique et non moins fameux, situd A une
bonne lieue a l'ouest de Cha-la, au pied ides montagnes.
C'etait le cimetiere de Tcheng-fou-seu, autrement dit cimetiere franqais, qui avait det donne A la Mission catholique
par rempereur Kang-hi.
LA reposaient, depuis plus de deux siecles, les restes
vendrables de bon nombre de Missionnaires de la Compagnie de Jesus, les RR. PP. GerbiUon, Bouvet, Parenin,
-de Mailla, Gaubil, Bourgeois, Amiot et autres. Puis
venaient nos confreres, les Missionnaires lazaristes,
M. Hanna, 1797; M. Raux, 18or ; Charles Paris, frere
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coadjuteur, 1804; M. Ghislain, 1812, et tous nos autres

confreres morts depuis 86o.
Entre tous les tombeaux, on en distinguait facilement
quelques-uns dont la structure itait plus remarquable que
celle des autres; ce sont, a l'ouest, les tombeaux de nos
vicaires apostoliques de Peking, Mgr Mouly, 1868; Mgr
Delaplace, 1884; Mgr Tagliabue, 1890; et Mgr Sarthou,
1899; a Pest, le tombeau de M. Albdric de Damas, officier francais, et le monument des autres officiers et soldats
franqais morts au courant de lexpedition de 186o.
Ce cimetiere 6tait fort pieux et bien entretenu; c'etait
-comme un but de pelerinage pour presque tous les europdens qui venaient a Peking.
Ici aussi la rage des Boxeurs s'est exercee aveugle
et cruelle. II ne reste plus aucune trace sensible des
tombeaux, ni des cercueils, ni des inscriptions. Tout
cela n'est plus qu'un tas enorme de d6molitions et de
matieres de toute sorte au milieu desquelles on a peine a
dicouvrir mme des ddbris d'ossements humains; tout a
ete recherche, profane, brdil ou calcine et puis jetd au vent.
C'est ainsi, d'ailleurs, qu'opt etd traitis tous les cimetibres a l'usage des Europdens, a Piking et aux environs.
En somme, on ne voit pas comment, dans la capitale du
Celeste-Empire, la rage des Boxeurs aurait pu s'exercer plus
violente et plus acharnde contre les Europeens en gendral
et contre les Missionnaires, les chritiens et les monuments
chretiens catholiques en particulier.
LES DISTRICTS DU VICARIAT DE PEKING

En dehors du territoire de Peking (prefecture de Chuntien-fou), et dans les differents districts de la Mission du
Tche-ly nord, que de ruines encore!
Dans le district de SUEN-HOA-Fou, qui est de tous les
districts celui qui a le plus souffert, les principales residences et eglises ont itd pillees, puis brfldes et ras6es;
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presque tout est A refaire. Nos Missionnaires y ont beau.
coup souffert; M. Catheline en particulier est extenud;
il est bien i craindre qu'il ne puisse plus jamais faire mission. II se repose en ce moment au Tche-kiang, dans I'ile
de Tchou-san, en compagnie du frere Gaertner.
Un autre Missionnaire de Suen-hoa-fou, un jeune
confrere indigene tout plein de vertus, M. Pierre Tong,
vient de mourir en route en se rendant aux montagnes.
On parle de 5 ooo chretiens qui auraient etd massacres
dans le seul district de Suen-hoa-fou.
Du district de KING-TONG, a 1'est de Peking, il faut dire a
pen pres la mdme chose que de celui de Suen-hoa-fou:
6glises et residences detruites, chritientds pill6es, sonvent andanties.
C'est dans ce district, au Pao-ti-shien, que M. Debus,
avec quatre autres pretres indigenes et pres de to ooo chrdtiens mal armis on pas armdsdu tout, ont riussi i se defendre pendant plus d'un mois, a la fois contre des multitudes
de Boxeurs et contre des regiments de r6guliers chinois
commandes par le gdndral Ma. C'est quand tout semblait
perdu et qu'on n'attendait pliis que la mor tele massacre
en masse, que la ddlivrance est arrivee.
Au debut de leur seconde marche sur Peking et apres la
prise de Pe-tsang, les allids arrivant i l'improviste mirent
en fuite les Boxeursetles reguliers qui terrorisaient le Paoti-shien. M. Dehus, ses pretres et la petite armee de chretiens s'enfuirent a Paventure, sans etre inquidtis par personne.
Le 5 aouit, fete de Notre-Dame desNeiges et veillede la fete
de la Transfiguration de Notre-Seigneur, vers six heures
du soir, M. Dehus arriva i Tientsin surprenant tout le
monde. On le croyait mort depuis longtemps et on m'avait
annoncd quasi-officiellement son diecs depuis une quinzaine de jours.
(A suivre.)
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TCHE-KIANG
F6vrier 1902.

Dans la province du Tchd-Kiang, comme dans la plupart
des autres, l'annde qui vient de s'ecouler a vu se retablir le
calme precidemment troubl6 par la rivolte des Boxeurs.
Nos etablissements ruines renaissent peu Apeu de leurs cendres, et nos chritiens disperses par la tourmenteont tous regagn~ leurs foyers. Ils sont plus que jamais attaches a leur
foi, et leur esprit de proselytisme, encourage par la victoire
des Europdens, leurs protecteurs, fait de nombreuses conquetes. La moisson s'annonce plus abondante que jamais,
et pour la recueillir il faudra non seulement dilater les
greniers du P&e de Famille, mais, par une consequence
inevitable, multiplier les ouvriers et les ressources. Esperons que le Maitre de la moisson ne tardera pas A y pourvoir. 11 semble, en effet, que le moment est critique et que
la gloire de Dieu est intressee a ce qu'il soit mis a profit
pour le bien des Ames. La crise epouvantable qui a bouleverse la Chine elle-meme non moins que les etablissements
des Missionnaires, les calculs de la politique ou les beaux
projets de l'industrie et du commerce,- aura cette fois pour
consequence non seulement d'ouvrir quelques nouveaux
debouches, mais d'asseoir les bases d'une vraie transformation sociale, espirons-le.
Obligie de se r6veiller de sa lthargie siculaire, la Chine
ouvre ses portes toutes grandes non seulement aux choses,
mais aux idees, et commence par reformer le programme
des examens. De temps immemorial ce fut Ia le moule par
o6 passa toute la classe dirigeante, et qui ne sait qu'il fut
toujours d'un exclusivisme jaloux. A part les traits d'un
Confucius ou d'un Mencius, ii n'exprimait aucune silhouette nouvelle, aucun trait qui rappelat mime de loin
les lignes caract&ristiques du. progres des lettres et des
sciences occidentales. De 1A, chez le lettr6 et le mandarin
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ignorance, souvent renforcde du m6pris, de tout ce qui ne
se trouve pas dans les livres classiques; de li, ces mille
.uperstitions et prdjuges que la classe dirigeante entretient
soigneusement dans le peuple.
Cette vieille routine sera abandonnie. On ne cherchera
plus & I'ecole des anciens sages uniquement les notions
de littirature classique et d'histoire ancienne saturee
de mythologie. Une bonne panie du temps sera reservee
a N'tude des langues, des lettres et des sciences europiennes. Les jeunes gens passeront mime les mers pour
mieux s'assimiler notre civilisation, et viendront s'instruire
sur les bancs de nos colleges et de nos universites. Ceux
a qui leurttat
de fortune ne permettra pas ces longs
voyages, trouveront sur place toutes les facilites que ncessitera leur nouvelle 6ducation. Des 6coles dirigdes par des
maitres europiens s'ouvrent dejA dans les grandes villes.
Le gouverneur du Tche-Kiang en installe plusieurs dans
sa capitale, et le Tao-tai de Ning-Poest en qute d'un personnel enseignant assez considerable pour en ouvrir une
demi-douzaine. Si ce beau zele se maintient et se propage,
la Chine sera transformde dans un avenir peu lointain. La
jeunesse entrant ainsi en relation journellement et pendant
plusieurs annees avec des maitres europdens, laissera bien
vite tomber ses prejuges et, vus de prts, ces a Diables d'occident z ne lui paraitront plus ni si mauvais ni si sorciers.
Et si apres avoir sacrifid ses prdjugds et ses mille pratiques
superstitieuses, elle n'embrasse pas la vraie religion, du
moins elle apprendra A la respecter et A lui vouer 'admiration qu'eile mirite. Mais encore pour cela faut-il que le
Missionnaire soit A meme de se transformer en maitre
d'6cole, comme on a fait au Japon, ou s'il ne peut pas abandonner le ministire de la parole et le soin de ses chrdtiens
et catechumenes, d'appeler A son secours les membres des
congregations enseignantes. C'est li le grand souci de
l'heure prisente et nous esp6rons le voir partag6 par la
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grande oeuvre de la Propagation de la Foi. Les frais d'installation de cette nouvelle oeuvre ades Ecoles de 1'ExtremeOrient i seront considirables, et il est a souhaiter que les
ames genereuses qui ne sont indiffirentes a rien de ce qui
peut directementou indirectement avancer le regne de Dieu
et les conquites pacifiques de 1'Eglise, prennent cette grave
question en consideration et nous aident a la resoudre.
M. FAVEAu, pretre de la Mission.
KIANG-SI
LES BOXEURS AU

SEPTENTRIONAL

KIANG-SI

SEPTENTRIONAL

PERSiCUTIONS ET VICTIMES. -

EN I900.

NOTES PAR MP FERRANT

Les journaux, les revues, les lettres des Missionnaires ont
signale les causes des douloureux evinements de 1900.

Qu'il me suffise de faire remarquer que ces evenements ont
eu le caractere bien ivident d'une persecutionparfaitement
organisde. Ce n'dtait plus, comme jadis, des faits locaux
dus a des circonstances particulikres, a des haines ou hostilitds personnelles. Ce n'dtait plus une insurrection plus
ou moins subite d'une populace qui suit aveugliment un
chef improvise. Dans les derniers ivenements, exactions,
pillages, incendies, meurtres, tout avait etd combind, organisd, non seulement dans l'tendue d'une prdfecture, mais a
travers le pays entier. II y avait partout des chefs qui commandaient et des gens qui obeissaient, et cela avec un
ensemble et une discipline uniformes qui prouvent qu'un
mdme ressort a fait mouvoir tous les instruments de cette

persdcution. Les ordres partaient d'en haut, de la cour
impdriale ou,du moins, du prince Touan et des hauts dignitaires de son parti. Les executeurs etaient, dans le Nord,
les affilids de la societd dite des Boxeurs; dans le Sud, les
membres d'une milice locale, institude ricemment sous Ie

nom de Pao-Kia. C'Utait une sorte de garde nationale, etablie dans les villes et les centres principaux de la cam-
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pagne. Le but apparent (le nom l'indiquait) etait de maintenir I'ordre public parmi les populations. En rdaliti, le
but principal, sinon unique, etait de former et de grouper,

sous un titre officiellement reconnu, toute une administration nouvelle en vue d'un soul6vement general.
On organisa-donc une serie hidrarchique de conseils:
conseil de canton, conseil de section, conseil de village ou
de famille. Ces conseils dirigeants etaient gouvernas par
les lettres les plus influents de lendroit. On y avait dresse
tout un plan de campagne contre les Europeens et leurs
adeptes; on avait concert6 et combine en detail I'action de
chaque assaillant contre les propridets des Missionnaires,
contre la personne ou les biens de chaque neophyte en particulier. On avait designe nommiment chacune des families
chretiennes et determine la peine a subir: c'etait ou une
forte rangon pour entrainer l'apostasie, on le pillage des
biens et des recoltes, ou l'incendie des maisons, ou le massacre d'un ou de plusieurs membres. Au signal venu de
Pekin, le plan fat execute presque sur tous les points a la
fois. Je n'ai pas a faire le ricit complet des phases de la
persecution dans la province du Kiang-Si. Je me borne a
donner quelques chiffres et quelques details concernant particulibrement notre Mission on Vicariat du Kiang-Si
septentrional.
1*Missionnaires.- Nous n'avons eu A deplorer la perte
d'aucunde nos Missionnaires. Lemot d'ordre, au Kiang-Si,
semble avoir ete: a Pillez, incendiez, tuez les chretiens
indigines, mais epargnez les vies des Europdens, a moins
qu'ils ne se refusent a partir; auquel cas incendiez leurs
etablissements et, s'il le faut, massacrez les Missionnaires. '
Dans ces conditions la presence des Missionnaires au milieu de leurs chritiens, loin d'&tre une garantie de protection pour ceux-ci, etait une cause de danger plus grand, de
poursuites plus hostiles. Les neophytes le.comprenaient et
ils pressaient leurs pretres de se refugier momentanement
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dans les ports ouverts an commerce europien, Kiou-Kiang
et Shanghai. Les autorites consulaires donnerent des ordres
dans le meme sens. Nos Missionnaires ralliirent donc
Kiou-Kiang, puis Shanghai.
2' Filles de la Charite. - Les deux itablissements
'orphelinat Notre-Dame-des-Anges et h6pital Saint-Vincent) furent vacuds. Les sceurs se rendirent i la maison centrale de Shanghai. Les trois cents orphelines lurent placies
dans d'honnktes families des environs; les vieillards furent
congidids et ils trouverent un refuge chez des parents ou
des amis. Les dtablissements furent menaces surtout a certains moments o& I'effervescence contre les dtrangers devenait grandissante a Kiou-Kiang. Mais, par la grace de Dieu,
les menaces n'eurent pas d'exdcution, les immeubles resterent intacts, et les soeurs, rentrees de Shanghai en
novembre et ddcembre retrouverent leurs maisons en bon
ordre. Le personnel des pauvres rentra peu a peu. Cest chose
presque merveilleuse que des trois cents orphelines (de sept
a dix-huit ans) placies chez des etrangers, souvent chez des
paiens, pas une seule ne tit igar&e; toutes rentrerent heureuses de retrouver les soeurs et l'orphelinat.
3° Biens de la Mission. Eglises, chapelles. - Dans notre
Vicariat du Kiang-Si sept' les desastres materiels ont etc
moins gienraux que dans les deux Vicariats voisins. Lestrois
grands centres d'oeuvres, Kiou-Kiang, Nan-Tchang, SanKiao ont ti6 pargnis sous le rapport des idifices. La raison
en est que le gouverneur Song, fonctionnaire extrdmement
hostile aux Europeens, voulait tout en satisfaisant sa haine
implacable, sauver cependant les apparences en se minageant une voie pour se disculper au besoin. II donna donc
'ordre de raser les itablissements des deux autres Vicariats,
mais il recommanda d'epargner ceux de la capitale ou il
siegeaitet ceux de Kiou-Kiang, oi 1'influence europeenne est
plus directe, grice aux navires de guerre qui peuvent y
aborder.
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Ces edablissements furent donc fermis et munis a chacune des portes du sceau officiel des mandarins locaux. La
pancarte du sceau d6clarait que ces immeubles avaient
eti confisquds aux Europeens, et qu'ils itaient des idifices d'utilite publique appartenant au Gouvernement
chinois. On declarait au peuple que ces dtablissements
seraient transformds en pagodes, en hospices de vieillards et
de veuves, en maisons communales pour les lettres, etc.
Le ruse gouverneur jouait double jeu: en cas de reaction
ou de victoire des Europdens, les immeubles se retrouveraient intacts, aucune indemnitie payer; en cas de defaite
definitive, nos beaux dtablissements serviraient a merveille
Ades institutions d'utilitd publique. C'est de la sorte que
nos Missionnaires, a leur retour de I'exil, retrouverent les
immeubles de nos trois centres principaux. Le sceau officiel les avait garantis, avec tout ce qu'ils contenaient, mobilier, bibliotheques, effets d'Cglise, etc.
Notre Vicariat a ndanmoins perdu, dans le village de
Lin-pi-Chan, une eglise toute neuve ainsi que le presbytere et l'dcole qui l'avoisinaient. Les imeutiers de Tse-Kan
et de Tsin-Shien attaquerent le village et incendierent les
maisons de tous ceux qui ne voulaient pas apostasier. Er
mime temps ils mirent le feu A 1'eglise qui, ainsi que le
presbytere et l'cole, ne fut bient6t qu'un monceau de
ruines.
Un oratoire de campagne fut aussi incendie dans le district de Lin-Kiang. Une douzaine d'autres oratoires situCs
dans diffirents districts, sans etre completement ddtruits,
furent pilles et plus ou moins fortement endommages.
4° Chretiens. Souffrances et pertes des particuliers.Les neophytes de notre Vicariat ont etc cruellement
eprouvis, plus cruellement peut-etre que dans les Vicariats
voisins: c'est chez nous qu'il y a eu, relativement, un plus
grand nombre de personnes massacrees en haine de la
religion; et le nombre de ceux qui ont ite ranqonnes,
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pillis, battus est comparativement aussi considerable.
II serait trop long de faire l'enumiration des families
chretiennes victimes de vols, de pillages de concussions
diverses, d'incendie de leurs maisons. Qu'il me suffise
d'indiquer le chiffre de7io, qui est la somme approximative
des families qui ont subi la perte totale ou partielle de
leurs biens. Notre vicariat ne compte que 5 a 6 ooo chretiens; aussi ce chiffre de 710 families suffit pour faire comprendre que 1'immense majoritd de nos ndophytes a support6 les pertes et souffrances de la persecution. Un certain
nombre de families furent simplement ranionnees, c'est-adire obligdes de verser une somme d'argent ou une quanliti ddterminde de sacs de riz : moyennant cette amende et
sans 6tre inquieties sous le rapport de la foi, elles obtenaient limmunitd d'autres chatiments. Generalement,
cependant, on ne se contentait pas de rangonner, mais on
exigeait un acte d'apostasie implicite ou de reniement de la
religion catholique, comme dtant une religion etrangere,
iidigne des Chinois. Les chritiens refusant cet acte, on
pillait Icurs maisons ou on les incendiait, on confisquait
leurs ricoltes et leurs champs; en nombre de cas, on infligeait encore des punitions corporelles, la bastonnade, la
suspension par la tresse des cheveux, par les pouces, par
les pieds, etc... Pendant prbs de six mois (juillet-ddcembre)
nos ndophytes furent partout en butte a une sdrie ininterrompue de vexations de ce genre, et c'est un sujet de grande
consolation de constater que, gdenralement, ils montrerent
durant cette persicution, un courage admirable, une foi
heroique. Depouilles de tout, repousses par tout le monde,
sinon traques comme des betes fauves, ils supporterent des
privations extremes avec une patience et une longanimite
digne des martyrs des premiers siecles. L'hiver fut extremement rude pour eux; plusieurs moururent de faim et de
froid le long des routes. Ce sont de vrais martyrs quoique
morts dans l'obscuritd; c'est bien pour la religion sainte
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qu'ils souffraient; un seul acte d'apostasie leur aurait
dpargnd les privations et les tortures auxquelles ils ont
succomb6. Aux yeux de Dieu, ils auront, je n'en doute pas,
droit A la palme du martyre.
En dehors de ces victimes tombees dans 'obscuriti, il y
a eu dans notre vicariat 23 personnes qui sont mortes
glorieusement, massacrdes par des bourreaux en haine de
la religion. Voici leur nom avec quelques courts details de
leur supplice.
Dans le district de Fongtcheng, Shiong-ni-iou, chritien
-

et sa femme -

arretes, garrottis, conduits dans la

pagode. On delibdra toute la nuit sur le genre de mort a
leur faire subir. II fut decidd qu'ils seraient noyes dans un
etang a peu de distance. Durantle trajet, les victimes invoquaient a haute voix les saints noms de Jdsus et de Marie.
Les bourreaux irritis, avant d'arriver a P'tang, jeteren t
le chretien dans un ruisseau boueux oi il y avait un pied
de vase. Ils pietinerent le malheureux jusqu'i ce qu'il eut
rendu le dernier soupir. La femme, debarrass6e de ses liens,
fut jetre dans r6tang a trois reprises, et trois fois elle en fut
retiree par des paiens compatissants, qui, en fin de compte,
la vendirent a une famille paienne.
In-kia, une mere et ses deux fils, arr&ets, battus, garrottis
et noyes.
En fevrier 190o, deux autres chretiens que Pon fit mourir en leur fendant le crane et dont on brala ensuite les
cadavres.
Dans le district de Linkiang. Au village de Hoang-mikang-kia, une jeune veuve catichumene, pen instruite de
la religion, mais sachant qu'il y a un seul Dieu, Maitre da
ciel et de la terre, et ayant chez elle une image de la
Sainte-Vierge. Arretee, elle fut liee a un arbre et y resta
trois heures durant, pendant qu'on deliberait sur son sort.
II ful statue qu'elle se noierait. On la descendit de 1'arbre,
on la conduisit pres d'un etang qui n'avait qu'une ving-
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taine de centimetres d'eau bourbeuse et on lui enjoignit de
se jeter dans I'etang. La victime, a genoux, ne s'empressant
pas d'obeir, un bourreau la saisit, la jeta dans la vase et, a
1'aide d'une fourche, lui maintint la tete dans I'eau jusqu'a
ce qu'elle eut expire.
Dans le district de Kao-ngan.
Le chritien Esen fut arrete avec ses deux enfants. ILs
furent suspendus toute la nuit dans le Sse-tang on maison
commune. Le lendemain matin on les traina sur la route
qui conduit a la ville, dans le but de les livrer au mandarin. Mais avant d'arriver A la sous-prefecture, un bourreau se servant d'un long et pesant glaive de soldat, trancha
la tete au pere de famille. Les enfants furent ensuite
relaches.
Le chritien Yang, noyd dans un ruisseau, sur la route ot
on le trainait vers la ville.
Le chritien King, au village de To-mi-san, fut assommi
a coups de barre de fer qu'on lui assdnait sur tout le corps.
Enfin, les deux chritiens Shiu-tsai-sse et Shiu-tsai-hoa.
C'etaient d'assez riches villageois, possesseurs d'une mine
de charbon o6 des puits avaient dtd creuscs ces dernirres
annees. Nouveaux convertis, ils avaient entraine par leur
exemple un bon nombre des membres de leur famille. Le
demon lear en voulait, et, des le ddbut de la persecution,
les zelds niophytes furent le point de mire de la haine des
lettris hostiles. On les saisit, on les suspendit, on les fit
expirer sous les coups; puis on traina leurs cadavres
jusqu' P'entrie des fosses a charbon oi on les pricipita
ainsi que les deux chevaux avec selles A leur usage.
Dans le district de Shan-kao.
Un vieillard, Ly, lettrC chretien et maitre d'ecole, fut
arretr, et apres avoir subi toutes sortes d'avanies, fut traind
dans la rue par une corde qui lui serrait le cou. Le vieillard
ne tarda pas a expirer avant mdme qu'il eQt etd traind au
lieu on on voulait 1'exicuter.
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San-Kiou-Kiao eut a endurer aussi route une serie de
mauvais traitements, de coups, etc. Enfin on lui fendit le
crane a coups de beche.
La veuve Tso fut depouillee de tous ses biens; r6serve
de grains, v4tements, mobilier, tout fut pilli. Puis la
pauvre femme fut enferm6e dans un grenier dont I'issue
etait soigneusement gardde. C'est la qu'elle mourut de
faim et aussi par suite des mauvais traitements dont on
l'avait accablde les jours prec6dents.
Dans le district de Kin-tchang.
Le chritien Kao fut condamnd i pdrir dans les eaux de
la riviere. On I'y jeta en effet, et, pour hater sa mort, il fut
perce de plusieurs coups de lance.
Ngani-ong-kouei etait le fidele domestique du missionnaire. Pendant la persecution, il allait visiter les families
des neophytes pour soutenir leur courage et leur fideliti i
la vraie foi. Pendant qu'il remplissait ce ministere de
charit6, il fut arr8te,garrotte, soumis a plusieurs genres de
tortures et enfin frappi au coeur d'un coup mortel.
Le chretien Ouang subit le meme genre de mort, A la
meme epoque.
Enfin le chretien Tsu-ieou, cousin de Ngan-kiong ouei,
fut arret6 au moment oh il se rendait au tribunal pour
accuser les meurtriers de son cousin. On I'enferma pieds
et mains lies dans une 6table, et on lui fit avaler une coupe
empoisonnie. Il succomba quelques instants apres.
Telle est la liste de nos victimesde la persecution de 19oo.
Te martyrum candidatus laudat exercitus i Ces fideles
confesseurs de la foi seront, nous I'espdrons, des protecteurs pour notre vicariat, et leur sang sera une semence de
nouveaux chritiens

- P. FERRANT, C. M.
Eyiq.-coadj. au Kiang-si septentrional.
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Lettre de Mgr FERRANT,

une bienfaitrice

de la Mission.
MDAME,
MADAME,

Kin-kiang, le 15 aoth xgol.

.... Vous aurez appris peut-6tre que des inondations
effroyables viennent de devaster nos contries. C'est la ruine,
et une ruine complete pour des milliers, des centaines de
milliers de malheureux. J'ai donnd a M. Angdli quelques
details au sujet des victimes englouties par le fliau, et de
celles, plus nombreuses, qui ont echappe au naufrage mais
apres avoir tout perdu, rdcoltes, bitail, vatements, biens et
maisons. C'est au milieu de cet immense malheur que la
sainte Vierge nous a donni une preuve signalde de sa maternelle protection, et c'est ce fait consolant que je prends
la libertd de vous raconter.
9 Au plus fort de linondation, et dans un moment oil
une violente tempite ou typhon soulevait les eaux du fleuve
en y produisant de fortes vagues, une embarcation, qui
cherchait a traverser le courant, fut prise en travers par un
coup de vent. La nacelle pencha brusquement et se retourna
sur elle-meme, la coque en Pair. Tous les passagers avaient
sombre; ils etaient au nombre de huit: une chritienne,
deux catichumenes et cinq paiens. Au moment du naufrage, la chrdtienne jeta un cri : 6 Sainte Mere du Ciel,
sauvez-nous! i Un instant apres, les huit naufrages
s'itaient, chacun de leur c6td, accroches aux diverses parties
de la coquille de l'esquif renversi. 11 y avait dijA quelque
chose de merveilleux dans ce fait que les malheureux
n'avaient pas et& entrainis par la violence du courant, d'une
rapidite de to kilometres a Pheure, et que, malgri les vagues
et le vent, ils n'avaient pas 6td separes de la nacelle. La
chretienne et les catichumenes continuerent leurs cris de
ddtresse vers Marie, et tous les naufragis, les paiens y compris, virent bient6t dans les airs, au-dessus de la barque,
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la sainte Vierge portant i'Enlant Jesus dans ses bras. Marie
se courbait vers les malheureux comme pour les soutenir
et les conduire par la main. L'apparition dura pres de trois
heures, et, je le rip6te, tous en furent favorisis, non seulement la chretienne et les catechumenes qui continuerent a
repiter leurs invocations: a Sainte Marie, sainte Mere du
Ciel, sauvez-nous! a mais encore les paiens qui unirent leurs
voix a celles de leurs compagnons, et, sans connaitre le
nom de Marie, l'invoquaient en criant : a Diesse des chrdtiens, sauvez-nous ! , La nacelle renversee et les malheureux
qui s'y accrochaient fut emportie par le courant jusqu'A une
distance de 3o kilometres. Arrivee un pen au-dessus de la
ville de Hou-Keou, elle fut entrainde vers le bord, et,
humainement parlant, elle devait, avec les naufrages, aller
se briser contre les rochers sur lesquels le flot mugissait
avec fracas. Les naufragis multiplierent leurs invocations,
les paiens promirent de se faire chretiens, et, 6 prodige
nouveau, 'epave entra sans la moindre secousse dans une
echancrure du roc. Les huit malheureux eurent a peine
mis le pied sur le rocher, que la barque fut emportee par
les flots et disparut. A ce moment aussi, I'apparition s'evanouit. Les naufragss se rendirent a 'oratoire de Hou-Keou,
oi notre catechiste les reconforta. Le lendemain, ils venaient
dans notre eglise de Kin-Kiang rendre graces a Marie.
-- P. FERRNT.
Evdq.-coadi. au Kiang-si septentrional.

AMeRIQUE
tTATS-UNIS
SOUVENIRS DES PREMIERS TRAVAUX

DES MISSIONNAIRES LAZARISTES

DANS LILLINOIS

Dans la preface du volume que nous avons publid 'an dernier, sous
le titre de Repertoire historique de la Congregationde la Mission,
nous disions (page 6) : 1La liste de nos etablissements - on ne le
supposerait peut-etre pas - a etc la plus difficile a etablir, et elle
reste vraisemblablement la plus imparfaite. Au commencement de ce
sircle, lorsque la Congregation, se reunissant de nouveau, fondait en
France, en Amdrique et de divers autres c6tes, avec un zele admirable, des etablissements qu'elle ne pouvait pas toujours soutenir,
meme des choses importantes n'ont pas e6ti crites. a En voici un
exemple : il n'est pas fait mention de la Mission de Peoria aux
itats-Unis.
Or, dans un recueil de discours de Mgr Spalding, eveque de la
ville Peoria, devenue aujourd'hui un sidge episcopal, traduit de
I'anglais et publid sous le titre : Opportunitd (un vol. in-i8, Paris,
Lethielleux, 19oi), on lit ces paroles en l'introduction placee, par le
traducteur, M. l'abb6 Klein, en tlte du volume:

Trois cents lieues; l'ouest de New-York et sous la
meme latitude, un pen au sud de Chicago, un peu au nord
de Saint-Louis, dans l'Etat d'lllinois et sur la riviere de ce
nom, vous trouverez Peoria.
Ces parages furent explores et evangelisds par les Frangais des avant la fin du dix-septieme siacle; on y conserve
encore le souvenir, et plus fiddleinent que chez nous, de ce
vaillant et infortune Cavelier de La Salle qui, sous le nom
de Louisiane, donna i Louis XIV plus de territoires que ne
lui en conquirent, meme provisoirement, les armes de
Condd, de Turenne et de Luxembourg. Durant tout le dixhuitieme siecle, 'Illinois retomba dans Panarchie, et il faut
descendre assez avant dans le dix-neuvieme pour voir le
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catholicisme s'y implanter difinitivement, grAce au z6le de
nos Lazaristes francais.
C'est une impression 6trange pour nous, gens du VieuxMonde, et qui fait vivement ressortir la croissance rapide du
Nouveau, de lire dans les a fastes a d'un diocese des passages
comme celui-ci: a Le petit village de Kickapoo, a quatorze
milles nord-est de Peoria, se vante de possider la premiere
eglise fixe qui ait itd construite dans lillinois. C'est une
petite dglise en pierre, oil lon officie encore, et doni la
premiere pierre fut posee le 4 aout 1839. * A cette epoque
reculee, in those early days, le pritre de la Mission, qui
celebrait les fetes de Noel dans ce district, disait une messe
a minuit a Kickapoo, faisait en hAte ses cinq lieues pour ea
dire une autre a Peoria le matin, et disait la troisieme vers
midi a Black-Partridge, ou Perdrix-Noire.it On a peine i
croire, ajoute le chroniqueur, que de telles choses aient pu
avoir pour temoins des gens qui vivent encore, alors que
maintenant il se celebre plus de trente messes par jour dans
la seule ville de Pioria. a I1 n'y en avait, jusqu'en 1840,
pas plus d'une toutes les six semaines. On officiait devant
neuf ou dix personnes, dans une chambre dont la location
coutait un dollar chaque fois.
En 1842, Mgr Kenrick, eveque de Saint-Louis, vint a
Pdoria donner la confirmation. Aux fiddles, qui etaient
accourus de fort loin pour la circonstance, il recommanda
d'acheter un emplacement pour la construction d'une eglise.
Un catholique, du nom de Patrick Ward, fut charg6 de
lopiration. Entre plusieurs terrains de deux a quatre cents
dollars, il en choisit un qui appartenait a un M. Wren, et ii
se mit en devoir de debattre le prix.
* Combien je veux de ce lot? demanda le proprietaire.
Mais, d'abord, Ward, qu'est-ce que vous voulez en faire?
- C'est pour batir une eglise catholique. - Une dglise catholique! Vous ites done catholique, Ward? Quelle sorte
de gens est-ce que les catholiques? Vous ressemblent-ils, et
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sont-ils ddmocrates? Alors, cela va bien. On m'a offert deux
cent cinquante dollars de ce terrain; mais puisque les catholiques sont tous ddmocrates, je vous le laisse a cent dollars.*
Peu de temps apres, une premiere dglise, dedide a NotreDame, s'elevait &Peoria, sur les bords gracieux de la riviere.
A partir de ce moment, le catholicisme fit de tels progres
dans la ville et dans la region, qu'en 1872, Mgr Foley,
ivdque de Chicago, dont relevait alors tout PIllinois, resolut
de demander a Rome la division de son diocese. Au bout de
trois ans, - le temps, en Amerique, de creer plusieurs
villes - sa requete fut exaucee, et le Saint-Siege etablit un
dvechde
Peoria, en designant pour premier titulaire
M. Hurley, venerable cure d'une des paroisses de la ville;
mais, celui-ci ayant fait agreer les raisons qu'il avait de se
soustraire a une charge aussi lourde, Rome nomma a sa
place, le 28 novembre 1876, un vicaire de New-York,
agi de trente-sept ans, et qui s'appelait John-Lancaster
Spalding.
Nous sommes reconnaissants a l'auteur de cette belle Introduction
d'avoir fait revivre le souvenir des premiers Missionnaires lazaristes a Poria.
Nous allons reproduire, a cette occasion, un article du journal
catholique de Chicago : The new world (le Nouveau monde), du
15 avril 19oo, qui resume les travaux des premiers Missionnaires
lazaristes dans cette region. Nous devons la communication et la traduction de cette 6tude a MM. Th. Levan et Em. Neveu, qui nous les
ont envoyees de la Maison internationale des Lazaristes A Rome, via
San-Nicola da Tolentino, 67.
Ce ne soot 1• que des notes : mais leur concision est eloquente
elle-mime. On voit les Missionnaires rayonner de tous cdt6s, et fort
loin, et se replier ensuite au fur et a mesure que sur les terrains
qu'ils viennent de ddfricher arrivent des ouvriers qui cultivent d'une
maniere stable le champ deja ensemencd.
LA SALLE ET SES D&PENDANCES.

MM. J.-Blaise Raho et Louis-Aloysius Parodi (Italiens),
pritres de la Congregation de la Mission du siminaire de
Sainte-Marie (a Bois-brdli , Perry county, Etat de Mis-
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souri ),furent envoyes par leur visiteur et supdrieur, M. Jean
Timon, et par ordre de Mgr Rosati, eveque de Saint-Louis,
a La Salle, oi ils arrivrent le 29 mars i838 et commencerent a y cultiver la vigne du Seigneur.
Cette relation est la traduction exacte d'une note latine
ecrite par M. Raho en tdte du registre baptismal de La
Salle.
Les Missionnaires v6curent pendant quelque temps avec
M. Guillaume Byrne, l'ingenieur du canal Illinois-Michigan.
Les premiers offices furent c6ldbris dans une vieille maison louse, pendant que s'dlevait l'eglise avec leur demeure, laquelle n'6tait qu'une continuation de 1'iglise,
et comprenait un 6tage et quatre chambres : sacristie, parloir, cuisine, chambre a coucher, chambre d'itudes. L'dcurie oii se trouvaient leurs chevaux itait a soixante pieds de
la maison.
Le nom de la premiere dglise fut Sainte-Croix; ce nomn
fut assigne par la volontd de M. Rosati lui-mime.
M. Raho ccrivait en janvier 1840 : a Quand le temps
le permet nous cildbrons en plein air, le peuple itant tres
nombreux. D
Dans une lettre 6crite le 20 octobre 1838, M. Raho avait
dit : « Je suis presse d'itablir une eglise a x5 milles d'ici, i
Ottava. Je me propose d'y aller dimanche prochain pour y
dire la messe et y precher, soit dans une maison, soit en
plein air. Ici, je vous assure que la moisson est grande. Au
commencement de juin, j'ai fait un tour a cheval dans rintirieur de 'Etat, a 15o mille d'ici, pour visiter quatre cents
catholiques depourvus de tout secours religieux. Je suis
resti avec eux une quinzaine de jours, et je puis vous assurer que les consolations ne m'ont pas manqu6.
a Ces catholiques itaient occupis A la construction d'un
chemin de fer. Leur maitre, dur et impitoyable, refusait de
leur laisser une heure dans la journee pour les exercices
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religieux, de sorte que nous dtions obliges de prendre sur la
nuit. IIs accouraient en foule dans ma cabine faite de troncs
d'arbre. Apr6s avoir entendu leurs confessions, j'ai donni
la sainte communion a cinquante d'entre eux le jour de
I'Ascension. Pendant que j'itais 1I, j'ai appris qu'il y avait,
A3o milles, trente catholiques qui n'avaient pas vu un pretre
depuis dix ans, et qui vivaient au milieu de protestants
remplis de prdjuges. Les femmes protestantes, excit6es par
leurs ministres, avaient menac6 de me briler vif. Le 14 juin,
je me rendis au milieu d'eux. Je trouvai qu'ils avaient tous
recu les sacrements Iannee auparavant.
a Chaque soir, de cinq a six heures, tous les catholiques se
rendaient A la cabine d'un voisin et passaient leur temps a
se disposer par la priere et par des lectures pieuses Ala reception des sacrements. Les protestants ne pensaient plus A me
briler; bien au contraire, beaucoup assistaient a nos offices
et cinq de leurs enfants se presenterent pour le baptime,
demanderent des catdchismes et des objets de pidti, et promirent de penser serieusement a l'affaire de leur salut.
Avant mon depart, ce bon peuple me demanda de revenir
et de choisir une place pour une iglise et un cimetiare pour
les catholiques. La chapelle aura trente pieds de long sur
vingt de large. o
Dans une lettre de janvier 1840, M. Raho dcrivait :
a J'ai demand6 A Mgr Rosati un prdtre en d6cembre
1838, et bientOt aprs est arrive M. Hamilton, qui demeurait a Springfield, capitale de rtat. u
Le chemin de fer dont il vient d'etre parld et a la construction duquel M. Raho trouva employes ces quatre cents
catholiques, itait sans doute le premier construit dans
l'Etat, et qu'on a appele le chemin de fer de la Croix du
Nord, commence le 9 mai 1838, A Meredosia (Morgan
county), pres de la riviere de l'lllinois, et s'etendant jusqu'a
Springfield. Le lieu o& il trouva ces trente catholiques est
Kickapoo.
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Dans sa lettre de 184o, il icrivait: £ Un catholique et
un protestant ont offert le terrain necessaire pour la construction d'une eglise. J'ai acceptd l'offre du catholique et
la premiere pierre a &td placde le I" dimanche d'aodt
1839. *
Voici la copie de documents se rapportant a la fondation de la paroisse de Kickapoo ( Poria county) :
9 4 aost 1839. - ... Par Pautoriti de 'illustre evdque,
Mgr Rosati, j'ai aujourd'hui beni et place la premiere pierre
de l'dglise que doivent 6riger les fideles de Kickapoo, chr6tienti annexee A cette paroisse (de La Salle) et situee dans
le district de Peoria, a environ 6o milles de La Salle. Cette
eglise s'dlevera a la gloire de Dieu et en 'honneur de saint
Patrice, patron de l'Irlande.
J.-B. RAHO, C. M. »
L'inscription placee sur la premiere pierre de i'eglise de
Saint-Patrice-Kickapoo 6tait ainsi conque :
c D. O. M. A la gloire de Dieu et sous le patronage de
saint Patrice, ap6tre des Irlandais.
a Le 4 d'aodt de l'an de Notre-Seigneur 1839, Sa Saintet6 Gr6goire XVI, rignant glorieusement sur la chaire de
saint Pierre; Mgr Rosati 6tant eveque du diocese de SaintLouis; Martin Van Buren, president de ces Etats-Unis, et
Thomas Carlin, gouverneur de I'Etat d'lllinois, a eu lieu
la fondation de ce temple, qui doit etre drigd par les pieuses
liberalites des fideles. Le terrain a eti donni par M. GuillMulvaney et Mme Dorothee Mulvaney. Moi, J.-B. Raho,
de la Congregation de la Mission, muni des pouvoirs regus
de Monseigneur, j'ai bini et place sol.nnellement la premiere pierre, en presence d'un grand concours de peuple.
* Cette pierre a et6 placde au coin oriental de Piglise,
pres de l'entree. N
Lors de l'tablissement du cimetiere fut ridig6 I'acte suivant :
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a 2 juillet 1840. - In nomine Domini. Amen. -Vu qu'aucune place n'avait ite riservee dans cette nouvelle paroisse
pour la sipulture chretienne des fideles, on s'est procur6 un
terrain dont une partie a Cetrdservde pour ce dessein. Grace
&la pieuse libdraliti des catholiques, ce lieu destind a la
sdpulture des fideles defunts, a et& garni avec soin d'une
cl6ture pour etre A I'abri des profanations des animaux et
de toute irrievrence. Plusieurs corps des fideles, qui avaient
pieusement quittd cette vie dans la communion de la sainte
Eglise romaine et qui, pendant quelque temps, avaient reposd
ailleurs, ont Cti transportds A cette place le quatri6me dimanche apr6s la Pentec6te. - Muni des pouvoirs recus de
i'illustre ievque de Saint-Louis, Mgr Rosati, et en pr6sence
de MM. Aloysius Parodi et Joseph O'Manki, et d'un grand
nombre de fideles, moi, soussignd, j'ai bdni ledit cimetidre
avec le rite solennel prescrit par le Rituel romain.
Aloysius, PARODI, O'MANKi, Cong. Miss. ,
Le rdcit que nous avons deja cite continue ainsi :
c Ottawa dtait visidt par un pretre depuis le printemps x8 39 tous les quinze jours. Depuis notre arrivee A
La Salle, nous offrions le Saint-Sacrifice tant6t dans une
maison, tant6t dans une autre; enfin, nous obtinmes de
l'offrir dans le tribunal. Finalement nos voisins, excellents
protestants, s'occupent A faire une p6tition pour que tout le
peuple nous aide A bitir une eglise catholique.
' En attendant, j'ai acheti, pour servir A prisent de chapelle, une spacieuse maison, ancien atelier de charpentier,
qui a coi1ti 23o dollars ( I 5o francs) et qui a etd ouverte
par M. Parodi.
a Le peuple de Blacke-Partridge (maintenant Lourds,
Woodford county), prds de Kickapoo, pour la plus grande
partie francais, est suffisamment nombreux pour avoir une
eglise. Les Ailemands croissent en nombre. A Fiora, nous
avons peu de catholiques et ils sont lobjet de moqueries de
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la part de protestants remplis de prijugds; neanmoins, j'ai
offert la sainte messe et prdchi dans le tribunal devant un
grand nombre de protestants. Les presbytdriens qui ont id,
une icole, ne sont pas aimes par le peuple.
o Beaucoup d'habitants de cette ville, m'ont offert un
terrain pour un couvent, afin que les Filles de la Visitation
on les Dames du Sacri-Cceur puissent s'y livrer Arinstruction. Mgr l'6veque a iet inform6 de ce dessein, qui, s'il
riussit, procurera a la religion un grand diveloppement.
' Autour de Pikin, il y a un nombre assez considdrable
de catholiques qui riclament une 6glise et m'ont fait savoir
leur disir ainsi qu'a Mgr Rosati qui les a visites.
La lettre suivante est de janvier 184o :
c Les plus importantes villes que nous visitons sont
Pekin, Pdoria, La Salle, Prairie (Moony settlement),
Kickapoo, Black-Partridge et Lacon. Ces trois dernieres
n'avaient jamais vu de prdtres. J'ai pris un soin special des
catholiques de Kickapoo, tous Irlandais sauf quelques
exceptions, parce qu'ils sont plus exposes aux attaques d'un
6piscopalien qui se dit pretre, et qui s'est efforce de leur
infuser le poison de ses erreurs.
a Mgr Rosati a confirmi, le 13 octobre 18 39, quarantesix personnes en tout. Le vieux M. Maloney, recemment
dcecde, itait du nombre.
a En 1840, les Missionnaires de La Salle etaient
MM. Raho, Parodi, de Marki, I Cerces, Estaney et Escoffier, italiens, espagnol et francais.
« En 1841, MM. Collins, irlandais, et Dahmen, beige;
ce dernier etait charg6 du soin de Black-Partridge.
c En 1842, M. Nicolas Stehle, allemand, itait occup6 A
visiter Hennepin. M. Raho partit pour l'.glise de SaintVincent A Saint-Louis.
* Le 24 juillet, Mgr Pierre Kenrick confirmait A La
Salle, vingt-quatre personnes; le 28 juillet, a Black-Par-
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tridge, vingt-trois personnes; le 31 juillet, a Kickapoo, a
N'glise de Saint-Patrice, seize personnes; le dimanche suivant, A Peoria, six personnes.
a Les Missionnaires visiterent Sandy-Hill et Dixon jusqu'en 1854, dpoque oi ils se retirerent.
• Ottava fut abandonnd par les pretres de La Salle en
septembre 1844, I'annee de l'arrivie de Mgr Quartier
comme eveque.
a En 1845, la Mission d'Utica dtait itablie ainsi que
celle de Troy-Grove; Saint-Augustin etait de temps en
temps visiti, et P-oria 'itait rdgulierement.
* MM. Parodi et Montuori demeur6rent a La Salle tout
ce temps-la; M. Parodi itait superieur. II partit en avril
1846 pour l'dglisede Saint-Vincent a Saint-Louis. M. Anthony arriva i La Salle, en septembre. M. Montuori etait en
charge.
• La premiere pierre de l'dglise actuelle fut placie par
Mgr Quartier, le 24 mai 1846; l'argent recueilli dans la
Louisiane et le Texas, et d'autres maisons de l'Ordre fut
considerable : Mgr Anthony ramassa a Saint-Louis et a la
Nouvelle-Orlkans, 852 dollars (4260 fr.), somme considdrable pour ce temps-li.
a Mgr Jean O'Reilly arriva comme supirieur, en
aott I848. M. Anthony partit pour trouver de l'argent
en octobre : de Chicago, Saint-Louis et la Nouvelle-Orleans, il recueillit 520 dollars (2 6oo francs).
* En janvier 1848, la paroisse d'Arlington
atait
etablie.

Mgr Van de Velde se trouvait a La Salle, le 25 mars 1849,
et confirmait trente-deux personnes. M. Anthony envoyait
8oo dollars (4 ooo francs), pour la nouvelle 6glise. Eagle
ou Lost-lands (alors la Mission Big Vermilion), dtait ouvere en 1849 et visitee chaque mois.
£ La Mission de Henry s'ouvrait en lnovembre 185o.
M. Quigley arrivait a La Salle, et M. Montuori partait.
M. Quigley, plein de zele, fut ordonnd en 1849 A Saint-
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Louis, par Mgr P.-R. Kenrick. II fit beaucoup de visites
aux ouvriers qui travaillaient a la construction du chemin
de fer Illinois-central et son succes parmi eux fut merveilleux.
* En i852, M. Alizeri arrivait a La Salle. Cette annie-li,
a Saint-Louis, mourait le saint M. Parodi que le peuple
d'Ottawa, de La Salle, de Sandy-Hill et de Peoria venerait.
II a aime les pauvres, et il leur a donnd tout ce qu'il avait.
a En 1853, se trouvaient cinq. mille hommes employds,
a Dixon et dans les environs, au prolongement du chemin
de fer Illinois-central. M. Quigley et M. Jean O'Halloran,
catholique zeld, de La Salle, pourvurent aux besoins deces
pauvres ouvriers pendant plusieurs mois.
* Le I avril x853, eut lieu la consecration de rdglise de
Saint-Patrice, par Mgr Van de Velde. M. Jacques Duggan,
plus tard dvdque de Chicago, fit le sermon. Etaient presents : M. Jean O'Reilly, curd, M. Alizeri et M. P.
Roemer, son assistant, M. Lynch, supdrieur du Seminaire
de Sainte-Marie-aux-Barrens, (Perrycounty, Mo.) plus
tard, archevdque de Toronto; M. Denis Dunn d'Ottawa
(Illinois), M. Mac Laughlin de Chicago (Illinois).
a Mgr Van de Velde, le lendemain, 12 avril, donna la
confirmation a cent quatre-vingt-dix-sept personnes.
* En mars 1854, etait dtabli Pikin's Grove, et un peu
plus tard, la Mission de Sheffield. M. Roemer partit et
M. Miller prit sa place. M. Roemer vit encore a Gratz, en
Autriche.
a Vers ce mame temps, on abandonna la Mission de
Dixon.
a En 1855, Mendota dtait etabli. M. Anthony, celebrait
la messe dans la demeure de M. Mac-Reon, une fois par
mois; et, plus tard, tous les quinze jours. A la premiere
reunion, il y avait dix hommes presents, qui ont offert
25 dollars (125

francs).

M. Patrice Dunne dtait un gdnereux caractere.
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Theskelwa et Clinton itaient de temps en temps visitis.
En mars x856, on ouvrit la Mission de Princeton. Un
temoin oculaire icrivait : i Princeton semblait atre peupld
alors comme aujourd'hui de puritains. *
Big Vermilion on Eagle dtait abandonnd a la fin de i856;
vers la mime epoque, Sheffield et Mendota furent aussi
abandonnies.
En 1857, Peru et Utica dtaient les seules Missions visitees rdgulibrement par La Salle, elles furent toutes les
deux abandonnees au printemps de 1864.
En cette annie, le 3o juin, M. Jean O'Reilly partit de
La Salle, pour I'eglise de Saint-Vincent a Saint-Louis.
M. O'Reilly etait connu parmi le clergd, non seulement &
La Salle, mais aussi a Philadelphie, Pittsburg et autres
villes.
Apris M. O' Reilly vient M. Marc Anthony, na en i81o,
requ dans la Congregation de la Mission en 1842, qui est
resti en charge pendant vingt-quatre ans, jusqu'en 188i.
Pendant ce temps, La Salle, de petit village devint la ville
aux grandes proportions que nous connaissons, et beaucoup
d'institutions ecclesiastiques furent crides. M. Anthony eut
pour successeur M. Filix Guedry qui est reste jusqu'en
1888, dpoque A laquelle M. Thomas Abbott devint cure.
Ce dernier, a cause de sa santm, se dimit de sa charge et cut
pour successeur M. P. V. Byrne qui ne resta qu'une annie
et fut remplaci par M. Thomas Shaw.
Ont fait, en particulier, grande impression parmi leurs
paroissiens, MM. Marc Anthony et Thomas Shaw. Les
noms de tous les pretres de la Congregation de la Mission
qui ont evangdlise le diocese de Pdoria, sont en vineration
dans beaucoupde paroisses de 'Illinois central dont le peuple
se rappelle A peine d'od sont venus ces bons pr&tres qui les
ont assist6s dans leurs besoins spirituels en ces jours-la.
L'histoire du diocese de Peoria, meme celle du diocese
de Chicago (de Joliet Dixon et Galena sud et ouest de
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Quincy) est pleine des travaux admirables de renoncement

de ces Missionnaires. Apres que leurs missions furent pourvues de cures residents, les Pares lazaristes ont tourne leur
attention vers la paroisse de La Salle meme, oi ils ont
ripandu un esprit religieux qui fait de leur paroisse 1'dgale
de n'importe laquelle du diocese de Pdoria. Beaucoup de
cette vie religieuse a itd repandue dans l'Ame du peuple sons
-la conduite spirituelle de M. Marc Anthony qui, pendant
un quart de siecle, a conduit les affaires de la paroisse.
Le cure actuel, M. Thomas Shaw, n'a pas seulement continue cette bonne ceuvre, son influence comme Missionnaire a etd sentie de Maine a Californie. II n'y a que pea

d'Etats dans lesquels le Missionnaire eloquent et paternel
n'a pas fair sentir son influence. Meme aujourd'hui, alors
qu'il pourrait bien reclamer le droit de se reposer, apris
avoir supportd si longtemps les travaux et les peines de la
vie de Missionnaire, il est encore plein de zele et d'activiti
et desireux de travailler dans la vigne du Seigneur aussi
longtemps qu'il lui restera un souffle de vie.
Nous n'avons pas cru devoir le citer parmi les pretres

qui furent les pionniers du diocese, parce que, dans les
premiers temps de son sejour en cette contrie il a travailli
-partout; mais ii mirite d'etre cite plut6t parmi les pretres
qui furent pionniers, non seulement du diocese de Peoria,
mais encore de tous les Etats-Unis.

COLOMBIE
Lettre de la saeur RONQUIER, Fille de la Charitd,
i la tras honorde Mere KIEFFER.
Popayan (maison Saint-Augustin), io janvier 19or.

M& TRES HONORiE MtRB,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaisl

Vous avez sans doute su que, commeconsiquencede mon
sdjour d'un mois A Buenaventure et des soins donnis Anos
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bons Missionnaires qui n'ont pu echapper i la mort malgre
nos prires et nos efforts detousgenres, je suis venue iciavec
le germe de la fi6vre jaune; elle a degendrd ici, grice au
climat, en une fievre pernicieuse qui ne m'a laissd qu'une
grande faiblesse dans la vue.
C'est peu payer la bonne et sainte mort d'un monsieur,
Franiais d'origine, de la Compagnie N. Ce bon monsieur
arrive quelques jours apres nous A Buenaventure (Colombie)
vint me faire une visite comme Francais; je lui fis faire
connaissance avec nos Missionnaires qui dtaient chez nous,
et quelques jours aprs,, ayant appris la mort du bon
M. Arias, il me visita une seconde fois et m'exprima la
peine qu'il avait de n'avoir pas pu me servir dans une circonstance si pdnible. Comme M. Blanchi etait tombe
malade en meme temps et que nous n'avions point
de midecin, sinon un jeune homme qui passe pour tel et
qui n'a jamais itudid, je le dis A notre nouvel ami, qui me
manifesta le ddsir de voir notre malade; et, comme il
savait, lui, un peu de mddecine, il me dit qu'il craignait
que ce fft la fievre jaune.
Je me trouvais done ainsi, ayant dans la maison un mort
et un malade; je n'dtais pas seule pour soigner celui-ci,
ce bon monsieur venait trois et quatre fois par jour; de
nuit, il me laissait son domestique en cas que j'en eusse
besoin, et cela durant les cinq jours de la maladie, craignant toujours que je vinsse A tomber malade, car de nuit
et de jour j'6tais sur pied. Pendant 1'agonie de M. Blanche,
un bon midecin, arrive depuis l'avant-veille et tres devoud,
me dit de lui aider 4 frictionner les mains de notre malade
qui se refroidissaient. Notre bon compatriote s'offrit A le
faire. II ne nous laissa que pendant le temps qui lui itait
necessaire pour aller souper et revint avec le docteur;
notre malade venait d'expirer.
Alors avec une ddlicatesse et un desinteressement qui ont
pen d'exemple, il m'offrit rhospitalitd dans sa propre
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maison; il en mettait une panie A notre disposition, et il
nous abandonna juwqu'A son propre lit. Nous dimes
accepter, car il dtait certain, et c'etait I'avis du docteur, que
nous ne pouvions plus, sans nous exposer gravement,
rester une heure de plus dans la n6tre qui etait infestee par
les deux cas foudroyants que nous venions d'avoir.
Dieu ne devait pas tarder a recompenser la chariti de
notre jeune et bon compatriote. Lesurlendemainde la mort
de notre regretti Missionnaire, le dimanche, A huit heures
du soir, il fut pris de la fievre. Le lundi, jour oi il devait
partir pour la mine avec son vapeur, il envoya tous les
objets de valeur a son frere et ne garda chez lui que des
choses indiffirentes. Je lui fis offrir parle docteur dele
soigner, ce qu'il accepta avec des temoignages de reconnaissance dignes de son grand coeur.
Le mardi, il fit sortir tout le monde de sa chambre et me
pria de m'approcher de son lit parce qiu'il avait quelque
chose d'important i me communiquer. Alors il me dit:
a Ma soeur, je ne suis pas baptise; mon pere dtait protestant, ma mere catholique; mon pere n'a jamais voulu
consentir a ce que nous le soyons. Je veux etre baptisi et
me confesser. Je m'assurai de ses connaissances religieuses,
et M. le Cure se rendit tout de suite A son d6sir. I1 requt
le bapteme avec une ferveur vraiment touchante; il me
demanda un crucifix, et jusqu'A sa mort, qui arriva le vendredi, sa vie ne fut plus qu'un seul acte d'amour de Dieu
et de desir de faire une bonne premiere communion. 11
me disait: a Que je suis heureux d'dtre chrdtien! Que les
prikres que vous me faites dire sont belles! Ma soeur,
continuez. a
Veuillez agrier, ma tres honorde Mere, etc.
Soeur

RONQUIER.
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BRESIL
Lettre de M. GvaROY, pretre de la Mission
a M. A. FIAT, Superieur gineral.
Bahia, 23 decembre 19o0.

MONSIEUR ET TRES HONOREIPiRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Cette lettre a pour objet de vous offrir les voeur de bonne
annee devotrepetite famille de la Mission deBahia etde vous
donner quelques nouvelles des travaux des Missionnaires.
Nos deux Missionnaires, MM. Rocha et Vaessen, viennent d'arriver apr6s quatre mois et demi d'absence. Apres
un mois de repos ils repartiront pour une campagne d'environ trois mois. Pendant les sept mois et demi qu'ils ont
passes dehors cette annie, ils ont donne quinze Missions de
neuf a dix jours chacune, dont les r6sultats ont e6t les
suivants: 21 917 communions; II 405 confirmations;
939 mariages, dont un bon nombre de concubinaires;
974 baptimes; 423 dispenses de mariages, sans compter
diffirents travaux accessoires, comme 6rection de croix de
Mission, construction de cimetieres, reparations d'eglises
et de chapelles, etc.
Vous pourrez me demander, Monsieur et tris honore
Pere, pourquoi nos confr6res ne restent pas en un lieu tant
qu'ils n'ont pas requ tous ceux qui veulent se confesser?
Ils le desireraient bien, mais c'est absolument impossible.
En voici plusieurs raisons: Les Missionnaires, malheureusement ne sont souvent que deux; laide qui leur vient des
cures, quand il y en a, est nulle ou presque nulle, la plupart se trouvant dans l'tat o P'on a d6peint le clerg6 au
tempsdesaint Vincent; tout le travail de la Mission retombe
donc, en gienral, sur les deux pauvres Missionnaires. De
plus, une Mission & Bahia ne peut se comparer a aucune
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Mission d'Europe, je dirai meme du Brisil. Des le premier
jour les Missionnaires se trouvent en face de 2 ooo personnes, puis de 3 ooo, 4 ooo, 5 ooo et quelquefois to ooo:
il n'y a pas d'auditoire a former. Cette multitude, venue
de dix lieues a la ronde, se trouvant la plupart du temps
dans un village oh il n'y a que deux ou trois douzaines de
maisons, est obligde de dormir A la belle dtoile et de vivre
de ce qu'elle a apportn. Voila done deux pauvres Missionnaires qui, prachant tous les jours, sont obliges de tenir
journellenient le confessionnal pendant neuf heures, ne
peuvent pas prendre de repos pendant la Mission parce que
le peuple est Ia et a hate de se retirer, presse qu'il est par
la n6cessit6. Le peuple ne.pourrait pas rester dans de telles
circonstances et les Missionnaires succomberaient.
Ce qu'il faudrait ici, c'est que parmi tant de jeunes
confreres que vous avez A Paris, pleins de force, de ferveur et qui n'aspirent qu'a sauver des ames, il s'en trouvit
un grand nombre qui comprissent que nulle part ils ne
trouveront une moisson d'Ames plus abondante et plus
facile a cueillir que dans les Missions actuellement existantes au Brisil: le rdsultat de celle de Bahia pendant cette
annee, rsume ci-dessus, en est unepreuve invincible; mais
qu'ils le sachent, il faut des hommes solides corporellement
et spirituellement, des hommes qui n'ont pas peur du sacrifice, dicidds A mener une vie dure et laborieuse, une vie
de ddvouement qui abrege le chemin du ciel en meme
temps que celui de la vie, mais qui envoie des milliers
d'ames en avant...
Alphonse GAvnoY.

En terminant ma lettre pricedente, je me suis senti pressi
de vous offrir un petit cadeau de bonne annde : cest de vous
donner un r6sumd de tout le bien qu'ont fait nos confreres
de la Mission de Bahia depuis sa fondation en 185 8 jus-
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qu'A present. Le voici, selon le livre que j'ai sons les
yeux.
Missions donnees................

552

Communions .................

582 484

Confirmations ...................

523 441

Mariages dont au moins le tiers de
concubinaires, on revalid6s...
Baptzmes en 24 ans...............

31 465
5 631

Dispenses de mariages sans nombre: on neles a pas icritcs
surlelivre. Dans les quinze Missionsde cette annde, M.Rocha
en a donni 423; il faut calculer celles des autres anndes
sur cette moyenne.
Si a cela vous ajoutez les cimetieres construits on reconstruits, les dglises et chapelles reparees, une multitude de

travaux d'utilit6 publique ponts, grandes routes, auxquels
on occupe le peuple pendant les Missions afin d'eviter I'oisiveti et d'autres desordres qui s'en suivraient, vous aurez
une idee de ce qu'ont fait et continuent A faire vos enfants
de la Mission de Bahia.
J'ose espirer, Monsieur et trbs honord P&re, que l'accueil
que vous ferez a ce petit prdsent, me vaudra et a mes
confreres une de vos plus affectueuses benddictions.
Bahia, 22 dicembre tgot.
Alphonse GAVROY.

CHILI
Le respectable M. Delaunay, Superieur de la maison de Santiago,
an Chili, est d6ced6 le 25 decembre 9go0.II tait dans cette province
le Visiteur des Missionnaires et le Directeur des Filles de Charite.
Son long sdjour et son importante situation a laquelle ii a fait honneur nous font desirer d'avoir sur lui des renseigncments plus
complets; des maintenant, par les citations qui suivent, on pourra
juger de l'estime dont ii jouissait.
Le journal El Porvenirdans son numdro du 26 Decembre 190x a
publi6 les lignes suivantes.
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LE PERE JUSTIN DELAUNAY

Hier, A cinq heures quarante du matin a cesse d'exister ce
respectable et tres vertueux pritre, le Pere Justin Delaunay.
Ordonne pretre Ala fin de i863, ses supdrieurs, qui estimaient ses vertus et son talent, le destinerent a la Mission
du Chili, dirigee a cette dpoque par le tres digne Pere Felix
Benech. Le Pere Delaunay vint d'Europe en compagnie de
trente Filles de la Charite destinees a developper 'oeuvre
du Pere Benech par la fondation de la maison centrale
et celle des h6pitaux de Saint-Jean-de-Dieu et de SaintFranqois-de-Borgia.
DNs son arrivie au Chili, le Pere Delaunay se fit connaitre par ses vertus et par le z6le qu'il mettait Afaire prospirer les maisons et les h6pitaux places sous la direction
des Filles devoudes de saint Vincent-de-Paul.
D'accord avec le Pere Benech, il jeta les fondements de
la maison de la Charite, qui devait 8tre I'asile des petites
filles dishiritees de la fortune. Nommd aum6nier et directeur de la maison, il ne s'en separa jamais, pas mime i
l'heure de la mor, puisque c'est dans cette maison qu'il
rendit hier son dernier soupir.
Au concours intelligent du Pere Delaunay se doit la fondation de toutes les maisons des Filles de la Charite, I'exception des trois qu'il trouva ddji etablies a son arriv6e au
Chili.
Le (Pere Justin , comme nous l'appelions ici, etait d'une
rare charitd. II ne laissa passer aucune ndcessit6 sans y
pourvoir Al'instant.
Temoin de la misere dans laquelle vivent certaines veuyes qui a cause de leur situation ne peuvent se resigner &
implorer la charitd publique, il fonda pour les secourir
l'Association des Dames de la Charitd.
Le journal le Ferrocarila ecrit:

a Le P. Delaunay naquit en France, A Vitry-le-Francois,
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departement de la Marne. II fit ses itudes au seminaire de
Reims et entra ensuite dans la congrigation de la Mission,
fondie par saint Vincent-de-Paul.
%En 1865, tres jeune encore, ii fut envoyi au Chili o6 il
resta jusqu'a Pipoque de son douloureux tripas.
a Depuis tres longtemps il remplissait l'office de Visiteur
des RR. PP. Lazaristes et des Filles de la Charite. De plus,
il itait directeur de 1'Association des Dames de la charitd
de Saint-Vincent-de-Paul. On le vit toujourssupporter avec
une abnegation incomparable les travaux et les epreuves de
sa mission sacerdotale.
a En 1888, le P. Delaunay, mutoujours par les sentiments
d'une noble charit6, rendit d'extraordinaires services A la
population durant Plpidimie du choldra. II prdpara quelques medicaments qui attdnuerent beaucoup l'influence
disastreuse du terrible fliau.
c Aussi, la mort d'un si vertueux prdtre aura un douloureux icho au sein de toutes les families.
KLe cadavre du P. Delaunay a dte placd hier dans un
appartement de la maison des Filles de la Charitd transformd
en chapelle ardente. Le soir, a huit heures, il a 6td transportn dans la chapelle de la maison ou l'on cildbrera aujourd'hui, dans la matinde, une messe pour le repos de son
mne. Ce soir, a huit heures et demie on retirera les restes
mortels de la chapelle de la maison pour les porter a I'eglise
de Saint-Vincent-de-Paul, situde dans l'Alameda de las
delicias, ofi se cdldbreront, demain, a huit heures, les
offices religieux.
_
Lettre de la scur VILLALOBOS, Fille de la Charitd,
A M. A. FIAT, Supdrieur gdneral.
Santiago, h6pital Saint-Vincent-de-Paul, tz janvier 1902.
MONSIEUR ET TRES HONOR1

PkRE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
Je n'ai pas voulu, mon tres honore P6re, laisser renfer-
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mee, dans le silence, la douleur poignante qui afflige prisentement vos Filles du Chili, inconsolables de la mort de
M. Justin Delaunay, leur digne et saint Directeur.
Dieu nous a enlevi un Directeur sage et prudent; tendre
et compatissant ; d'une grande t6lvation de sentiment;
d'une suavitd et d'une chariti extraordinaires, qui paraissaient imaner du coeur de Notre-Seigneur.
Pour M. Delaunay, il n'y avait point d'acception de personne, ni de nationaliti; son disir ardent dtait que parmi
nous, toutes ses Filles, sans exception, fussent des ange des
charitd et de saintetd.
11 semble que le clerg6, 1'aristocratie des deux sexes et les
pauvres aient pris & tiche de manifester ensemble, une
derniere fois, 'estime qu'ils avaient pour notre cher difunt.
Jamais on n'avait vu un si grand concours de monde
A des funErailles. On y remarquait : Mgr I'archevdque,
cent cinquante A deux cents pretres, un grand nombre de
messieurs; la noblesse paraissait s'y etre donn6 rendezvous. L'6glise 6tait pleine de pretres, de laiques, de Filles
de la Charitd ; une trentaine de prdtres qui arriv&rent un
peu en retard n'y purent pas entrer et durent rester dans la
sacristie. Les dames et le reste du peuple etaient dehors,
dans la rue, sur une etendue de pres de cent m6tres tant
'affluence etait grande.
Les membres de la noblesse allerent au cimetidre en voiture : ceux d'entre eux qui, pour un motif pressant ne
purent pas assister a la messe, envoyerent leurs voitures aux
soeurs. Le cortege funebre se ddroulait sur une itendue
d'environ un kilometre. 11 y avait bien deux cents voitures.
On n'avait pas encore vu tant de monde assister a un
service ni accompagner un mort au cimetiere : pour la
premiere fois une manifestation de gratitude, d'estime,
d'hommage rendu & la pidtd prenait de semblables proportions.
Seur Natalie-Justine VuILLA.oos.
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Enfin le journal la Coloniefranfaise a public ces lignes :

c Jeudi dernier, le R. P. Delaunay est mort a Santiago.
« Le service funebre a eu lieu samedi matin Ala chapelle
des Peres Francais, toute tendue de draperies noires.
Mgr Casanova, archeveque de Santiago, presidait.
€ La ceremonie consistant en une grand'messe avec
accompagnement de choeurs a eti superbe, imposante.
s La chapelle 6tait littCralement comble.
• Le P. Delaunay etait ne en France, a Vitry-le-Franqois
et appartenait i P'ordre des Lazaristes de Saint-Vincentde-Paul. II etait au Chili depuis 1865.
4 Pendant ces trente-six ans de sdjour dans ce pays, qui
d'entre les Francais de Santiago ne l'a pas connu ou n'a
pas entendu parler de son divouement sans bornes, de son
inipuisable charitd!
< Que de services ce bon pretre, cet excellent homme
n'a-t-il pas rendus I
a Que de miseres n'a-t-il pas soulagees !
a A combien de malheureux,d'orphelins, deveuves, n'at-il pas tendu la main, cette main toujours ouverte pour
laisser tomber l'obole et souvent plus que I'obole, des
secours qui pourraient se chiffrer, accumulds, par une
somme considerable!
a Combien de compatriotes, les uns dans l'infortune ou
seulement dans la gene, d'autres brilant du d6sir de s'dtablir, mais dipourvus de suffisantes ressources, sont allis
le cceur plein d'angoisse, l'esprit en proie a la crainte et au
doute frapper a sa porte et sont sortis de chez lui la poche
garnie, les yeux humides de reconnaissance et rayonnants
de joie!
a Et pourtant, disons-le : si bon nombre ont su se souvenir, combien ont passe les limites de l'indiffirence et,
oubliant tout, Pont pay6 d'ingratitude ! Car le P. Delaunay, malgrd tout le bien qu'il a fait, a eu, lui aussi, ses
heures d'amertume.
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• Mais il n'en a pas moins poursuivi sa mission, toute
faite d'abndgation, de bontd et de charite.
i Tous les hommes ne professent pas les mimes doctrines, ne partagent pas les mimes idees et ne pratiquent pas
les mimes croyances; mais, quand on rencontre sursa route
un homme de bien, modeste, indulgent et bon, qui ne
songe qu'a son prochain, dont tous les efforts s'appliquent
a alldger le poids de la misere, a consoler, A rdparer le
malheur, la bourse ouverte A tout venant et la main y puisant sans compter, nous estimons que, qui que soit cet
homme, pretre ou non, ministre d'une religion quelconque
ou non, il faut I'admirer, l'applaudir et Iaimer.
* Quand il meurt, c'est un devoir d'honorer sa mimoire.
( Cet homme dtait le P. Delaunay. z
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Delaunay (Justin), pretre, ddcidde Santiago, Chili,
le 25 dicembre 19o ; 63 ans d'Age, 38 de vocation.
M. Chapelle (Antoine), pretre, dicedd & la Maison Mere,
a Paris, le 7 janvier 1902; 57 ans d'Age, 13 de vocation.
Frere Pasquale (Bernard), coadjuteur, dicedd a Naples,
le 7 janvier 1902; 79, 52.

Frere Esteban (Darius), clerc, d6cidd a Madrid, le
14 janvier 1902; 23, 5.
Frere Schmitz (Michel), coadjuteur, dic6di au Brdsil,
en janvier 1902o; 37, 13.

M. Rinaldi (Jean), prdtre, d6cdde A Genes, Italie, le
5 fevrier 1902 ; 81, 58.

Frere Fokczinski (Etienne), coadjuteur, ddcidd A Cracovie, Autriche, le 4 fevrier 1902 ; 55, 39.
Frere Larochette (Philibert), coadjuteur, dcdde i la Maison Mere, A Paris, le 8 fivrier 1902; 75, 32.
M. Wdowicki (Adalbert), pretre, diecede Jezierzany,
Autriche; 34, i6.
M. Lancia (Alcide), pretre, d6cide &Orleans, France,
le 23 f6vrier 1902 ; 74, i3.

Frere Arroyo (Arthur), clerc,

dicd6 a Madrid, le

2o fivrier 1902; 22, 5.

M. Ven (Jean), pretre, d6cd6 &ila Maison Mere, i Paris,
le 24 fivrier g19o; 5o, 3o.
Frere Leschire, (Claude), coadjuteur, d&cid6 a Dax,
France, le 26 fivrier 1902; 78, 51.

NOS CHIRES S(EURS
Elisabeth Berthet; dicidie h la Maison Principale & Paris;
30 ans d'age, 8 mois de vocation,
Rosalie Frontanau; Mais. de Char. St-Seurin

Bordeaux; 5o,42.
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Lorenza Vargas; H6pital d'Olivenza, Espagne; 39, 14.
Tomasa Castellanos; Maison Centrale de Madrid; 21, 2.
Marie Boncard; Mais. de la Char. de Providence St-Fr.-Xavier
h Paris; 38, I.
Cristine Charvier; Mais. de retrraite de Chatillon-sur-Bagneur.
France; 63, 45.
Marie Montoliva; Hospice de Savone, Italie; 81, 58.
Marie Lequette; Mais. de Char. Sta Maria in Capella h Rome;
76,51.
Marie Pasquier; Hosp. de Beaumont-Lomagne, France;69,45.
Marie Roy; Maison de Charite de Notre-Dame a Paris; 62, 44.
Marie Bianciotto; H6p. Milit. St-Barthelemy a Lima, Perou;
75, 58.
Francisca Garcia; Asile St-Jeande Dieu 4 Malaga, Espagne;32,7.
Philomene Guillin; Mais. de Char. St-Sulpice a Paris; 58, 37.
Rosalie Aner; H6pital de Hartberg, Hongrie; 39, 6.
Anastasia San Martin; H6pital deCaceres, Espagne; 46, 24.
Marie Thdvenin; Maison Principale a Paris; 36, i5.
Antonina Bergara; Maison Centrale i Naples; 6a, 35.
Marie Magenc; Mais.de Char.St-MichelA Charles, France; 33, i3.
Ellen White; Maison Centrale d'Emmittsburg; 59, 36.
Marguerite Coira; Maison Centrale de Madrid; 67, 40.
Elisabeth Zdemba; H6pital de Tarnopol, Pologne; 32, II.
Marie Filippi; Maison Centrale de Turin; 34, 14.
Marguerite Garnero; Maison Centrale de Turin; 38, i6.
Marie Villalobos; Maison St-Michel, Algirie; 67, 46.
Catherine Doles: H6pital G6ndral k Laibach, Autriche; 37, l5.
Mathie Drogat; Maison Centrale de Naples; 79, 60.
Maria Vega; Maison Centrale de Madrid; 71, 43.
Maria Morell; Hospice de Salamanca, Espagne; 26, 5.
Josefa Salavarrieta; H6pital du Mont-Carmel h Madrid; 67, 38.
Maria Sol&; Maison des Enfants-Trouvis & Lerida, Espagne;
76, 46.
Josefa Ibarrondo; Maison de la Bienfaisance d'Elorrio, Espagne;
7I, 55.
Imelda Rossi; H6pital de Mendrisio, Italie; 40, 19.
Marie Teulat; Maison de Charitd de Montolieu; 70, 48.
Josiphine Pistola; Institut Ophtalmique & Varsovie; 55, 32.
Elisabeth Jacob; Maison de Charit6 de Brousse; 65, 41.
Marie Bourgeois; Misericorde de Riom, France; 66, 41.
Anne Plaize; Maison de Chariti de Barcelone; 80, 57.
Ther6se Pusterhofer; H6pital de Veszprem, Hongrie; 75, 51.

-

265 -

Maria Speroni; Asile d'Arezzo, Italie; 63, 37.
Francisca Galobar; Maiscn des Enfants-Trouvds de Carthagene;
3o, 6.
Julie Rolland; H6pital St-Leon de Bayonne, France; 69, 35.
Elisabeth Menzinger; H6pital Wilhelmine de Vienne, Autriche;
67, 48.

Anne Pittermann'; Ecole de Veszprem, Hongrie; 33, 14.
Therese Conyaix; Maison Principale k Paris; 85, 64.
Antoinette Rogowska; Misericorde de Gostyn, Pologne; 64, 39.
Helene Vidieu; Hospice de Martel; 72, 49.
Marie Sabattier; Ecole Militaire d'Autun, France; 65, 40.
Julienne Traxler; H6pital St-Etienne de Budapest, Hongrie;
27, 8.

Marie Coffournic; Hospice Civil deVannes, France; 35, lo.
Eug6nie Juteau; Maison de Charitd de Douai, France; 75, 46.
Franjoise Hugues; Maison de Charitd de St-Binigne i Dijon,
France; 81, 55,
Polixene Paletti; Orphelinat de Lugano, Italie; 6o, 37.
Madeleine Carnino; Maison Centrale de Turin; 40, 22.

Manuela Guerricagoitia; H6pital de Baeza, Espagne; 41.. 8.
Teresa Gorga; H6pital de Ecija, Espagne; 64, 35.
Lorenza Mendivil; H6pital de Santander, Espagne; 58, 35.
Claudia de Ajuria; Maison Centrale de Madrid; 28, 3.
Manuela Bellostas; College de Barbastro, Espagne; 26, 3.
Camilia Mauricio. Ecole de San Pedro de Nos, Espagne; 25, 6.
Marina de Anta; Bienfaisance de Segovia, Espagne; 22, 3.
Benita Balderrama; Maison Centrale de Madrid; 45, 23.
Augustine Sanve; Maison Centrale de Sienne, Italic; 82, 57.
Helene Czizmadia; Ecole de Mihalyi, Hongrie; 38, 15.
Thdrese Hummer; Maison Centrale de Graz; 3r, 9.
Florentine Lancial; Hospice de Pouanci, France; 64, 42.
Adele Gautier; H6pital d'Hesdin, France; 78, 56.
Madeleine Andre; Maison Gentrale de Santiago; 58, 40.
Anna Giokid; H6pital des Artisans a Constantinople; 3o, 9.
Julie Robin; Maison de Charite de Clichy, France; 83, 6o.
Francoise Gasignol; Maison de Charitd de Roubaix, France;
73,56.
Mercedes Ochoa; Hospice de Guayaquil, Equateur; 3o, 13.
Jeanne Nicolas; Orphelinat de Constantine, Algdrie; 69, 5o.
Blanche Maggiolo; Orphelinat de Campomorone, Italie; 64, 41.
Emilie Lavigne; Maison Centrale de Turin; 66, 48.
Franqoise Gineste; Maison de Charitd de Montolieu; 26, 6.
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Agnes Kreischer; Orphelinat de St-Amand-les-Eaux, France;
66, 45.
Marie Caillemer; H6tel-Dieu de Bray; 42,

19.

Rosalie Blondel; Maison Ste-Marie & Smyrne; 62, 38.
Josephine Vianes; Maison de Charite de St-Brieuc, France;
37, 16.
Ellen M* Kernan; Orphelinat Ste-Marie de St-Louis, EtatsUnis; 77, 46.
Alexisse Risbet; Maison de Charite de Montolieu; 71, 44.
Maria Larini Maison Centrale de Sienne; 34, 13.
H6lene Girard; Maison de Charite a Ance; 42, i8.
Guadelupe Calderon; Maison Centrale d'Emmittsburg; 49, 22.
Virginie Hulin; H6pital du Sacrd-Cceur a Barcelone; 46, 22.
Henriette Bourgade; Maison des Orphelins i Rennes, France;
69, 45.

Joaquina Grases; H6pital du Sacre-Coeur H Barcelone; 25, 4.
Marie Braun; H6pital Gendral de Fontainebleau, France; 53,26.
Madeleine Vical; Maison de Charit6 de Villers-en-Arthies,
France; 83, 63.
Mathilde Michalowska; Maison Centrale de Varsovie ; 60, 40.
Catherine Dormaignac; Maison de Chariti de Roubaix; 8o, 6i.
Julie Poirier; Maison de Charitd St-Pierre & Clermont, France;
67, 47.
Thdodosie Petit; Hospice Civil de Mont-de-Marsan, France;
74, 47-

Josephine Lo Re; Orphelinat St-Joseph lato, Sicile; 29,4.
Elisabeth Stewart; Asile des Ali6nds de la Nouvelle-Orldans,
Etats-Unis; 70, 46.

Marie de Laval; Misericorde d'Alais, France; 25, 2.
Marguerite Jayol; Misiricorde d'Alma, Algirie; 74, 5.
Madeleine Nastrucci; Maison Centrale & Turin; 72, 49.
Maria G6ni; Bienfaisance de Palencia, Espagne; 43, 18.
Maria Pacho; H6pital de Carrion de los Condes, Espagne;
22, 5.

Catherine Valz; Mais. de Chariti du Tronchet, France; 74,45.
Hdlene Sebestyen; H6pital St-Roch de Budapest, Hongrie;
18, i.

Marie Kaczor; H6pital St-Lazare de Cracovie;41, 20.
Elisabeth Flynn; H6tel-Dieu de la Nouvelle-Orleans, Etats-Unis;
48, 24.

Marie Philippe; Maison de Charitd St-Vincent-de-Paul i Paris;
28, 4.
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Marie Nemeth; Ecole de Neutra, Hongrie; 40, 05.
Marguerite Murke; Hospice de St-Polten, Autriche; 38, 16.
Marie Magnier; Hospice Civil de Largentiere; 73, 53.
Madeleine Rey; Maison de Chariti de Barcelone; 66, 45.
Victoire Boisson; Ricovero de Genes; 81, 73.
Louise Scaini; Maison Centrale de Turin; 27, 5.
Catherine Manfredi; H6pital d'Ivrea, Italie; 64, 40.
Marie d'Isengard; H6pital de la Marine k Spezia, Italie; So, 29.
Pauline Gdanietz; Asile St-Stanislas A Juvisy, France; 35, 12.
Angele Delgado; H6pital Gdneral de Valencia, Espagne; 35, 14.
Francisca Cortey; H6pital de Jaen, Espagne; 68, 39.
Madeleine Trabat; H6pital General de Madrid; 75, 5o.
Dominica Iribarren; Hospice de Cadiz, Espagne; 82, 58.
Josefa Lasa; H6pital Gdndral de Madrid; 66, 38.
Angele Badin; Maison Centrale de Beyrouth, Syrie; 45, 22.
Therese Mede; Ecole de Neutra, Hongrie; 54, 32.
Micaela Linazaroso; Convalescence de Rio-Piedro, Porto-Rico;
57, 32.

Maria Alonso; H6pital de Jerez, Espagne; 83, 56.
Elise Planches; Maison St-Vincent a l'Hay, France; 64, 43.
Maria Lellis; H6pital Pedro II a Pernambuco, Bresil; 34, 8.
Catherine Condra; Mais. de Refuge de Dublin, Irlande; 43, 22.
Emilie Olivero; Maison Centrale de Sienne; 61, 34.
Marie Thirion; Asile del Salvador a Valparaison, Chili; 74, 49.
Marguerite Grandner; Maison Centrale de Salzburg; 32, i2.
Marie Resch; Maison Centrale de Salzburg; 25, 4.
Therese Neureiter; Maison Centrale de Salzburg; 22, 3.
Mary Moore; H6pital de Troy, Etats-Unis; 58, 33.
Vicenta Pelejero; Bienfaisance de Jativa, Espagne; 58, 36.
Pilar Gastaminza; Maison des Aliends a Cadiz; 76, 55.
Rosalie Porda; H6pital d'Onteniente, Espagne; 53, 31.
Vicenta Balafa; Hospice d'Elizondo, Espagne; 64, 40.
Polonia Ollo; Maison Centrale de Madrid; 36, 8.
Maria Flemming; Orphelinat de Plymouth, Angleterre; 44,24.
Tomasa Irastorza; Asile de Valmaseda, Espagne; 5o, 22.

Maria Rola; Providence de Bahia, Brisil; 40, 4.
Marie Duprat; Maison de Charit6 h Arras, France; 75, 45.
Laure Abrate; H6pital du Saint-Sdpulcre & Plaisance, Italie;
39,22.

Marie Bidart; H6pital de Caserta, Italie; 73, 48Cecilia Magnire; Orphelinat St-Joseph h Philadelphie, EtatsUnis; 45, 25.
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Bridget Mulvaney; H6pital de Los Angeles, Etats-Unis; 65, 35.
Marie Mennesson; Maison Principale & Paris; 23 ans, 4 mois.
Augustine Martellon; Maison de Chariti, Paroisse St-Michel
des Batignolles a Paris; 34, 'l.
Marie Caminade; H6pital d'Agen, France; 89, 7o .
Elisabeth Argens; Maison de Charit6 de Montredon; 47, 26.
Rosalie Touzd; H6pital de Flers, France; 26, 6.
Dolores Gonzalez; Hospice de Las Paimas, Iles Canaries; 78, 58.
Maria Valza; H6pital Santa Maria a Valladolid, Espagne; 54,30.
Anne Pungercar; H6pital de St-Polten, Autriche; 24, 4.
Julie Mora; H6tel-Dieu de Narbonne, France; 63, 35.
Rosalie Milhas; Maison de Charite de Pau, France; 64, 36.
Josephine Pujol; Maison de Chariti de Perpignan, France;
68, 28.

Marie Bravard; H6pital Gindral de Compiegne, France; 65.37.
Marie Fonfrede; Maison Principale i Paris; 65, 47.
Caroline Molteni; H6pital de Fossano, Italie; 3o, 8.
Anna Pellegrini; Instit. Batolla a Massa di Carrara, Italie;
66, 43.
Elisa Guimbard; Maison Principale &Paris; 88,70o .
Catherine Mularkey; Maison Centrale d'Emmittsburg; 65, 36.
Maria Peirera; Maison Centrale de Guatemala; 33, 8.
Antoinette Neyron; H6pital de la Chariti a Saint-Etienne,
France; 3x, 6.
Irma Azema; Hospice de Cazouls, France; 59, 34Anne Hillmann; H6pital Ste-Agnes de Baltimore, Etats-Unis;
29, 7Josefa Porua; Colllege de l'Immaculde-Concception a Manille;
35, i3.
Refugio Albarado; College de l'Immaculee-Conconception de la
Havane; 57, 29.
Jeanne Batut; Maison Principale a Paris; 67, 42.
Anne Allegre; H6pital Europeen de Shang-Hai, Chine; 63, 43.
Alphonsine Lebougre; Maison de Charite St-Pierre a Nantes,
France; 26, 2.
Rose Cieutat; H6pital Gdndral de Valenciennes, France; 83, 58.
Thdrese Moser; Clinique de Budapest, Hongrie; 27, 8.
Claudine Marillier; Maison de Charitc a Saleux; 69, 48.
Jeanne Peyrau; Maison de Charitd de St-Nicolas-da-Chardonnet a Paris; 28, 6.
Louise Longnon; Hospice de St-Macaire; 56, 35.
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HISTOIRE GENERALE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
PAR H. CLAUDE-JOSEPH LACOUR

l66o- 1731

LIVRE VI
GENERALAT DE M. JEAN BONNET
SIXIXM

SUPERIEUR GENERAL DE LA CONGREGATION
(x7t1-1735)

1

38. L'election de M. Bonnet, sixieme Sup6rieur general.
(Suite)t

222. Autres decrets : Sur les Assembldes provinciales;
sur le lieu du sijour des Assistants du Superieurgeneral.
- On recommanda que dans PAssemblee provinciale chacun s'attachit invariablement a tout ce qui est rigle dans
les Constitutions A cet igard, sans rien ajouter ni retrancher; surtout de la finir en sept ou huit jours tout au plus;
- qu'on n'y vit pas venir inutilement des procureurs,
sous pretexte de faire les affaires de la Province: c'est que
quelques-uns y venaient sous ce pretexte par curiosite, ou
pour voir ce qui se passait dans l'AssemblIe; - qu'on n'y
fit point de decrets; arritant seulement ce qu'on juge devoir &tre propose AI'Assemblie gendrale, ou au Superieur
gendral; - qu'on envoyat les actes entiers, avec les demandes approuvies; c'est le Visiteur qui y preside; il lui
appartient selon les Constitutions, de les faire commencer
et finir.

De meme, sur la question proposde, savoir : Si les Assistants du General doivent faire leur residence ordinaire
dans les maisons ou du moins dans les villes oI le Gineral fait la sienne, il fut arretd par l'Assemblde que cela deI. Voyez ci-dessus, p. x48.
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vait etre ainsi suivant les Constitutions, et qu'on ne pouvait les envoyer ailleurs pour un temps notable sans une
tr6s grande ndcessiti, au quel cas on leur substituerait des
Vice gdrants. On voit assez I'utilii de ce d6cret.
223. Sur les ilections aux Assemblies; autres recommandations. - On demanda si ceux qui ont voix passive
dans I'Assemblee domestique ou provinciale, pour l'election d'un depute, peuvent avant et apres le scrutin destine
pour faire l'election, renoncer a leur droit avant d'etre elu,
ou apres lavoir td ? II fut resolu que ce n'etait pas permis
sans raison qui fut approuvee de I'Assemblie, cela pour
plusieurs motifs qui furent alors proposes. - On parla de
ce que disent les Regles du Superieur local, dans les divers
endroits, oil il s'agit de I'lection des deputes a l'Assemblie, soit provinciale, soit gindrale, a savoir qu'apres avoir
tente inutilement quatre ou cinq scrutins, dans lesquels
soit deux, soit plusieurs personnes ont toujours un nombre
igal de voix, on peut recourir au choix de deux, trois ou
cinq compromissaires, si tout le monde en convient. Mais
si un ou plusieurs des 6lecteurs ne veulent pas consentir
a ce compromis, I'Assembide determine qu'en tel cas, le
consentement des deux tiers suffit, conformement a ce qui
est marque dans les constitutions particulieres, sur le choix
des compromissaires pour l'lection du General.
Sur la proposition faite de renouveler le decret des
Assembides prceddentes qui recommande 'uniformiti dans
la barbe, les cheveux, les chapeaux, les habits et les
manieres d'agir, cette Assemblie fit un ddcret, enjoignant
aux Visiteurs et Superieurs d'y tenir la main A Frgard de
tous leurs inferieurs et si quelqu'un ne veut pas obeir,
d'en avertir le Gineral.
224. Demandes de l'Assemblde et rdponses. - En cette
Assemblee, on laissa comme cela se fait ordinairement
d'autres demandes pour etre rdsolues par le Gendral; il y
reponditpeu apres. On exprima donc le souhait de voir
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imprimer le second tome des Cerdmonies promis tant de
fois.--Voici quelques autres points indiques: En ce qui
concerne la ddpense des malades, rdgler qui devait la supporter quand par l'impossibiliti de travailler, ou pour
changer d'air et aller ailleurs, ils quittent la maison; Qui devait visiter un Assistant du Gendral, s'il se trouvait,
Supirieur dans une maison; - Que sans faire de decrets
nouveaux, on dcrivit a toutes les maisons une lettre raisoande et solide, pour prdserver les jeunes prdtres du
mauvais goQt de la nouveaute en fait de doctrine, de morale et de discipline; que l'on s'appliquAt a former
les jeunes gens a la predication, a la regence et autres
fonctions de la Compagnie ; - En quel temps il etait plus
convenable de lire les dicrets des Assemblies, rdponses des
Generaux et leurs lettres circulaires. Ce sont la diverses
demandes que fit PAssemblie pour &tre risolues par le
General, et voici les reponses qu'il envoya aux maisons
selon l'usage:
a On relira incessamment le second tome des Cerdmonies
et on le communiquera a quelques habiles externes, apres
quoi, si on n'y trouve pas d'inconvenients, on le fera imprimer. a En effet, peu apres, le tout paruten deux tomes; on corrigea le premier, le francais en est pur, Pimpression est belle,
et, dans le second, sont les ceremonies de chaque office
pour les faciliter a ceux qu'on y veut former, tout cela se
trouvant reuni dans le livre entre les mains du maitre de
ceremonies. On envoya ces deux volumes &chaque maison
sur la fin de l'annee 1717. - On ne r6gla rien de fixe
touchant la d6pense des malades dans le cas propose, on
dit seulement que c'etait au Visiteur a la rdgler et en cas
de difficultis qu'il fallait s'en tenir a Pancien usage de la
Congrigation, savoir que la maison ot quelqu'un tombe
malade par caducitd ou impuissance de travailler, lui fournisseses besoins dans le lieu ou le General trouve a propos de le placer. - 11 fut dit que l'Assemblee venant de
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faire un decret pour la residence des Assistants aupres du
Superieur gendral il dtait inutile de rigler qui les visiterait
s'ils itaient supirieurs dans une maison; toutefois si cela
arrivait, le Gendral ferait faire la visite comme il le jugera
convenable. - On donnera au plut6t la lettre doctrinale
qu'on desire, et en effet elle ne tarda guere a paraitre:
nous en parlerons ensuite. - Jusqu'i present on a fait ce
qu'on a pu pour former aux emplois les jeunes gens,
qu'on ne peut espdrer aussi habiles en sortant de leurs
etudes, qu'apr6s avoir travailld quelque temps; on ne laissera pas, pour contenter I'Assemblee, d'exercer les dtudiants et les jeunes prdtres sur la fin de leur troisikme
annie de thiologie, aux fonctions ordinaires, apr&s quoi,
chaque superieur veillera A ce qu'ils s'y perfectionnent.
Pour les ddcrets et le reste, on peut les lire dans les
petites maisons oil le chapitre dure peu, jusqu'A cinq
heures, et puis le sujet de la m6ditation; ailleurs le Superieur attend un temps propre pour cela, avant ou apres le
cours des Missions, quand tout le monde se trouve a la
maison, comme a une heure apres-midi les jours d'obdissance. - Pour les avis il n'est pas ndcessaire d'en publier
d'autres que ceux qui ont td donnes sur ce sujet dans IAssemblee gendrale de j668; si quelqu'un n'avait pas les
Regles des Regents de philosophie et de thiologie dressees
a Saint-Lazare par feu M. Almras, on les leur enverra
quand ils le demanderont.
225. Lettre circulairedeM. Bonnet, apres l'Assemblee,
sur quelques points de discipline. - M. Bonnet communiqua aux maisons toutes ces differentes pi6cesde 1'Assemblie,
y joignant une lettre circulaire datde du 18 juin 17 1,

oil

il marque encore diverses choses que cette Assemblee lui
avait recommande de reprisenter fortement a tous les sujets
de la Congrigation sur la fidelitd &I'oraison et a la pratique
de tous les autres exercices spirituels usitds dans la Compagnie: la pieuse celebration de la messe, la ricitation de
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l'office en commun, et quelques points de lobservance des
regles.
Cette lettre de M. Bonnet est non seulement bien icrite
mais elle particularise encore exactement les fautes a dviter.
226. Lettre dogmatique de M. Bonnet. - On a pu observer dans les demandes faites par 'Assemblde generale et
les reponses du Superieur general, qu'on souhaitait, pour
prdserver les jeunes gens elevds dans les etudes internes
de toute nouveauti, dont les esprits paraissent si susceptibles
en ce temps-ci, que le Gendral dcrivit une lettre-circulaire
sur ce sujet. M. Bonnet n'etant pas seulement doue du
talent de bien mettre par icrit et de bien dnoncer, mais
sachant encore fort bien sa thdologie, composa done une
longue lettre, ayant pris pour cela quelques jours pour se
retirer a Pantin'. II envoya cette lettre aux maisons, et elle
estdatde de Pantin, du

2o

juin 171 1. II s'y propose d'expli-

quer deux chosess savoir les raisons qu'a la Congregation
de se precautionner contre toutes sortes de nouveautis,
et quelles sont les principales choses sur lesquelles on doit
se tenir en garde pour en vditer jusqu'aux moindres soupqons.
Les motifs sont 1'Ecriture, qui ordonne d'interroger ses
frtres et les anciens, pour apprendre d'eux la viritd, et defend d'dcouter les novateurs, quoiqu'ils se disent inspirds
de Dieu, fissent-ils des miracles si cela dtait possible pour
le prouver; ce queles Peres ont expliqud non seulement de
l'idolitrie, mais aussi de toute erreur contraire A la puret6
dela foi, et cela apr6s saint Paul qui y comprend un ange du
ciel, s'il se pouvait faire, qui prachit un autre evangile.
Le Gendral cite lexemple des saints Pdres, des Conciles
et des Papes. II ajoute que la Congrdgation, modeste partie
de ce grand corps mystique de l'Eglise, a toujours eti anii. C'etait la maison de campagne, comme est aujourd'hui Gentilly.
Note des Annales.
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mee du meme esprit, ne s'attachant qu'a l'antiquiti, rejetant toute nouveautd, notamment celles qui ont fait tant de
bruit dans le dernier sidcle. M. Vincent en a laisse une
Regle expresse (ch. xn, § 7); il a pris tous les soins possibles
pour en guerir certaines personnes et pour en preserver la
Congregation, ainsi qu'on remarque dans les deux editions
de sa Vie. Les Generaux ses successeurs ont marchi fiddlement sur ses traces; M. Jolly, quand les erreurs des quitistes firent du bruit a Rome et a Paris, craignant que cette
gangrene ne se jetat dans la Compagnie, defendit rigoureusement, m8me avant la condamnation du Saint-Siege,
cette nouvelle maniere d'oraison, et l'Assemblee de i685
trouva sa lettre sur ce sujet si belle qu'elle en fit un dicret
particulier en la confirmant; il envoya de plus a toutes les
maisons, en 1687, la lettre du cardinal Cibo aux ievques
d'Italie contre les dernikres erreurs, et, peu apres, le dicret
de condamnation de Molinos et de Malaval, auxquels il
joignit des lettrcs particulieres; il apprehenda non seulement le piril evident de la corruption de la foi et des
moeurs, mais encore le moindre soupgon de nouveaute, ou
detrop de liberti dans la critique; et quand M. Dupin, auteur de la Bibliotheque des Peres se fut rdtracte, il envoya
cene piece aux maisons de la Congregation, ordonnant de
mettre les livres de ce docteur avec les autres ecrits defendus.
M. Pierron en fit autant; ii envoya aux maisons la condamnation du livre des Maximes des Saints et du fameux
Cas de conscience, conduite qui fut approuvee par l'Assemblee generale de 1703. M. Bonnet conclut en observant que
jusqu'ici, on n'a rien neglige pour preserver la Congregation des maux infinis que lui attirerait l'amour de la nouveaute; l'Assemblde oh il avait itd elu lui ayant donal
ordre d'ecrire cette lettre pour temoigner qu'elle est aujourd'hui, a cet egard, dans les mimes dispositions oi Dieu
l'a mise des son berceau. D'ailleurs, la Congregation a des
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raisons pariculicres de craindre toute nouveauti, et de se
conserver par ce moyen dans la pureti de la foi et des
moeurs et dans 1'exactitude de la discipline pour s'acquitter
avec fruit de ses deux principales fonctions des missions et
des sdminaires, itant autrement en danger d'empoisonner
les pures sources de la doctrine catholique dans les seminaires et de corrompre la puretd des moeurs dans les missions, et pour Etre enfin toujours de bonne edification,
comme elle l'a td jusqu'a present aupres des gens de bien.
En venant dans le detail que le Gendral s'est propose pour
second objet dans cette lettre, ii commence a deplorer le
malheur de bien des gens de ce siicle, qui se font un merite
apparent de donner dans les nouveautds.
Dans les seminaires et les missions, ii faut suivre les
royales lois de chariti etablies dans I'Evangile, expliqudes
par les Ap6tres et les saints Peres ; et, si on n'a pas le
loisir de les lire, choisir au moins ceux d'entre les casuistes
qui oat mieux appuyd leur decision sur 1'Ecriture et les
P&res. Eviter avec soin et le relichement pernicieux qui
corrompt les moeurs des fideles et la severite outree qui
disespfre les picheurs et les eloigne du bon usage des
sacrements.

Pour prevenir le mauvais gott de la nouveautd et la
*demangeaison de tout savoir, M. Bonnet vent que dans les
commencements des etudes de philosophie, 'on s'en tienne
aux sentiments communs de l'ancienne philosophie d'Aristote qui est plus proportionnee a la maniere dont les
docteurs des dcoles chritiennes ont traiti la thiologie, et
que l'on continue d'enseigner dans les etudes internes de
la Congregation la philosophie de Barbay, comme la plus
propre de toutes celles qui ont dte imprimees jusqu'a
present et la theologie de Grandin, fameux professeur de
Sorbonne, tres eloigni de toutes les nouveautis modernes,
dontla Scholastique itait deja imprimee et la Morale le fut
bient6t apres.
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Pour ce qui concerne les seminaires externes, il dit
qu'il faut s'en rapporter aux iveques qui sont les
juges naturels de la doctrine de leur diocese, auxquels on
doit obeir pour tout ce qui concerne les fonctions du
ministere ecclisiastique, a moins qu'ils n'abusassent visiblement de leur autorite, voulant faire enseigner des livres
evidemment mauvais ou condamnes par le Saint-Siege, ce
qui n'arrive pas; et convenir avec eux de quelque auteur
imprime qui ne soit suspect ni de jansinisme ou autre
erreur pour le dogme, ni de relichements pour la morale;
par-dessus tout etre prudent et sage dans les paroles que
I'on dit, les explications que Ion fair en classe, les conversations familieres, etc.; ne jamais rien dire qui puisse nuire
a personne, beaucoup moins parler disavantageusement
des Communautes qui servent utilement l'Eglise, les taxant
ou d'erreur dans la foi, ou de relichement dans la morale,
et se mettant ainsi en danger d'exciter la jalousie, le refroidissement et peut-etre meme le ressentiment de ceux dont
on aurait mal parle.
Ce n'est pas assez que 'on s'en tienne aux sentiments
communs de la philosophie, il faut encore eviter tout ce
qui indiquerait moins de circonspection dans la conduite
en lisant des livres, ou liant socidte avec des gens suspects
de jansenisme, avancant des propositions qui peuvent
tendre a ces sortes d'erreurs, ou n'ayant pas assez de conformite avec les decisions du Saint-Siege, ainsi du reste
que marquaient les actes d'une Assemblie provinciale
de la Compagnie, que M. Bonnet insdra dans sa lettre suivantle ddsir de FAssemblke. II finit ensuite en priant qu'on
fasse attention & toutes ces choses et qu'on avertisse si
quelqu'un venait a donner quelque sujet de plainte en cette
matiere.
227. La bulle de Climent XIcontre Quesnel; opposition
de larcheveque de Paris; conduite de M. Bonnet. - Les
contestations firent plus d'eclat que jamais dans la suite,
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quand la bulle de Notre Saint-Pere le Pape Clement XI
qui condamne cent et une propositions du Pere Quesnel
vint a paraitre en 1713.
Tout le monde sait les bruits etranges que cette Constitution a excites dans l'Eglise et comment il y eut des prdlats en France qui refus&rent de l'accepter. M. Bonnet ne
jugea pas inpropos d'imiter ses preddcesseurs, et d'envoyer
cette bulle aux maisons avec une lettre-circulaire pour en
instruire toute la Congregation; il ne pouvait prudemment faire cette demarche, se trouvant dans le diocese
de Paris, ot Mgr le cardinal avait fait un mandement de
ne point accepter cette bulle, sous peine de censure; et c'est
tout a fait mal a propos, que les auteurs du Supplement de
la Galette de la Hollande, alliguant certains faits ou
douteux, ou tout au moins exagdres, ont voulu faire passer
ce Supirieur gdneral pour un homme qui s'accordait avec
les appelants et eut quelque doctrine suspecte en matiere
d'obdissance et de soumission due A 1'Eglise, comme si la
seule politique et surtout l'affaire de la beatification de
M. Vincent, actuellemement pendante a la cour de Rome,
I'avait empeche de se declarer.
228. Recueil de sermons des Missions publids parordre
de M. Bonnet. - M. Bonnet, non content d'avoir ainsi
instruit la Congregation par la longue lettre dont nous
avons parld plus haut, voulut encore pourvoir a maintenir
l'ancienne simpliciti qu'on avait gardde dans les sermons
de mission, sans permettre de se servir d'autre methode de
precher. Voici ce qu'il en mande dans sa lettre du i"janvier 1712: uNotre derni&reAssemblee s'etant plaintequedes
jeunes prdtres prichent quelquefois en mission des pieces
peu proportionnees a la capacite des pauvres gens et fort
iloigndes de la simplicitd et de la methode introduite
dans la Compagnie par M. Vincent, nous nous sommes
appliques pres de trois mois, avec nos assistants et des
Missionnaires des plus anciens qui ont eit longtemps en
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mission, Arevoir et abreger une cinquantaine de pieces de
mission, selon la m6thode et le style propre de la Congrigation; nous espirons les faire mettre incessamment au
net, et puis les faire envoyer aux maisons, oil les jeunes
pretres pourront suivre ce modele et meme les pricher,
pour travailler utilement, s'il ne sont pas en etat de composer d'eux-memes. Cet ouvrage ne sera pas, sans doue,
dans sa derniere perfection, toutefois il sera solide et proportionnd a la fin qu'on se propose. - M. Bonnet ne
tarda pas d'envoyer ces pieces.
On voit qu'il embrassa d'abord bien des choses et plus
que les autres Gendraux n'avaient entrepris.
229. Visites de M. Bonnet. - Ayant pris toutes les
mesures dont nous venons de parler devant et apres 1'Assemblie gindrale, pour affermir I'esprit de l'Institut dans
la Compagnie, M. Bonnet, se sentant de la vigueur, risolut
apres en avoir deliberd avec les assistants d'entreprendre
par lui-meme la visite de toutes les maisons de France. II
commenca Pannie 1712 par celle de la province de Bretagne,
et continua les annies suivantes par les autres des provinces
de Guyenne, de Champagne et de Picardie. En l'ann6e 1715,
il retourna encore en Aquitaine,et vint en Languedoc et en
Provence pour visiter les maisons de la province de Lyon;
il ne peut achever a cause de la mort du roi Louis XIV,
qui arriva en cette annde-la, et l'obligea de revenir promptement a Paris.
II commenqa ces differentes visites incontinent apris
Paques, dans le printemps, excepti en 1714; il avait resolu
de passer A Bordeaux, puis de venir ensuite visiter les
maisons de la province de Lyon, mais 6tant retenu aSaintLazare par des affaires indispensables, il ne put en partir
qu'au mois de juillet pour visiter les provinces de Champagne et de Picardie qui sont plus pres de Paris. Toutes
les fois qu'il quiuait Saint-Lazare, il donnait avis aux
maisons de son depart, afin que, si quelqu'un avait besoin
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de s'adresser a lui, on silt oi it fallait ecrire pour cela, et
de meme quand il itait de retour, pour le meme sujet.
Cette Visite du General dans toutes les maisons, ce qui
n'etait jamais arrive depuis que M. Vincent en avait visiti
quelques-unes, causa beaucoup de joie a tous les sujets de
la Congregation, et le Supirieur general temoigna de son
c6te itre satisfait de 'Pitat-o il trouva chaque maison,laissant des ordonnances de Visites propres A pourvoir aux
besoins des families.
230. Etat gdndral de la Congrdgation. Circulaires
annuelles du premier de Fan. - M. Bonnet avait marque
dans une lettre du i" janvier 1711, n'etant encore que

Vicaire general, que le siminaire interne de Saint-Lazare
etait bien reglI et que les etudes allaient bien. ( On travaille partout, disait-il encore dans une lettre du "e janvier 1713, avec benediction et succes dans les fonctions;
il y a quarante 6tudiants de bonne esperance. *
Dans une lettre suivante du I" janvier 1714, il ecrivait:
S1II m'a paru, par les deux visites que j'ai faites les annees
pricedentes et par les avis des Visiteurs, que la plupart de
nos maisons sont en bon etat, en paix et en rigle, font
bien leurs fonctions et paraissent animees de 1'esprit de
'Institut. a II ajoutait quelques observations relatives au
voeu de pauvret6, recommandant de faire attention A ce
qui en est marque dans les regles, les decrets et les lettrescirculaires.
M. Bonnet commenca d'ecrire tous les ans des lettres a
la Compagnie pour lui apprendre les nouvelles, ce que les
premiers G6ndraux ne faisaient que de temps en temps et
les autres de deur ans en deuxans. II marque dans la lettre
de 1775 que, quoique les maisons lui eussent paru bien
travailler i leur perfection et bien faire les emplois, il se
trouvait quelques defauts, et il prenait cette occasion de
donner de sages avertissements.
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§ 39. Procedure pour la beatification de M. Vincent.
231. Premieresinformationssous M. Watel. -

Une des

affaires qui tenaient le plus &coeur an Supirieur geniral et
intdressaient davantage la Compagnie itait l'entreprise de la
beatification de M. Vincent, dont on a parli plus haut. Feu
M. Watel avait dtabli M. de Cds procureur, pour faire
faire les informations sur la vie et les vertus de ce viniri
serviteur de Dieu, et disposer ainsi les choses au proces de
la bdatification, comme il mandait par sa lettre du i" janvier 1705, ajoutant que s'il se rencontrait quelqu'un, dans
les lieux oh sont situies les maisons, qui en eit connaissance et voulAt en donner des certificats d'une maniere
juridique, il fallait en icrire AM. de Ces; il y marquait, de
plus, que les missionnaires qui etaient pour lors dans la
Chine avaient, par l'intercession de M. Vincent, obtenu la
guirison de trois malades presque disespirds, leur faisant
dire quelques prieres et leur donnant a boire certaines
liqueurs ou ils avaient fait tremper du linge imbibd de son
sang.
232. Dicretde la S. C. des Rites sur la reputation de
saintete de M. Vincent. 11 est declard Vindrable (1710)
Poursuite de la cause de bdatification. - M. Watel jugea
ensuite a propos de substituer A M. de Ces dans cet office
M. Couty, superieurdela maison de Narbonne, qui pour cela
alla a Rome en 171o afin de suivre le proces. II y fut bien
venu, et le caractere de son esprit plut ASon Altesse Royale
le grand-due de Toscane et A la cour de Rome, qui a toujours passi pour la plus deliee et la plus propre a reconnaitre la ddlicatesse du ginie de ceux qui y paraissent. On
fit imprimer l1,de l'ordre de Notre Saint-Pere le Pape,
tous les temoignages authentiques, les postulations et les
certificats qu'en avaient dcrits a Sa Saintetd les Rois, les
Cardinaux, les Archeveques, les Eveques, les grands Scigneurs et Magistrats tant du royaume de France que des
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autres Etats. Les premieres procedures se firent avec beaucoup de diligence, le premier decret solennel imane de la
Sacrie Congregation des Rites, A qui le jugement de cette
affaire appartient, parut avant la fin de 171o. Par ce decret
elle declarait qu'il constait de la reputation de saintetd,vertus
et miracles du Venerable serviteur de Dieu Vincent-de-Paul,
et qu'on pouvait passer outre. C'est en quoi consistent les

preliminaires de la beatification des saints; apres quoi il
s'agissait de prouver I'hiroicitd des vertus et les miracles.
M. Bonnet donna cette agrdable nouvelle la Compagnie
par sa lettre dui"

janvier 1711, ajoutant que la premiere

de ces choses - I'heroicite des vertus - etait attestie par un
grand nombre de t6moins, et que la seconde - les miracles
- dipendait plus de Dieu que des hommes; toutefois qu'il
v avait lieu d'esperer que I'affaire ne manquerait pas de ce
c6ti-li, attendu qu'on etait informi de plusieurs guerisons
miraculeuses fort bien prouvees et que d'ailleurs la volontd
de Dieu a coutume de se manifester touchant le culte public de ses saints, quand l'Eglise est actuellement occupee
A examiner la saintetd de leur vie pour leur dicerner les
honneurs sacrds de la religion.
SC'est a nous, ajoute-t-il, a renouveler notre ferveur et
notre confiance en l'intercession. de notre pare, et d'inspirer de semblables sentiments a ceux avec qui nous vivons,
surtout aux eccldsiastiques dans les seminaires et aux
pauvres gens des champs dans les missions. *
M. Bonnet n'itait alors que Vicaire gendral et il crut
n'avoir pas encore assez d'autoritd pour obliger les maisons Afournir aux dipenses nicessaires de cette affaire en
Cour de Rome, qu'on sait itre considdrables. Mais etant
ensuite devenu Gdndral il y pourvut, dcrivant a toutes les
maisons, en date du 22 janvier 1712, et rdgla la contribution annuelle de chacune jusqu'A la conclusion de I'affaire.
* Lamaisonde Saint-Lazare,disait-il, ayant fourni jusqu'ici
la plus grande partie des frais ddjA faits, avec quelque chose
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qu'on avait recu de trente-huit maisons de France, lesquelles en cela avaient suivi leur ddvotion sans que les dixneuf autres du royaume, ni celles d'Italies, i la reserve de
deux, ni encore de Pologne y eussent rien contribue P, il
declare que cette imposition commencerait des le r" janvier 171 , et il ne manquait pas d'alleguer des motifs pour
engagerles maisons afournirde bon cceur lasommeannuelle
a laquelle il les taxait. a II s'agit, dit-il; de notre pere, i
qui nous ne saurions assez marquer notre reconnaissance,
sa bdatification nous est une affaire des plus intiressantes
pour la gloire de Dieu et pour notre renovation dans resprit et les venus de la Mission. Plusieurs particuliers,
continuait-il, et du dedans et du dehors de la Compagnie, ont contribu6e la depense precedente; j'espere qu'ils
le feront encore plus volontiers pour celle qui reste a
faire. Conservez-vous bien, afin de ne pas mourir avant
de dire plusieurs annees publiquement : Beate pater Vincenti, orapro nobis. iOu voit ici le coeur de M. Bonnet
qui se repand dans un sujet dont il etait tout occupe et
qu'il esperait de voir aller bien vite.
M. Couty, etant revenu de Rome, assista l' Assemble
ginerale (17 r 1), oil il fut lu troisieme Assistant du General,
qui, selon leddcret de la meme Assemblee, devait rester pres
de sa personne; mais la biatification de M. Vincent
paraissait trop importante pour ne pas donner lieu d'expliquer ce dicret en faveur de cette affaire. Comme on savait
que M. Couty etait plus en etat d'y travailler que tout autre,
il alla s'embarquer A Marseille, environ la Saint-Jean de
1712,et vint par mer jusqu'i Genes, d'oi il se rendit par
terre a Rome. M. Bonnet le chargea a son depart de lui
mander quand, etant arrive, il aurait sondi le gui, combien de temps a peu pres I'affaire pourrait durer. M. Couty lui fit esperer qu'en cinq ou six ans elie pourrait etre
finie, et a peut-4tre qu'elle irait encore plus vite, attendu que
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les grandes ceuvres faites par le serviteur de Dieu, ses vertus heroiques et ses miracles 6taient plus que prouves par
les temoignages authentiques requis de la Congregation des
Rites; en telle sorte que ce serait une des plus belles causes
quieussent iti depuis longtemps portees Ace tribunal, Notre
Saint-Pere le Pape et les Cardinaux itant d'ailleurs prevenus d'estime et d'admiration pour ce grand serviteur de
Dieu x. C'etait ce qu'ecrivait M. Bonnet dans sa lettre du
i" janvier 1713.
233. Ouverturedu tombeaudu ServiteurdeDieu en 171o.

- Le tombeau du vdenrable Serviteur de Dieu avait ete
ouvert a Paris d6s le mois de fivrier de l'annde pridcdente,
en presence des commissaires apostoliques, qui dtaient
Mgr le cardinal de Noailles et les ievques de Rosalie et de
Tulle, lancien,tous deux intimes amis de la Congregation;
celui-ci dtait messire Humbert Ancelin qui, ayant quitt son
iv&chd, seretira A Saint-Lazare et y fit bAtir, a un bout du
clos, un joli appartement, oi il a demeurd jusqu'A sa mort.
M. Couty se trouva aussi a cette credmonie avec quelques
autres missionnaires, tous obligis a garder le secret. On
I'avait fixie au 12 fevrier, mais la maladie et ensuite la
mon de Madame la Dauphine, et puis celle de Mgr le
Dauphin qui suivit de bien pros son 6pouse, empecherent
le cardinal de Noailles de venir ce jour-la, Ainsi le marquait M. Dusaray dans une lettre; il ajoutait dans une autre,
en date du 24 mars 1712, que les proces-verbaux devaient

etre clos, apres lesquels tous ceux qui avaient ete & rouverture du tombeau pourraient dire ce qu'ils avaient vu;
il y etait lui-meme et ii en fit le recit dans une troisieme
lettre en ces termes : a Quand on ouvrit le cercueil de
M. Vincent, on le trouva tout entier avec sa soutane et ses
has; il n'y avait que les yeux et le nez de consumes; je lui
comptai dix-huit dents, neuf en haut et autant en bas.
Comme on ne voulut pas le mettre hors de la biere, de
crainte que les os ne se disloquassent, et qu'on ne toucha"
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point a sa soutane, on ne put pas bien voir toutes les parties du corps qui semblaient &treencoreen chairet en os; on
leva seulement une palette de l'estomac, qu'on avait ouvert
quand on tira le coeur et les entrailles. Ceux qui s'appro.
cherent de pr6s et y voient mieux que moi (M- Dusaray,
auteur de ce recit, a toujours eu la vue fort basse) assurent
qu'ils ont vu le foie encore tout vermeil; pour moi je ma.
niai son bras et sa main droite qui est en os et en chair,
mais dessdchie avec les ongles. Ce qui est bien certain, c'est
que les vers n'ont jamais et dans son cercueil, puisque la
soutane paraissait humide et onctueuse sans avoir aucune
odeuret dtait aussi forte que quand on la mit dans le cercueil de plomb. Le mddecin et le chirurgien qui firent leur
proces-verbal de l'dtat du corps et examinerent soigneusement le tout, dirent qu'il ne pouvait pas s'dtre conserve en
cet itat naturellement, depuis plus de cinquante ans.
234. Suite des demarches pour la cause de bdatificarion
du Vindrable Vincent de Paulfaites par M. Couty. - Premiere Congrdgation ou Congrigation antiprdparatoire
sur l'hroicite des vertus (22 janv. 7z5). - M. Couty ne
trouva pas a Rome autant de diligence qu'ilPavait faitesperer
en dcrivant au General, quoique toute la procedure faite par
autorite apostolique edt etddeclarde bien faiteetvalable, ds
le i" juillet 1713. Dans la batification de saint Francois de

Sales, il avait fallu tout recommencer; ainsi Paffaire ne
pouvait plus manquer par defaut de formalitd. Ledit
M. Couty ne manqua pas de s'appliquer de son mieux a pr&
parer des matieres, pour prouver 'heroiciti des vertus et Ja
v6ritd des miracles, afin de faire juger Pun et Pautre dans
deux Congrigations, comme 'icrivit M. Bonnet, en date
du t" janvier 1714.

Mais tout cela fut prolongi, et il n'y eut rien
la lettre du

a dire dans

e janvier de l'annde suivante 1715.

Des le 22 de ces memes mois et annde, la Congregation
se tint &Rome, sur l'heroiciti des vertus, sans y avoir rien
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qui put faire douter du succ6s. Cette Congregation se
nomme antipreparatoire et les consulteurs y demandaient
quelques 6crits de M. Vincent qu'on leur enverrait. On
avait fait esperer que la seconde, appelde preparatoire, se
tiendrait environ un an apres, et puis la troisieme pour
rendre le dicret de cette heroiciti, ainsi que mandait, dans
la letre du I" janvier 1716, M. Bonnet qui commencait
pourtant a ne pas tant se flatter de la brievete de cette poursuite. a Cela va un peu lentement, disait-il; que faire ? I faut
prendre patience, d'autant plus volontiers que nous sommes
plus avanc6s que d'autres qui ont commence longtemps
avant nous. La derniere Assemblie du clergi vient de nous
donner une lettre fort pressante pour accdlerer ce proces,
qui a encore plus besoin de prieres aupres de Dieu que de
recommandation aupres des hommes. a
Le General parut pourtant attristd de cette longueur.
II dcrivit aux maisons le 3I mars I716 qu'ayant arrete
ci-devant et fixe une certaine contribution a chaque maison pour la batification de M. Vincent, les temps sont
prisentement si fAcheux et les maisons si pauvres pour la
plupart qu'elles ont de la peine a fournir leur contingent;
qu'ainsi, de Pavis de son conseil, il avait rdduit cette contribution a la somme annuelle de trois mille cent livres,
qui s'appliquerait non plus a la beatification de M. Vincent, mais a la subsistance de ceux qui feraient le Seminaire de renovation. II paraissait n'avoir gucre plus d'esperance au commencement de 1717, dcrivant que l'affaire
allait son train, qu'on avait envoyd les dcrits du Serviteur de
Dieu, qu'on les examinait, et que jusque-la il n'y avait pas
eu de facheux incidents. On sait que l'article du Jansinisme et les liaisons de M. Vincent avec I'abbd de SaintCyran dont on produisit de certains faits faisaient quelques
impressions sur Pesprit des consulteurs.

235. Seconde Congrdgationou Congrigationpreparatoire, sur rhdroicitddes vertus de M.

Vincent (i8 decem-
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bre 1717). - Affaire de Pacceptation de la Constitution
du Pape, par le cardinal de Noailles. - Le i" janvier
1718, M. Bonnet avertit la Compagnie qu'apres avoir longtemps attendu, on avait tenu a Rome, le 18 dicembre
passe, une seconde Congregation, oi on reconnut unanimement que M. Vincent a possede les verus chretiennes
dans un degr6 h&roique et, que de quatorze consulteurs, il
n'yen eut quedeux qui suspendissent leurs suffrages jusqu'a
ce qu'ils fussent informds de deux affaires temporellesauxquelles il dtait aise de satisfaire par des pieces authentiques
irrifragables.
L'ann6e suivante le Gendral n'eut d'autres choses a dire
de cette affaire, sinon que M. Couty etait toujours occupe
a preparer les matieres de la derniere Congregation, sur
l'heroiciti des venus. 11 n'en parla plus dans la suite et
1'affaire est restee 1a. Les brouilleries survenues dans
l'Eglise au sujet de la Constitution, et le micontentement
qu'on eut a Rome de l'Eglise de Paris, dont le cardinal de
Noailles est archeveque, en furent a ce qu'on croit en
partie la cause.
Au commencement de l'annee 1720, Mgr le cardinal de
la Tr6moille, archeveque de Cambrai, faisant pour lors A
Rome les affaires de France, dressa pour son diocese un
mandement oil, acceptant cette Constitution, il disait avoir
oui dire au Saint-PNre, de sa propre bouche, qu'il n'avait
point pritendu par cette Bulle donner aucune atteinte
tout ce qu'enseigne I'ecole de Saint-Thomas, ni A aucun
autre point de doctrine ni de discipline qui se trouve conteste entre les docteurs catholiques; sur quoi M. Couty
qui etait, a Rome, honord de l'estime de Son Eminence,
crut que le cardinal de Noailles pourrait faire un tel mandement et recevoir ainsi cette Bulle. II partit de Rome
avec espdrance de faire goiter a Paris cet expedient, portant
une copie du mandement de Mgr de Cambrai. Le Pape
mnme, joyeux de trouver quelque voie d'accommodement,
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itait en chemin, le cardinal de la Tremoille mourut en
pen de jours, fort regrettd dans la Cour romaine. M. Couty
ne laissa pas de continuer sa route a Paris o& il resta
plusieurs mois. L'affaire de I'accommodement se negocia ;
le cardinal de Noailles accepta la Bulle, en faisant mention du corps de doctrine qu'il avait compose pour I'explication des Propositions en question, tout comme les quarante prelats acceptants, du temps du Roi Louis XIV, y
avaient joint des explications de leur faton. Le Roi tres
chrdtien donna des lettres patentes portant injonction
d'accepter ladite Bulle selon toutes ces explications; mais
diverses personnes en France ne s'accommoderent pas
de ce temperament.
Quand les lettres de Sa Majeste turent publiees, M. Couty
reprit le chemin de Rome, non par le Piemont, comme a
I'ordinaire, ce chemin 6tant bouchi a cause que le Roi de
Sicile en faisait garder 1'entree par crainte de contagion
qui desolait la province, mais par l'Allemagne et le Tyrol.
quoique la route fit beaucoup plus longue. II pensait reprendre la principale affaire pour laquelle ii etait a Rome;
mais Notre Saint-Pere le Pape est venu a mourir le 19 mars
172I ; son successeur le cardinal Conti, lu Papele 8 mai
suivant, sous le nom d'Innocent XIII, n'a encore rien fait
pour la beatification de M. Vincent; ainsi on-est demeure
Sattendre cette troisieme Congregation pour prononcer
sur rhiroicitd de ses vertus.
§ 40. Nouveaux 6tablissements et 6tat des provinces
de la Congregation en France.

236. A Paris. Suite du Seminaire de rdnovation.
M. Himbert, Assistant, se retire d Auxerre.- Tandisque
M. Bonnet faisait les visites des maisons de la Compagnie,
le Sdminaire de renovation allait son train chaque annee A
Saint-Lazare, sous la conduite de M. Faure.
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M. Himbert, second Assistant, homme de poids et de
merite, gouvernait la maison de Saint-Lazare; le Gineral,
y dtant revenu pour n'en plus sortir, le continua pour
l'office d'Assistant de cette maison, dont on sait qu'il est
comme le Supdrieur pour donner les permissions et le
reste. - Ce que voulait M. Bonnet n'etait pas toujours
du gout de M. Himbert, et quelques-uns ont voulu dire
qu'en certaines occasions il y avait quelques petites contrarietis, et que meme un certain nombre de gens
appuyaient M. Himbert. Quoi qu'il en soit, celui-ci, ne
trouvant pas le sdjour de Saint-Lazare commode pour lui,
et se sentant d'ailleurs incommod6 par la vie sedentaire
contraire a la pesanteur de son corps, demanda d'en sortir.
M. Bonnet le lui accorda, l'envoyant Superieur dans le
Seminaire d'Auxerre qui n'est pas bien eloignd de Paris.
II donna avis de cela A la Compagnie par sa lettre du
27 juillet 1717, oil ii dit que cet Assistant ayant les jambes
fort grossies d'humeur et affaiblies de goutte, le m6decin en
attribuant en partie la cause A la vie sedentaire que son
officel'obligeait de mener, on lui en proposat d'autres moins
assujettissants; et, comme il remontrait qu'il aurait de la
peine A guerir A Saint-Lazare, on lui donna le choix des
seminaires les plus considdrables, ou de quelque paroisse
mediocre, et m6me d'aller relever M. Couty a Rome pour
iviter la n6cessite de faire une seconde substitution d'Assistants, ayant dt6 oblige d'en faire une premiere a raison
de l'absence de M. Couty, duquel M. Chevremont et,
apres sa mort, M. Subrin ont fait loffice.
M. Himbert prefera une petite maison ot ii edt une action
moddree et plus de repos et de loisir pour se prdparer,
disait-il, & la mort, demandant en particulier celle
d'Auxerre, voisine de sa patrie, Tonnerre, dont il esperait que lair lui serait plus favorable. M. Bonnet suspendit de lui donner un substitut, jusqu'A ce qu'il vit le train
que prendrait son mal, attendu qu'il n'dtait pas a propos
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de diplacer pour pen de temps des principaux sujets de la
Compagnie. II fut pourtant oblige de le faire, et il en
ecrivit ainsi aux maisons en date du to aolit 17 9 : a L'affaire de la beatification de M. Vincent requerant la
presence de M. Couty a Rome, et la santd de M. Himbert,
qui devient caduque, ne lui permettant pas de revenir a
Saint-Lazare, nous avons, selon les Constitutions, substitui en leurs places MM. Subrin et Dormond, pour exercer leur office d'Assistants. a Ce sont deux anciens pretres
qu'on retirait de leur superioritd, l'un de Manosque en
Provence, l'autre de Saint-Brieuc en Bretagne. Le premier
fut aussi Assistant de la maison de Saint-Lazare. Le second
fut directeur du seminaire interne; M. Desortiaux, autre
Supdrieur et cure de Sedan, qui en avait etd tire pour
diriger ce sdminaire, ne s'en atant pas accommodd.
237. Mort ddifiante dufrerePierreChollier;M. Noiret,
secrdtaire. M. Bonnet, itant fait General, continua de se servir pour ecrire ses lettres de la main accoutumde des freres qui avaient dcrit sous M. Watel. Le
frere Pierre Chollier, ancien frire et ancien secritaire, sous
les generaux precddents, itait vieux et ne faisait plus
qu'ecrire le dessus des lettres; il avait toujours dtd estimd
comme un homme d'esprit, et d'ailleurs menant une vie
laborieuse, mortifide et toujours dgale, fiddle a ses exercices de pidtd. II languit quelque temps en 1713 et,
s'apercevant qu'il d6clinait, il demanda a faire la retraite
dans son lit pour se preparer A mourir et avoir part a
celle des frdres. Le General lui accorda de faire un quart
d'heure d'oraison le matin et autant le soir, pour ne pas
le contrister. I1 deceda le 6 novembre, et M. Bonnet, le
recommandant selon I'usage aux prieres de la Compagnie,
dit qu'il le meritait bien pour les bons services qu'il
lui a rendus. II avait mdme du talent pour 6crire et a
compose la Vie de quelques freres et d'autres qui avaient
edifie par leurs vertus les maisons oh ils avaient demeure.
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Apres sa mort, M. Bonnet resolut de prendre pour secretaire un pritre; les gdneraux precedents ne s'etaient d'ailleurs
servis d'un frere que parce qu'on n'avait pas de pretres de
reste. M. Noiret, ci-devant regent a Saint-Lazare, fut
choisi le premier pour remplir cette place. II est natifde
Paris, homme d'esprit et savant; il a accompagne M. Bonnet dans plusieurs de ses visites.
238. Nouveaux itablissementsen France:Poitiers,petit
sdminaire. - La Compagnie n'a pas fait de nouveaux
etablissements considerables en France, depuis le generalat de M. Bonnet. Celui-ci en a acceptd quelques-uns dont
il a donni avis dans ses lettres en differentes fois. I* Mgr
l'Eveque de POITIERS, etablit la trois pretres et deux freres
pour diriger son petit Seminaire et y elever les jeunes
gens dans la pieti et les lettres convenables A leur Age, en
leur enseignant la philosophie, la theologie et autres choses
necessaires aux clercs, jusqu'A ce qu'ils aient l'age d'entrer
dans le grand seminaire pour s'y disposer A recevoir ies
ordres. M. Fray fut nomm6 premier supirieur de cet etablissement, fait sur la fin de la vie de M. Watel; mais ce
fut M. Bonnet qui en donna avis, dtant vicaire general,
par sa lettredu i" janvier 171 .
239. Bourg-en-Bresse. -

2* Un

avocat a BouRG-EN-

BRESSE, nommi Rossand, n'ayant point d'enfant, eut d6votion de laisser ses biens pour faire instruire les pauvres
gens de la campagne, sans avoir encore aucune connaissance des Missionnaires. Ayant parl6 de son dessein a un
chanoine de la collgiale de cette ville, qui avait coutume
d'aller de temps en temps faire la retraite dans la maison
de Saint-Lazare de Lyon, il le convia d'y venir avec lui;
Favocat en fut si satisfait que, sachant la destination de la
Compagnie a faire des Missions dans les bourgs et villages,
il prit des lors la resolution de lui remettre tous ses biens
en mourant, pour faire des Missions en Bresse. II le fit en
effet par son testament et, dtant venu A mourir, le chanoine
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en avertit le Supirieur de la maison de Lyon, qui ignorait absolument le tout. Mgr 1Archeveque, pour lors messire Claude de Saint-Georges, eut la bonti de s'inmiresser
pour cet etablissement; les parents de feu M. Rossand
voulurent contester; ils eurent meme Padresse de faire intervenir la province pour requirir que ce testament fut
cassi, attendu que d'autres personnes pourraient ainsi disposer de leurs biens en faveur des communautis, ce qui
prejudicierait a la province. Sa Grandeur intervint pareillement de son c6td pour maintenir cette fondation, comme
utile a son diocese, declarant mime qu'il y pourrait un
jour commencer un seminaire pour les ecclesiastiques de
Bresse. L'affaire fut ivoquie au Grand Conseil a Paris,
suivant le privilege de la Congrigation, et on fut maintenu
par arrat dans la possession de cette hoirie. On commenca
a Bourg r1tablissement en 7: r, aprs 1'election de M. Bonnet, et M. Raymond, directeur des Missions de Lyon, y
fut nommd premier Supirieur. On jugea la maison de
M. Rossand trop dtroite pour y loger une petite Communauti, et on en acheta une autre plus spacieuse hors la
ville. 11 y a 1A quatre pretres et deux frdres; et en outre, des
Missionsqu'on fait en Bresse. Les personnes de Bourg vont
de temps en temps en cette maison faire des retraites.
240. Saint-Servan. Tours, Missions. - 3* On accepta
le petit siminaire de SAINT-SERVAN, au faubourg de Saint-

Malo, qui en est sipare par un bras de mer, mais qui s6che
tout a fait dans le reflux, en telle sorte que pour lors on va
Apied sec de Pun a Iautre. Messire Vincent-FranCois des
Marais, Eveque de Saint-Malo, desira cet dtablissement
non seulement pour y former des jeunes gens qui fussent
ensuite en etat d'entrer dans le grand seminaire 6tabli
depuis longtemps A Saint-Mden, mais encore pour diriger
plusieurs pretres qui s'embarquent sur les vaisseaux marchands et armateurs dont il y a grand nombre a Saint-Malo
et pour conduire des retraites de s6culiers qui sont fort en
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vogue dans ce pays-lI. On y envoya d'abord un frere pour
y prendre soin des batiments deja assez avancis, ct, pen
apr6s, M. Dadonville, Supirieur de Saint-Meen; mais il est
encore le seul, et cetr tablissement, commenci en 1712,
n'a pas eu jusqu'ici de progres. M. Dadonville avait
d'abord ecrit qu'il y avait quatre mille livres de rentes
assurees et vingt mille pour bitir. a L'on nous flatte, ditil, de belles espirances, mais je ne sais si elles sont bien
fondees; les effets le mont;eront dans la suite. *
Messire Mathieu d'lzove d'Hernault, Archevdque de
TouRS, fonda une bande de Mission,composeede troisprtres,
pour les campagnes de son diocese. Ce grand Prelat mourut quelque temps aprds; ces Missions ont eu bon succis
dans le commencement et lont encore.
241. Pamiers.- 4" En 1714, on accepta l'etablissement
de PAMItRs, dans le Comtd de Foix, en Languedoc, dont
M. Bonnet avertit par salettre du i" janvier 17 5: x Messire Pierre de Verthamont, Evdque de Pamiers, vient de
nous confier le soin du seminaire qu'il a etabli dans sa ville
episcopale pour r'education des jeunes ecclesiastiques de
son diocese et les retraites de MM. les Cures. MM. Martel et Hendelin sont allUs avec un de nos freres donner
commencement a ce nouvel etablissement. , Ils n'y rest&rent
pas longtemps. La fondation est pen consid6rable, et jusqu'ici il n'y a eu que deux pretres.
242. Narbonne. - 5* M. Bonnet ajoute dans la meme
lettre : a Messire Charles Legoux de la Berchere, Archeveque de NARBONNE, a reuni son petit r1minaire au
grand et nous en a confie la conduite Aperpetuitd ,;c'est-idire que les jeunes gens sont elevis dans la meme maison:
il ya seulement un on deux pretres de plus pour avoir soin
de ces enfants et leur enseigner la philosophic. Mgr I'Archevdque avait pensd pour cette fondation a i'union d'une
cure, assez riche quoique chargee de peu de paroissiens, i
une demi-lie'e de la ville; cette union ddpendait du con-
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sentement d'un abb que le Prelat n'a pu obtenir. Le Sup&rieur du seminaire demeure titulaire de ce benefice jusqu'a
ce que ron puisse proceder a runion. a II y a, continue
M. Bonnet, plusieurs autres etablissements en France;
mais, comme les contrats n'en sont pas signes, je m'abstiens
de vous en faire le detail. , On parlait fortement alors d'unir
a la Compagnie tous les sdminaires qu'ont les pretres conduits autrefois par M. Bonal dans le Languedoc, au nombre de quatre ou cinq, et on etait sur le point de conclure
cette affaire; toutefois elle manqua, et M. Bonnet en dcrivit ainsi en date du r" janvier 1716: * Jevous recommande
une affaire de consiqence pour la Congrigation qui est
presque faite, si elle est signee avant que pane cette lettre,
je vous en ferai tout le ddtail afin d'en louer Dieu.
243. Mornant. - 6* Dans la lettre du i" janvier 1718, it
marque ceci : , Messire Franqois-Paul de Neufville de Villeroy, Archeveque de Lyon, vient d'etablir un petit sdminsire i MORNANT, dont it a confid la direction spirituelle et
temperelle a la Compagnie; nous ne tarderons pas d'y envoyer des sujets convenables pour cette sorte d'etablissement
conforme au saint Concile de Trente, aux usages del'Eglise
de France et ddj; en usage dans plusieurs endroits. x
Les fondateurs de ce nouvel dtablissement furent M. de
Murard, ancien prieur de Mornant, qui avait deja procurd
runion de son prieurd a la maison de Lyon, et M. I'abb6
Roquemont, originaire du diocese de Reims qui s'est retire
dans ladite maison, oi ii vit saintement; ils ont donni
chacun dix mille livres pour cette fondation. M. le prieur
a eu la consolation d'en voir I'exdcution avant son
dices, arrive peu apres; le batiment du prieure grand et
spacieux sert de logement; on y eleve plusieurs enfants A
qui on apprend les humanitis. II y a trois prdtres et deux
frrres; ils ont achetd quelques fonds pour appliquer la fondation. M. Perruy en a ite premier Superidur.
244 Chartres; petit seminaire. - 70 En 1719, Mgr de
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Merinville, eveque de Chartres, neveu de son illustre predecesseur Messire Paul Godet Desmarais, 6tablit un autre
petit seminaire dans sa ville Episcopale, le grand etant hors
de cette ville; il en a donn6 la direction perpetuelle h la
Congregation. M. La Gruere, qui avait ci-devant demeur6
a Rome et itait pour lors directeur du s6minaire interne de
Saint-Lazare, en fut nommi le premier Superieur.
245. Saint-Jean-de-Maurienne.- 8' Le dernier etablissement accepti par M. Bonnet, en 172o, est celui de SAmNrJEAN-DE-MAURIENNK,

en Savoie, oii Messire Franjois-Hya-

cinthe de Valpergue de Mazin etait 6vEque. Dans sa famille l'affection pour la Congrigation est comme her&ditaire : il est par sa mere petit-fils de Son Excellence M. le
Marquis de Pianezze, fondateur de la maison de Turin,
et intime ami de feu M. Vincent, ayant eti aussi 61tve luimeme a Paris dans le seminaire des Bons-Enfants, apres
ses premieres itudes au college de Clermont. Aussit6t qu'il
se vit pourvu de l'vachi de Maurienne, il songea a y 6tablir
un s6minaire et a en donner la conduite a la Congregation.
Divers particuliers et entre autres deux ecclisiastiques de
mirite firent des legs pour le fonder. Ce Prelat s'adressa pour
en faire le contrat au Supirieur de la maison d'Annecy, ot
il a toujours envoyE ses seminaristes pour se disposer aux
ordres. Celui-ci en informa M. Jolly, pour lors G6ndral de
la Congregation; mais on ne put convenir des conditions.
Les guerres survinrent ensuite et emp&cherent cet etablissement; la paix conclue en 1697 fut de trop peu de durie
pour en venir a bout. Apres celle d'Utrecht en 1713, on y
pensa efficacement, et le contrat fut conclu en 1720 pour.
trois pretres et deux frdres en commenqant, avec esperance
d'augmenter jusqu'au nombre de six pretres; et, dans l'interruption du Siminaire, on s'est oblige de faire des missions
pendant quatre mois de Pannie dans le diocese. M. Bonnet
donna l'avis de l'acceptation de cet etablissement par sa lettre
du I4'janvier 1721.
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246. Accroissementd Versailles etaRochefort.--9Quelques etablisserrents anciens augmenterent en nombre et en
atres la cure de Versailles, a qui le Roi tres
revenus, entr
chritien fit us ir I'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, de Sens,
pour aider cette maison a subsister plus commod6ment
attendu qu'on n'y reqoitrien de casuel, except6 les offrandes.
En 1710, Sa Majeste augmenta aussi de six le nombre des
pretres qui desservent sa chapelle. Quand la nouvelle et
magnifique chapelle fut en itat qu'on y fit les offices, plusieurs personnes de la Cour avaient souhaitd qu'on dtablit
IAun chapitre espirant que ce seraient des places pour leurs
enfants; quelques-uns avaient meme suppose qu'on dtai
r6solu d'en 6ter les Missionnaires. Sa Majestd loin de
congidier les anciens y en fonda encore six de nouveaux,
mais qui ont 6ti supprimis apr6s son dces.
De plus la cure de Rochefort fut gratifiee par Sa Majesti
de I'abbaye de Saint-Jean-d'Angely,qu'on fit unir, pour remplacer par son revenu la pension que le tresor royal avait
payee jusque-li pour la subsistance tant de ceux qui servent
la paroisse que des autres qui se trouvent au seminaire des
Aum6niers. Comme les evinements de la guerre avaient
fait surseoir le payement des pensions accordies par le Roi,
on lui reprdsenta que 'union de cette abbaye serait commode pour fournir a la subsistance de la maison de Rochefort; on voulut travailler & la faire unir. Mgr I'Archeveque
de Tours, qui en itait abbe commendataire pour lors, s'en

defit pour cet effet; mais les religieux BCnedictins de SaintMaur ont trouvi le moyen de s'y opposer, et la chose n'est
pas encore faite. M. Bonnet mandait ceci par sa lettre du
i"janvier 1714.
247. Les Provinces de la Congrdgation en France. Les six provinces de France changerent de Visiteurs sous
le gdenralat de M. Bonnet, qui nomma d'abord pour celle
de France M. Huchon, en la place de M. Faure, devenu

premier Assistant. M. Crespel, ancien pretre de la Mission,
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qui conduisait la province de Bretagne, s'en dimit et, apres
sa dimission, M. Dosmond en prit soin. Celui-ci ayant eit
appel akSaint-Lazare, M. De Laville, Superieur du Mans,
gouverna cette province. M. Hinin itait depuis quelque
temps a Cahors, visiteur d'Aquit4zne, et etait un des eleves
de M. Vincent; il avait travaill sans cesse dans la Compagnie pendant longtemps, il l'affectionnait fort, en sachant
tres bien les regles, constitutions et usages, et pour cela ilitait
ordinairement I'Ame des Assemblies generales et on le regarda encore comme tel dans la dernidre, tout vieux qu'il tft.
11 mourut aCahors Agi de quatre-vingt ans en 1714, et on
mit Asa place M. de Pont qui conduisait depuisquelquesannees le sdminaireet lesitudesde Cahors. La mortenlevapareillement M. Bertrand, Superieur de Sens et Visiteur de la
province de Champagne, homme savant qui s'etait distingu6
dans les Assemblies generales; il diceda assez vieux en
1713, et eut pour successeur dans son office de Visiteur
M. Julien Le Pays, Superieur i Toul, qui n'a pas moins de
science, ayant ci-devant enseigni avec applaudissement A
Saint-Lazare, et joint au savoir beaucoup de bonne grace.
La province de Lyon perdit de meme, en 1716, M. Galien,
son ancien Visiteur, et Supdrieur de Lyon, qui l'avait conduite pendant plus de vingt ans, sous quatre Gdndraux; il
etait prudent, mais simple et bien de lesprit de la Mission.
On mit a sa place M. Bernard, Supirieur de Narbonne,
qui avait beaucoup de dehors; mais il ne conduisit pas
longtemps cette province, et en 172o on lui donna pour
successeur M. Portes, Supdrieur de Lyon. Feu M. Watel
ayant fait une nouvelle Province de Picardie. comme on
a dit ci-dessus, y itablit pour Visiteur M. Germain, Supirieur d'Amiens, homme r6gulier et de bonne tate, quoique
infirme; apres sa mort, il eut pour successeur M. Duquesnay, Supirieur de Noyon, qui revenait davantage aux
externes pour son talent de bien dire. Et &celui-ci a succedd M. de Bigots, homme estimi et de bon conseil, que
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M. Bonnet vient de substituer A M. Faure, mort depuis
peu dans son office d'Assistant du Giniral, en lui laissant
encore celui de Visiteur de Picardie. Tels sont les officiers
qui ont prisentement soin des six provinces du royaume
de France.
§ 41. La Congregation en Italic, en Portugal et en Pologne.

248. Les Maisons d'Italie. Nouvel etablissement A
Forli. - L'talie s'accrut pareillement par quelques nouveaux itablissements et par Paugmentation des anciens.
Mgr le cardinal Paolucci, ministre du Pape Climent XI,
apres la mort duquel il a failli d'etre Pape lui-meme, originaire de FORLI, petite ville dans l'Etat eccl6siastique, itablit d6s 'annde 1710 une maison de la Congrigation en sa
patrie pour le siminaire et les Missions des champs. Son
Eminence fut tr.s contente du succes de ces deux sortes de
fonctions, comblant les Missionnaires de faveurs et de nouvelles marques de sa bontd. Elle a augment I'Pglise et les
bItiments des Saints Jean et Paul a Rome, oil les Missionnaires avaient ete dtablis par Innocent XII. M. Jules-Cisar
Rossi fur le premier Superieur a Forli.
249. A Monte-Citorio. MM. Anselme, Castelli et.Pelegrino de Negri. - La maison de Monte-Citorio A Rome,
continuait A faire toutes ses fonctions avec succ6s.Elle perdit en 1714, M. Jean Anselme, ancien pretre francais, mais
qui itait dans la congrigation i Rome. Divers prdlats
avaient grande confiance en lui, et notre Saint-Pdre le pape
Climent XI Pavait toujours honord d'une singulibre
estime; il voulut dire lui-meme la messe pour lui apres sa
mort, et en fit dire cent autres. M. Anselme avait 6tW
homme simple et craignant Dieu; SaSainteet Pavait connu
tel; mais il joignait A cette simplicite un z6le et un talent
qui n'itaient pas mediocres pour les Missions, les exercices
de 'ordination et les conferences spirituelles. 11 passait
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encore pour faire beaucoup de fruit dans le tribunal de la
Penitence, ou, ayant une fois differi I'absolution & une
personne engagde dans le crime, son complice voulut le

forcer A la lui donner; ce zeli Missionnaire deboutonna sa
soutane et lui presenta sa poitrine a ddcouvert pour recevoir le coup, ce qui arrdta le furieux et le fit se retirer.

M. Bonnet marqua de lui qu'il etait a peu pres, dans cette
maison de Rome, ce que M. de La Salle dtait en celle de
Saint-Lazare, oiu il a confessi longtemps avec zele, fermetf
et benediction cette nombreuse famille.
Le pape Clement XI faisait de plus l'honneur a un autre
pretre de la Mission de Rome, nomme M. Nicolas Castelli,
de Pestimer. Comme M. Castelli avait enseigni longtemps
dans les siminaires et y avait acquis de la reputation, SaSaintete le nomma consulteur de diverses congrigations, ce qui
l'obligeait d'etudier beaucoup et souvent la nuit; il mourut
subitement sur la fin de l'annie 1716. Le R. P. Quesnel
s'est fort plaint de lui quand il vit son livre condamno i
Rome, et a taxe mal b propos et par depit la Congrigation
d'etre remplie de gens ignorants.
Le m6me pape fit encore un plus grand honneur a M. Pelegrin de Negri, Genois, en le choisissant pour accompagner
Mgr Albani, son nevein, dans son voyage de Vienne, et lui
servir de confesseur et de conseil; il mena avec lui un autre
pretre de la Mission, M. Zoagli. M. Bonnet remarque dans
sa letre du Ix" janvier 1711, qu'il y avait apparence que ce
voyage pourrait introduire la Compagnie en Allemagne, oi
on la connaissait deji par Pimpression recente de la Viede
M. Vincent en allemand, qu'un pretre polonais avait donnee au public; ce qui pourtant, disait-il, n'itait que sur le
tapis et nullement en etat de s'ex6cuter bient6t. Cette nouvelle edition de la Vie de M. Vincent etait la quatrieme, ne
comptant que pour une les deux editions franqaises; elle
avait dtd pricidie quelquetemps auparavant d'une troisieme,
en langue espagnole, imprime &Naples par les soins d'un
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religieux ermite de Saint-Augustin, qui se fit estimer par cet
ouvrage.
M. Bonnet obtint que M. de Negri repasserait par la
France; ii sejourna quelques mois a Saint-Lazare et vint
en 1712 s'embarquer a Marseille pour retourner a Rome,
ou, itant arrive, le pape le nomma predicateur apostolique
en la place du Pere Cassini, capucin, elevi au cardinalat.
Le General 'avait deja pourvu de la superioriti de Rome
et de roffice de Visiteur. 11 timoigna de la repugnance A
accepter 1'e mploi honorable que lui donna le pape; mais
Sa Sainteti n'ayant pas voulu icouter ses remontrances, il
obeit, et M. Bonnet fut oblige de nommer M. Gloria pour
le remplacer. M. de Negri s'acquitta de l'office de pridicateur apostolique pendant tout le reste du long pontificat de
Clement XI; on voulait le faire archeveque d'Urbin, mais
il refusa. Le nouveau pape InnocentXI II a donn6sacharge
au Pere Bonaventure Barberini, capucin.
Clement XI temoigna dans une autre occasion son estime
pour la Congregation, car s'itant fait un changement dans
le college de Propagandafide, il fit dire par le cardinal
Paolucci aux dix cardinaux qui composent cette congregation, qu'ils pouvaient faire les changements qu'ils jugeraient a propos, mais sans 6ter aux Missionnaires le soin
de ce college.
25o. A Naples; M. Bonnelli.- M. Bonnelli, autre pretre
de la Congregation, itait estimi i Naples oui il faisait les
fonctions de thdologien du conseil de ville. K L'empereur
Charles II, maitre de ce royaume, Pa nomm6 &1'evechd de
Mottola; ce que je vous icris, disait M. Bonnet, dans une
lettre du r janvier 1716, non comme une nouvelle favorable, car nous craignons pour PlItalie aussi bien que pour
la Pologne et pour la France, que la folle espirance de
parvenir aux dignitis dcclesiastiques introduise I'ambition
parmi nous et nous fasse perdre la grace et 'amour de la vie
obscure et cach6e dont nousavons fait profession jusqu'ici.,
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251. Administration. Essaisd'dtablissements d Casale et
& Amelia. - M. Bonnet marquaitdans la mime lettre que
les deux provinces d'Italie travaillaient avec bend&iction
dans les villes oi il y avait des maisons, tant pour les seminaires que pour les Missions. II trouva i propos, apr6s l'assemblee sexennale de 1717, d'y etablir de nouveaux visiteurs, savoir : M. Giordanini pour la province romaine,
qu'il avail deji conduite auparavant ainsi que nous avons
vu (il vient de mourir assez promptement en 1721, regrette
de tout le monde, ayant eu pour successeur M. Rossi); et
M. Bolla, supirieur de Turin, pour la province de Lombardie.
11 icrivit encore dans la suite : a Nos confreres d'Italie
sont toujours fort occupls A nos principales fonctions;
ils rdussissent fort bien et sont goQtes des prilats et des
peuples.s L'on en envoya quelques uns pour I'un et 'autre
emploi a Casale, dans le Montferrat, en Lombardie, et on
en a demande d'autres pour Amelia, ancienne ville episcopale du duchi de Spolete, dans I'Etat du pape; mais ces
nouvelles maisons n'ont pas encore pris un bon commencement, et le General n'en a point encore donni d'avis a la
Compagnie.
252.Lisbonneet Barcelone.- 6 Notre Saint-Pere le Pape,
continue M. Bonnet, veut introduire la Compagnie dans
les pays itrangers en faisant un itablissement A Lisbonne,
capitale du Portugal, selon le ddsir d'une personne de piet
de cette grande ville, APinstar de la maison de Barcelone,
c'est-.-dire que Pun et I'autre dipendront du visiteur d'talie, en attendant qu'il y ait un nombre suffisant ae maisons
en Espagne. n
M. Gomez Costa, superieur de la maison des SS. Jean
et Paul, y fut envoyd premier supdrieur, comme le marque
M. Bonnet dans sa lettre du i" janvier 1718; ii lui donna
pour adjoint M. Appiani, le jeune, qui avail etc ci-devant
dans les pays du Mogol, attendu qu'il avait du talent pour

-

3oi -

les langues et pour les affaires. M. Bonnet ajoute, dans sa
lettre de 1719, que 'une et 'autre famille, celle de Barcelone, sous la conduite de M. Salvador Barera, et celle de
Lisbonne, sous celle de M. Gomez Costa, prenaient un bon
train; la premiere itant dans lexercice de nos principales
fonctions, et la seconde paraissait secondee du ciel et des
bonnes volontes de Sa Majestd portugaise, qui I'avait
honoree de sa presence le jour de saint Louis, dans les
offices de l'glise, et la favorisait avec une bontd de pere et
une libdralitd royale.
253. En Pologne; la Province.- Les maisons de Pologne ne travaillaient pas avec moins de succes et on parlait
d'y faire divers etablissements en differents endroits, selon
ce que mandait M. Bonnet dans les lettres ci-dessus citees.
Au commencement de son generalat, la peste, la guerre,
la famine, trois terribles fleaux tous reunis continuaient a
desoler ce grand royaume,et nosconfreres, disait le General,
en souffrent beaucoup dans a leurs biens et leurs personnes,
etant meme difficile que la rdgularitd se maintienne aussi
parfaitement que dans des temps tranquilles, attendu qu'on
se vit oblige de sortir des villes et d'aller habiter dans les
villages a la campagne. *
Mgr Barthelemy Tarlo, dvique de Posnanie, ci-devant
Visiteur de cette province, prit la bande des etudiants avec
!eur regent dans sa maison de campagne, vivant avec eux
comme s'il avait eC encore leur confrere, excepte pour ce
qui itait attache absolument a son rang et au caractere
episcopal. a Nous avons, continue le gendral, de grandes
obligations a Son Excellence (c'est ainsi qu'on traite les
ivdques de Pologne, qui sont tous princes palatiis du
royaume), lesquelles nous ne saurions reconnaitre que par
nos prieres. n
M. Michel Kounaki, Visiteur de la province de Pologne,
vint avec deux d6putes a l'assemblee generale de 1711 . En
s'en retournant, ils emmenerent avec eux cinq ou .ix Mis-
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sionnaires francais pour les aider, et le Visiteur se charges
de la conduite de huit Filles de la Chariti en Pologne, oi
plusieurs de ces pauvres filles itaient mortes de la peste.
L'annee suivante, la maison de Varsovie perdit apres
Paques M. Paul Godquin, un des derniers &lvesde
M. Vincent, qui avait commencd le premier a faire des
Missions en Pologne et y avait servi utilement la Compagnie.
254. Etablissements en Pologne. - Quelques nouvelles
maisons furent dtablies en cette province, d6s le commencement du geniralat de M. Bonnet, tant pour faire des
Missions, que pour s'appliquer dans la maison A la direction des ecclisiastiques : 10 A PLOCK, selon le desir de

Mgr 1'eveque de Cujavie; cette ville est une des meilleures
de ce royaume, elle est fortife et situ&e sur la Vistule audessous de Varsovie. Ce prelat Pavait longtemps et ardemment souhaiti; 20 en Samogitie, province de Pologne,
qui a titre d'iv&chi. C'tait pareillement, selon Ie disir de
Mgr l'Nv&que, pour les Missions fort necessaires dans son
diocese; le fonds principal de l'entretien des ouvriers, qui
devaient demeurer assez pros de Vilna, en Lithuanie, devait
se prendre sur les revenus d'une grosse cure, unie a la
congregation, avec pouvoir de la faire desservir par des
pretres externes du pays.
255. Les Visiteurs de Pologne. -

Les calamites ne

cesserent pas en Pologne en 17 13,comme I'ecrit M. Bonnet
le i" janvier 1714; ce qui n'empecha pas les Missionnaires

de poursuivre leurs travaux avec courage et binidiction,
soit dans les Missions, soit dans les Missionnaires. L'devque
de Posnanie les protdgeait toujours, et M. Kounaki conduisait sa province avec sagesse, bien que toutes les maisons y souffrissent pour le temporel et, par consequent,
eussent besoin de prieres afin d'obtenir de Dieu la grace
de se soutenir dans la ferveur et dans la pureti de 1'esprit
de la Mission, au milieu des calamitis ou elles se trou-
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vaient. Ce Visiteur, en qui le Gdneral avait grande confiance, vint A mourir cette mnme annie, en automne, d'un
epuisement qui ddgdndra en fievre maligne. M. Bonnet
manda de lui qu'il dtait fort affectionni au bien et &l'union
des diffdrentes maisons de la Compagnie, et que la derniere
Assemblee avait 6td fort touchee et idifide de la droiture et
simpliciti avec laquelle il avait depuis ce temps-lk conduit
sa province toujours dans une parfaite subordination et
dependance de ses supdrieurs. Il lui donna pour successeur
M. Antoine Fabri, pretre italien, qui dtait en Pologne
depuis trente ans, et avait assistd en qualit6 de deputi a
'Assemblee gindrale de 1692. I1itait homme sage et experimentd, en 6tat de bien conduire la province, et estimd au
dedans et au dehors de la Congrdgation.
Cette province perdit l'annde suivante son principal
appui, savoir, Son Excellence Mgr l'6veque de Posnanie;
il avait toujours, pendant sa vie, regardd la Congrdgation
comme sa mere et la fit en mourant sa Idgataire universelle. M. Bonnet manda cette affligeante nouvelle en ces
termes :
: Nous venons de faire une grande perte en la personne
de Mgr Barthilemy Tarlo, iveque de Posnanie, auparavant notre confrere et toujours notre bienfaiteur et v6ritable
ami, tant durant sa vie qu'a l'heure de la mor. II d6ceda
&Lowitz, entre les bras de M. Fabri, en proferant ces
paroles : <, Dieu soit loud, Dieu soit beni. » On ne trouve
rien de mentionne sur cette province qu'en 1718. Au commencement de cette annie, M. Bonnet manda qu'il se prdsentait la beaucoup de bons dtablissements, avec espdrance
que quand la paix du royaume serait bien etablie,il yaurait
beaucoup a travailler pour la gloire de Dieu et le salut des
Ames, et que toutes les maisons s'acquittaient de leurs
fonctions. II rdpeae a peu pres les m6mes choses dans les
lettres suivantes.
(A suivre.)
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GRACES
ATTRIBUEES A LA

MEDAILLE MIRACULEUSE
X.... 1901.

II y a quinze jours mourait a X... le Maire de la ville,
adepte de la secte et, de plus, ayantipous6, il y a dix ans,
une personne divorcee.
Nous nous demandions comment allait finir cet homme
infortund, et nous redoutions le scandale de son enterrement et les suites qui pouvaient en resulter. Beaucoup de
personnes priaient.
Ce fut une personne amie de la famille qui fut choisie
par lasainte Vierge pour arracher cette Ame a 1'enfer. D'abord
elle envoya une Medaille de 'Immaculde Conception, qu'on
mit dans le lit du pauvre malade. Quatre jours avant le dicbs la mime personne fut fortement inspirde de venir avertir ce malade; elle fora la consigne, et au nom de la vieille
amitid de la famille, pinetrant jusqu'au malade, elle lui
revela sa fin prochaine et le conjura de ne pas mourir dans
I'dtat oi il avait vdcu. Elle lui fit riciter la priere : a 0
Marie conque sans pdchd, priez pour nous, qui avons recours a vous P, et lui apprit qu'il avait la Midaille dans le
lit. Sur sa demande le malade accepta un pretre, lequel fut
averti.
Le mourant se confessa en pleine connaissance, et ensuite
devant tdmoins il ddclara a qu'il 6tait content, tr6s content
de ce qu'il venait de faire >; il etait alors dixheures du matin. Vers deux heures eut lieu I'administration du sacrement de l'Extrdme-Onction, et le malade mourut a minuit.
Pour nous, nous ne pouvons que remercier le Bon Dieu,
pour le malade d'abord; ensuite pour la consolation de sa
sainte sceur qui ne doute nullement de 'intercession de
Marie Immaculee.
Swur N...
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
170.-

LETTRE D'UN BIBLIOTH•CAIRE
Paris, rue de Sevres, 95, ce 15 mars 19os.

Ce que I'on vous a dit, Monsieur et cher collgue, est exact. Notre
Catalogue de la Bibliotheque de la Maison-Mbre, a Paris, est termini.
Je ne suis plus de la categoric des honnetes biblioth6caires qui
cpensent i faire le Catalogue s, ni de celle de ceux qui, plus courageux,
aont commence le Catalogue s:ils sont nombreux aussi; nous sommes
parmi les bibliothicaires, moins nombreux et plus heureux, qui
'ayant entrepris Pont termine. - Le Catalogue general est en fiches;
et comme dans une nombreuse communauti on rencontre des gouts
differents, nous nous donnerons le plaisir de les satisfaire tous,
autant que possible, en redigeant notre Catalogue sous une seconde
forme, celle de registre. De plus, vous connaissez I'heureuse disposition de notre bibliotheque, tres bien tclairee de chaque c6te, et
composee on pourrait dire d'une serie de chambres ouvertes sur
l'allie centrale qui les separe : la premiere renferme les livres
d'Ecriture sainte, la seconde, la Liturgie, etc. Eh bien, nous avons
redige pour chacun de ces compartiments un catalogue special, qui
est le Catalogue des livres d'Ecriture sainte, le Catalogue des livres
de Liturgie, etc. ; ainsi celui qui travaille sur une matiire speciale,
en outre du Catalogue gen6ral, a sous la main, avec les livres, le
Catalogue special tres bien 6crit, tres bien relie, de cette matitre.
Je dois remercier ici mes aimables collaborateurs, nos jeunes
s6minaristes, dont ces beaux Catalogues sont 1'cauvre.
Vous m'avez dit : 4 Ne pourrait-on pas avoir une marche ginerale
pour la distribution d'une bibliothbque, de telle sorte que lorsque
nous changeons de maison et que nous allons, par exemple, d'un
saminaire i un autre, nous nous retrouvions facilement dans ce
monde des livres, comme nous nous retrouvons partout, de plainpied, dans la marche de la maison et dans I'ordre des exercices ? D
Mais si, c'est facile; votre pensee est realisable, ou ]'on peut au
moins beaucoup s'en rapprocher. Et c'est i cette question que je
voudrais donner une reponse un peu detaillee.
Mais auparavant nous constaterons ensemble, si vous le voulez
bien, qu'il importe que le bibliothecaire s'intcresse i sa collection de
livres. Dans chaque maison, il faut pourvoir i la vie sous ses diffnrentes formes ou degres : Ila vie surnaturelle de 1'Ame d'abord, puis
i la vie intellectuelle des membres de la communaute, enfin, a
1'entretien de leur vie corporelle. Pour l'entretien de la vie religieuse,
s'elve la Chapelle, et on en a justement soin; pour la vie corporelle
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le Refectoire et I'Offce sont dresses et assidument entretenus; pour
la vie intellectuelle, qui se maintient et s'accroit par I'etude et I&
frequentation des livres, on s'honore en ayant de la Bibliotheque
une sollicitude analogue.
C'est Ia une depense, dira-t-on. J'en conviens; mais qui soutiendrait qu'elle n'est pas juste et necessaire, dans un milieu oia l'on
s'occupe de science et d'etude ? Le meilleur systeme pour y pourvoir
est communement d'avoir un budget, modeste si les ressources de
Petablissement imposent ces limites, mais regl& Graduellement et
au bout d'un certain nombre d'annees, le bibliothzcaire, s'il en use
avec esprit de suite, constatera qu'il a pu am6liorer la situation de
sa bibliotheque.
Quant i nos devoirs du bibliothecaire je n'ai la prdtention de rien
dire de moi-meme. Pour notre commun encouragement, je citerai
seulement un ou deux textes que j'ai rencontres et qui m'ont
interesse. Le premier est d'un vieil auteur, Gabriel Naudd. Dans ses
Advis pour dresser une bibliothique, publics en 1644, ii disait:
SJ'estimequ'il seroit i propos de faire premierement choix et election
de quelque honneste homme docte et bien entendu en faict de livres,
pour lui donner, avec la charge eties appoinctementsrequis, le ittr
et la qualite de bibliothecaire, suivant que nous voyons avoir eti
pratique en toutes les plus fameuses librairies, oh beaucoup de
galands hommes se sont toujours tenus bien honorez d'avoir cette
charge, et I'ont rendue plus illustre et recommandable par leur
grande doctrine et capacit. a
Je passe sur les Kappoinctements a; ils sont, pour nous, de pouvoir
etre agreables et un peu utiles a nos confreres avec lesquels nous
travaillons. Mais il faut s'etre mis, au moins d'une manikre generale,
au courant de ce qui concerne les diverses categories d'ouvrages que
l'on aura i recueillir. Au commencement de ce siecle, Parent, dans
son Essai sur la bibliographie,disait : a Un biblioth6caire vraiment
digne de ce nom doit avoir explor6 d'avance toutes les regions de
l'empire des lettres, pour servir plus tard de guide et d'indicateur
fidele i tous ceux qui veulent le parcourir. a (A. MaiRE, Mawel
pratique du Bibliothecaire,p. 25. In-8, Paris, Picard, 1896.)
D'autre part, i propos des qualitds que dolt avoir un bibliothicaire,
on cite aussi, commundment, ces judicieuses paroles de J.-B. Cotton
des Houssayes ( 178o) :
a Le gardien d'un d6p6t litt6raire doit se d6fendre principalement
de cette disposition malheureuse qui le rendrait, comme le demon de
la Fable, jaloux des trisors dont la surveillance lui est devolue, et
qui le porterait i derober aux regards du public des richesses qui
n'avaient ete r6unies que dans la vue d'etre mises a sa disposition.*
( MAIRE, Ibid.)
Avant que je vous parle de notre Catalogue actuel de la MaisonM&re, voulez-vous que je vous dise un mot du travail de nos devaa-
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ciers? - A Saint-Lazare, il y avait une belle bibliotheque. Alfred
Franklin,dans son ouvrage sur les Anciennes Bibliotheques de Paris
(3 vol. in-4, Paris, 1873; t. Ill, p. It), la mentionne et donne sur
clle quelques interessants details. II cite Piganiol de la Force, dans
sa Descriptionhistorique de Paris (t. Ill, p. 423) et Thidry, dans son
Guide des anateurset des Rtrangers dans Paris ( t. 1, p. 520o), lesquels declarent qu' elle merite d'etre vue ,.
La voir, helas! n'est plus possible, car vous savez comment,
en 1789, elle fut saccag6e et dispers6e lors du pillage de Saint-Lazare.
Mais nous en avons comme une image, une reduction si vous le
voule : c'est pr6cisiment dans I'ancien Catalogue, qui a 6te conserve. I1 est i la BibliothBque Mazarine, a Paris, et je l'y ai ite voir.
Pour nous, bibliothecaires ou bibliographes, parcourir le Catalogue
est une manidre comme une autre, et ce n'est pas la plus imparfaite,
de visiter une bibliothbque. J'ai constate que les livres etaient fort
bien choisis et que c'etait une belle collection; il yavait, dit-on, environ 20 ooo volumes, ce qui etait considerable il y a un siicle.
Et c n'est pas du Catalogue de la biblioth6que de I'ancien SaintLazare, mais des Catalogues qu'il faut parler. Car ii y en a eu trois
et je les ai eus tous trois entre les mains A la Bibliothbque Mazarine.
Je disais que le Catalogue est comme une image, une reduction de
la bibliothique. Nos predicesseurs, les bibliothecaires de SaintLazare, fircnt comme les parents qui, dans leur amour pour leurs
enfants, font faire de temps i autre un portrait: un d'abord quand
'enfant est petit, et puis un autre quand il a grandi, et un autre
encore quand la croissance est achev6e et que la physionomie a
change et s'est ddfinitivement fixce. - C'est I'histoire de l'ancienne
bibliotheque de Saint-Lazare. II y a eu trois Catalogues successifs.
Tous trois sont relies et portent au dos Ie titre Bibliotheca San
Lafariana.
Le premier et le plus ancien est un gros volume, cot6 parmi les
manuscrits, i la Mazarine, sous le numero 4169. Le second a deux
volumes petit in-folio, formant ensemble i 750 pages; ii estcompldtd
par un troisieme volume grand in-folio contenant la table alphabdtique; il est cote 4171. Le troisidme enfin comprend quatre gros
volumes in-folio; il est cole 4173 i 4176.
Tous sont icritL d'une 6criture tr6s lisible, mais courante et sans
pritentions i la calligraphic. Le premier n'a pas de date, la feuille de
titre ayant 6te arrachde. On lit en tete un a Advis pour le bibliothdcaire i,et c'estsage : i A remarquer qu'il n'y qu'un cost6 des feuillets
du Catalogue escrit, I'autre page avant esti laissde en blanc pour y
escrire les livres qu'on aura de nouveau, les plagant vis-i-vis de ceux
qui traictent de mesme matidre R, etc. - Le second n'a pas de date
non plus, sans doute parce que, lui aussi, il a perdu la feuille de
titre.- Le troisidme porte la date de 1741. Un tableau place en tete
donne I'ordre des matieres selon lequel on a dispos6 les volumes. I1
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y aurait de I'inter&t i parcourir ce beau Catalogue, en particulier lea
paragraphes oi sont mentionnis les livres et manuscrits traitant de
la Congregation de la Mission, ou bien de la maison de SaintLazare. On y trouve mentionn6es diverses notices manuscrites des
anciens Missionnaires, que nous n'avons pas dans nos archives.
Mais c'est avoir assez parle des anciens catalogues. Vous me dites
peut-tre : a Parlons du Catalogue que vous venez de faire pour I&
Maison-Mere actuelle. a Je le veux bien, et puisque vous I'avez d6sire, je vous entretiendrai de I'ordre a adopter dans le classement
des ouvrages. Je vous dirai quel eat celui qui est communement
suivi dans ies grandes bibliotheques de Paris et auquel nous nous
sommes ranges, avec les raisons qu'on a de le suivre ou de s'ea
rapprocher. - Ce sera 'objet d'une autre lettre.
A. M.

171. Mdditations sur la Passion et le Sacre-Ccur, i
I'usage du clerg6 et des fiddles, par un pretre de la Congrdgation de la Mission, auteur de a Saint Vincent de Paul et
le Sacerdoce x. Desclie, Lille, 1902. Un vol. in-i8.
Nous avons pr6c6demment signali les excellentes et tr6s picuses
meditations sur la Passion de Notre-Seigneur publiees par un pretre
de la Mission, et qui composent en grande partie le Manuel duScapulaire de la Passion (95, rue de Sevres, Paris); nous signalons egalement aujourd'hui le nouveau recueil publi6 par un autre prdtre de
la Mission. a L'ordre que nous avons suivi, dit-il, est celui mIme1
des evenements douloureux (de la Passion). La Semaine Sainte en
concluant tout naturellement le ricit, nous en plajons Ie commencment au vendredi de Piques, et nous le continuous tous les autres
vendredis de l'annee liturgique. a

172. Les Filles de la Chariti d'Arras, guillotinees i
Cambrai le 26 juin 1794; par L. Misermont, pretre dela
Mission, 2* idit. Un vol. in-8. Cambrai, Deligne, 19or.
Nous n'avons qu'i signaler cette deuxieme edition. Quand il parut
pour la premiere fois, nous avons expose dans les Annales (t LXV,
p. 588) l'importance et l'intiret de 'ouvrage. La nouvelle idition
contient des renseignements historiques rcemment trouves, et des
illustrations qui accroissent la valeur de cette belle publication.
173.- Un Missionnaire apostolique, qui fut ap6tre en Chine, an
soir de sa vie s'est accordi le plaisir de chanter en podte les souvenirs
heroiques du passe et les glorieux faits de 1'Eglise, sa mere. Sous Ie
titrede Petites distractionsa, Minutiarum Libriduo (3' dit, Milan,
1901), le P. Virg. Genini a publid un recucil de pi&ces poitiques em
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vers latins. 11 a consacre la suivante au bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre.
BEATO JOANNI GABRIELI PERBOYRE
MISSIONARIO INCONFUSIBILI AD SINAS

IN

LU-T-SCIEN

CHRISTIANITATE

GUBERNANDA

GLORIOSO DECESSORI NOSTRP
PRO

FLDE

MARTYRIO

CORONATO

ANNO DOMIm 1840
HYMNUS.
Saluto Christi Martyrem,
Vincentii electum genus,
Qui primus inter filios
Patri BEATUS assidet.

Quae mater ardet liberos
Ut ille Sinas, quos jugo
Christi subactos vel sua
Juvare morte destinat ?

Puer relinquens seculum
Devota quaerit otia;
Maiora mox prasagiens
Plagas anhelat Sinicas.

Tot inclytis virtutibus
Terrena nulla convenit
Corona, ni suo nitens
Aut purpurata sanguine.

O quanto amore se Deo
Suamque vitam consecrat!
Quam perstat in jejuniis!
Oratione quam calet!

Jam fortis heros, Gabriel,
Qui marte prensus impio
Probatus in certamine
Palmam tulisti martyrum,

Crucis sequi vestigia,
Dei vacare gloria,
Studere fratrum commodis,
Joannis en preconia.

Tuos clientes instrue
Et robora ad victoriam,
Ut quos triumphus provocat
Nqc terreant pericula.

174.- C'est un titre honorable pour les Missionnaires que cclui
qui a eti mis en tete d'un livre plein d'actualit4, Ecrit par I'un des
ecrivains les plus comp6tents, sur la Chine, qu'il a lui-meme habitie.
Nos Missionnairespatrioteset savants, par A. Fauvel, ancien officier
des douaneschinoises, officier de Pinstruction publique (In-i8, Paris,
Lecoffre, 19oo) : c'est l'ouvrage que nous voulons signaler. A tout
point de vue, scientifiquement et littirairement, ii est absolument
remarquable.
Quelques extraits sur ce qui concerne la Congr6gation de la Mission fcront plaisir i nos lecteurs. Omettant aujourd'hui ce qui est
dit A P'loge de nos Missionnaires de Chine, voici comment il est
parlX de ceux des autres missions :
a Les Jdsuites et les Assomptionnistes ne sont pas les seuls Asemer
i'instruction et la langue franfaise dans l'empire du chef des croyants.
A Smyrne comme a Constantinople, comme dans presque tous les
pays de missions, nous retrouvons les Lazaristes i Il tete d'importants coll.ges. Dans I'antique Byzance, ils ont remplac6 lcs
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PP. Jesuites au college Saint-Benoit, et ils viennent d'acquirir d'cux
r6cemment celui qu'ils avaient fond6, il n'y a que quelques annees,
dans le Pera. Nous avons visitl
ces centres d'oi rayonne sur le
Levant tout entier I'influence fran:aise, et nous ne pouvons que
joindre nos modestes eioges a ceux de personnages dont le temoignage a une haute valeur, tels que MM. Gabriel Charmes et de Douville-Maillefeu, qui ont rendu hommage au role francais des congregations catholiques en Orient. Notre langue est professee dans
toutes les ecoles des Lazaristes, et ils choisissent avec soin les endroits
ou ils peuvent en fonder de nouvelles. C'est ainsi que, prevoyant les
concessions de chemins de fer qui viennent d'etre accordees i des
compagnies allemandes, ils ont installd des ecoles de frangais dansla
plupart des centres que doit traverser, par exemple, la ligne de
Smyrne A Alep et Bagdad. De sorte que, quand les ing6nieurs allemands y arrivent, ils trouvent dans ces dcoles les seuls indigenes
parlant une autre langue que Ie turc. C'est ainsi que tous leurs employes et chefs de station parlent le francais. Nous avons trouve les
il1ves des Lazaristes employes dans tous les ports de la c6te de
Syrie, d'Anatolie et jusqu'a Bfatoum en Russie: ceux-ci dans I'administration des phares de I'Empire ottoman; ceux-li dans les
douanes, les chemins de fer ou la regie des tabacs; d'autres comme
agents ou subrecargues dans les diverses compagnies de navigation
franjaises desservant ces parages; telles les Messageries maritimes
oU ils forment un excellent personnel, car ils ont l'avantage sur les
employes francais de parler, en plus de notre langue, la plupart de
celles du Levant: itahen, grec, turc, arabe, arminien, voire meme Ie
russe, la plus difficile d'entre elles. Ils se montrent en cela digaes
de leurs professeurs, dont plusieurs sunt d'excellents linguistes:car,
enl outre de leurs travaux scientifiques, plus spic alement religieux,
thiologiques, liturgiques, etc., ils payent une contribution gdnere-se
aux etudes de linguistique dans les pays qu'ils habitent. Sur les
langues orientales, sur les mceurs et la religion de l'Orient, d. la
Perse notamment, les travaux de M. Eugene Bore sent universellement connus et apprdcis. Charg6 d'une mission scientifique ea
Orient, it a fourni des M6moires precieux et ecrit une Histoire de
i'Armenie qui a pris place dans l'une de nos collections g6ographiques les plus estimtes. 11 tait membre correspondant de I'Academic
des sciences, et avait e6t decore de la Legion d'honneur.
* M. Paul Bedjan, lazariste, a publie depuis vingt ans une veritable encyclopedie d'ouvrages syriaques ou chaldeens. Originaire de
Perse, oh les Lazaristes frangais 1'avaieat form6 i la science et i
I'tude, ii a eu en vue d'aider ses compatriotes, et, on outre des
livres religieux, ii a diite i Icur usage, en chaldden scientifique ct en
langue vulgaire, des ouvrages historiques et juridiques dent leg
manuscrits lui ont 6ei communiquis par lea bibliotheques nationales de Paris, de Berlin at de Saint-Petersbourg. On pent se rendre
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compte, par la nomenclature de ses ouvrages, qu'il n'est presque
aucune branche de la science i laquelle ii n'ait contribue, en apportant quelque document precieux et inidit . M. Rene Flament, professeur au grand s6minaire de Montpellier, s'est montre, par ses
etudes sur la Bible, un des hebraisants les plus competents..
a Se souvenant du proverbe fort usit6 dans le Levant : On vaut
autant d'hommes qu'on sait de langues *, les Lazaristes en Orient
ont applique leurs forces i l'etude du turc et du grec moderne.
u Les Elements de langue turque ou Tables analytiques de la langue turque, etc., de Viguier, sont I'un des premiers ouvrages sortis
de l'imprimerie que, vers 79go, le comte de Choiseul-Gouffier avait
itablie dans le palais de l'ambassadeur de France i Constantinople.
Les successeurs de Viguier jusqu'a M. Nicolas Murat, I'un des Missionnaires les pius erudits dans la langue des Osmanlis, n'ont cess6
de contribuer a I'etuderaisonnee duturc, procurant en meme temps,
par un echange avantageux, la diffusion de la langue franeaise dans
les milieux turcs. Le Lazariste Elluin, mort r6cemment, a public en
grec moderne un grand nombre d'ouvrages.
a Pendant ce temps, dans les autres missions confiees aux soins
des fils de saint Vincent de Paul, des travaux analogues s'accomplissaient. Nous avons dit ce qu'ils avaient fait en Chine. En Abyssinie,
M. Coulbeaux, recu naguere par le nigus MenClik a Addis Abeba,
publiait, sur les presses de la mission alors Stablie a Keren, de nombreux ouvrages en amarigna et en ghez. M. Schreiber etudiait un
autre idiome de I'Abyssinie, celui parle dansle Tigre, et publiait un
Manuel de la langue tigrais , qui a ete particulierement apprciE dans
un pays voisin, puisqu'il a ete 6ditd avec luxe par l'imprimerie de la
cour impenrale ae Vienne, avec le gdnereux concours du ministere
de l'lnstruction publique d'Autriche. Les Missionnaires lazaristes,
qui Evangelisaient les peuplades indigenes des iles Philippines publiaient des ourrages dans la langue des Tagals, et un autre,
M. Grimm, s'interessant aux 5ooooo Indiens de la Republique de
l'Equateur, qui ne comprennent aucune de nos langues europeennes,
composait un Lexique de la langue quichoat.
c En outre des travaux de linguistique, les pretres de la Congregation de la Mission ont publi6 des livres sur les moeurs, la geographie, l'histoire naturelle des pays qu'ils evangdlisaient; nous avons
cite ceux de Huc, Gabet et Armand David. M. Coulbeaux, expulse
d'Abyssinie par les Italiens, comme Frangais, et empeche, pour
rentrer dans sa mission, de traverser 1'Erythree, consacrait plusieurs
mois de voyage i explorer I'Abyssinie, depuis Addis Abeba jusqu'i
I. Voy. Rubens-Duval, Litterature syriaque, Paris, 1899.
2. Reng Flament, les Psaumes, etc., Montpellier, 1899.
3. In-So de 227 pages, Vienne, Hoelder, 1887.
4. Fribourg, Herder, i8q6.
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Adoua. Ii notait jour par jour le nom et le site des localitis qu'il trmversait. La carte qu'il a ainsi dressee I'emporte de beaucoup surtous
les autres travaux de cette nature faits jusqu'alors sur cettepartie de
P'l1thiopie (1898).
a Ces quelques notes sur les travaux des Missionnaires lazaristes
suffisent pour montrer que si, en veritables semeurs de la bonne
parole, ils a cherchent avant tout le royaume de Dieu P, its s'intiressent aussi au c6td scientifique et patriotique de leur mission et
y apportent *par surcroita un intelligent et g6nereux concours..

Le Gdrant : C. SCHEYEiR.

Imp. J. Dumoulin, i Paris.

LE JUBILE
DU

PONTIFICAT DE S. S. LEON XIII
A Foccasion de la vingt-cinquieme annee du glorieux et
ficond pontificat de Leon XIII, les chefs d'Etat ont

envoyd des missions diplomatiques pour feliciter le Souverain Pontife; ainsi a-t-il ete fait chez les nations catholiques: 'Autriche, 1'Espagne, la France et les autres; ainsi
ont fait les nations elles-mdmes dont les souverains ne
professent pas la foi catholique : 'Allemagne, la GrandeBretagne, la Russie. C'est un hommage rendu a la majeste
de ce Pontife qui domine le monde par la grandeur de ses
vertus, par sa profonde sagesse et par l'eldvation de ses
vues.

Pendant que les princes envoyaient des ambassades, les
peuples, eux aussi, venaient faire acte de presence par les
pelerinages incessants qui doivent durer pendant toute
cette vingt-cinquieme annie du pontificat de Leon XIII.
Les families religicuses qui sont - on a droit de le
dire- une elite dans l'Eglise par le devouement et par
leur filial amour pour le Pape, se sont empressees d'offrir,
aleur tour, leurs hommages a celui qui est leur premier
Supdrieur et leur Chef, le Vicaire de Jesus-Christ.
Au jour mdme du vingt-cinquieme anniversaire de
'election de Leon XIII, M. le Sup6rieur gineral, en son
nom et au nom des deux families religieuses de SaintVincent-de-Paul, offrit, par l'intermidiaire de S. Em. le
cardinal Secritaire d'Etat, les felicitations et les vceux qui
etaient dans tous les coeurs.
Ce solennel anniversaire semblait demander plus encore
de notre part. Le 3o avril, accompagne de M. Vincent
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Tasso, M. le Superieur gdndral s'achemina vers Rome, afin
de rendre en personne au glorieux Pontife, les devoirs doat
nous nous sentons tous redevables.
Leon XIII requt aussit6t avec une bonti toute paternelle
M. le Superieur general.
II lui exprima sa vive satisfaction, il daigna louer les
travaux de la Congregation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charitd, et donner aux deux families
de Saint-Vincent-de-Paul, avec sa benddiction, des fIlicitations et ses pricieux encouragements.

LES ELECTIONS
A LA COMMUNAUTI

DES FILLES DE LA CHARITE

Le 19 mai, lundi de la Pentec6te, ont eu lieu, a la
Maison-Mere des Filles de la Charitd, les elections pour les
Soeurs de l'administration generale, dont le triennat venait
de se terminer.
La tres honorde mere Marie Kieffer a det rdelue Supirieure de la Compagnie; la soeur Royer, Superieure a
'H6pital gendral de Douai, a etC6 lue pour la charge
d'Assistante.
LA FATE DE LA TRANSLATION

DES RELIQUES DE SAINT VINCENT DE PAUL
A LA MAISON INTERNATIONALE

D'ETUDES DE LA MISSION

A ROME

Le 13 avril 1902, deuxieme dimanche apr6s PAques,

fete de la Translation des Reliques de Saint Vincent de
Paul, restera une date d'agrdable souvenir pour la Maisoa
internationale d'dtudes de la Congregation de la Mission
A Rome. Alors que dans notre chare Maison-Mere se
ddploie une pompe majestueuse pour celebrer l'anniversaire de la Translation, notre petite chapelle de la Maisoa
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internationale, sous les doigts habiles de notre cher fr&re
sacristain, recut une gracieuse decoration.
Des cinq heures et demie, h la sainte messe cilibrde par
le vindre M. Debruyne, Superieur de la Maison, quelquesunes des Filles de la Charite. avec leurs enfants, faisaient la
sainte communion, aimable debut d'une journie de bdnedictions.
A neuf heures, notre cloche, faible echo, pour plusieurs
d'entre nous, du beau carillon de Saint-Lazare, nous
conviait a la messe solennelle. Deij, les chaises rdservdes
au public dans notre trop itroite chapelle etaient occupies
par les Sceurs et par des amis.
L'officiant fut M. l'abbe Landry, du diocese de Paris,
actuellement a Rome, notre h6te et, nous osons dire, notre
ami.
Malgre l'exiguit du local, nous avons essayd de diployer
le plus parfaitement possible toute la liturgie de la messe
solennelle.
Quant aux chants, on a loud leur parfaite execution,
grace a la preparation, sous un maitre habile, qui lavait
pricidee. Ce n'dtait pas un spectacle vulgaire que de voir
ces jeunes gens, francais, allemands, espagnols, polonais,
amiricains, unissant leurs voix, malgrd la diversite de leur
accent, pour clebrer les louanges de leur Pere commun et
riussissant non seulement a ne pas froisser, mais mime A
charmer, nous a-t-on dit, Poreille delicate des musiciens
qui etaient presents.
A midi, notre refectoire, grace aux soins du venird
M. d'Onofrio, avait pris un air de fete inaccoutumd.
Bjent6t nous vimes entrer S. Em. le cardinal Matthieu,
qui avait daignd accepter de presider notre reunion.
A ses c68ts, prirent place S. G. Mgr Ricard, 6veque
d'Angouleme, accompagnd de son Vicaire general, et
S. G. Mgr Le Camus, dvdque de La Rochelle, accompagni lui aussi de son ami M. l'abb Vigouroux et qui

-

3i6 -

nous dit, en quelques mots patcrnels et bienveillants,
tout le contentement que lui procurent Messieurs les Professeurs de son grand s6minaire. Avec eux, nous avioos
Phonneur de recevoir aussi S. G. Mgr Leroy, Superieur
general de la Congregation du Saint-Esprit, et plusieurs
prelats romains et pretres de France.
Aux vepres, dans l'apres-midi, meme assistance que le
matin, mais plus nombreuse encore si c'etait possible.
L'office fut preside par M. le Vicaire general d'AngoulIme.
Apres les vepres, Mgr Laperrine d'Hautpoul, protonotaire apostolique, nous adressa une eloquente allocution.
Nous sommes heureux de pouvoir en donner le texte luiG. LALANDE.

meme aux lecteurs des Annales.

SERMON
POUR
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LA TRANSLATION

VINCENT DE PAUL, PRECHE PAR
DANS
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MGR LAPERRINE
MAISON

A ROME,
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INTERNATIONALE
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1902.

Gloria filiorum Fatres eorum.
Les enfants bendficient de la gloire de
leur ptre. (Proverbes, chap. xvii, t 6.)

Saint Vincent de Paul voyait dans le cours des evinements et dans la volonti des Superieurs deux guides des
plus surs minagds aux personnes consacries a Dieu pour
les diriger a travers les peripetiesde ce monde : il est done
conforme &son esprit de se demander les indications providentielles que peuvent contenir les honneurs dicernis i
ses reliques en i83o, honneurs dont I'Eglise a voulu perpetuer le souvenir par une fete spiciale.
Aussi, pour rdpondre a la trop flatteuse invitation da
venedr et si aimable Superieur de cette Residence internationale, je chercherai dans les hommages que requt, a pareil
jour, votre saint Fondateur k Notre-Dame, - A travers
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Paris - et dans son nouveau domicile de la rue de Sevres,
quels avantages peut en retirer la vocation de ses enfants,
et, de la sorte, je I'espere, je justifierai une fois de plus les
paroles de mon texte : Gloriafiliorumpatres eorum.
O Marie, les historiens de notre ap6tre de la Chariti
aiment A placer dans vos sanctuaires de Buglose et de Buzet

LA CHASSE DE SAINT

VINCENT

DE PAUL

les berceaux de sa pidtd et de son sacerdoce; daignez vous
montrer aussi genereuse envers ses enfants, et, par mon
humble parole, donner un nouvel essor a leur vif desir
d'honorer leur Pere par l'imitation de son zele pour la
gloire de Dieu, le salut des ames et le soulagement de toutes
les souffrances!
I
Ce fut un vrai concert de louanges solennelles entre
toutes qui, dans l'glise Notre-Dame de Paris, commencale
triomphe dont nous cdldbrons la memoire.
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Louanges gravies sur la chisse d'argent oti clergi et
fideles de la capitale avaient ddpose le corps de leur bienaime Saint, et qui, avec le concours de Iart le plus dilicat,
cilbraient et celtbrent encore sa bonte envers les faibles
dont semblent le remercier deux statuettes d'orphelins en
contemplation devant Lui, ses actes de foi, d'esperance, de
charite, de religion que symbolisent les anges de cesquatre
vertus, et son sejour dans la gloire que figure sa propre
image, en habits sacerdotaux, a genoux sur un nuage, les
yeux et les mains tendus vers Celui qui fait son bonheur!
Louanges s'ichappant de tous les coeurs qui, en union
avec FEglise durant les divers offices liturgiques, appliquerent A l ap6tre de la Chariti les eloges prodigues par
l'Ecriture aihomme juste, simple et droit, au prdtre fidtle,
au pasteur selon lesprit du divin Maitre, a l'ami des pauvres et des petits, au recruteur et au sanctificateur des messagers universels de la Bonne Nouvelle, et qui s'exhal~rent en un enthousiasme plus grand encore quand un
futur prince de PEglise, dans la langue comprise de tous et
avec Flloquence d'un pretre hier encore magistrat des plus
distinguds, eut trace du haut de la chaire un portrait des
plus saisissants du religieux et du patriote que tous itaient
impatients d'honorer!
Louanges qui emprunterent un cachet special de grandeur et de verite A la presence de maints representans
ileves du pouvoir civil, de nombreux enfants spirituels da
Saint, de tout le haut clerge de Paris, de son Archeveque
entoure de dix-sept de ses collkgues dans PEpiscopat, do
Nonce apostolique, - et auxquelles Notre-Seigneur luimeme voulut s'associer quand, au matin du grand jour,
Pappel du Reprisentant de son Vicaire, II descendit sur
l'autel sous les voiles eucharistiques!
Louanges enfin qui allaient toutes A faire revivre su
milieu de sa ville et de son peuple preferes, et A graver plus
profondement dans tous les coeurs la grande figure de Via-

-

319 -

cent de Paul, le saint Pretre et I'ami infatigable de l'humanitd, A l'heure meme oil son esprit allait devenir plus
particulierement indispensable pour empdcher la rupture
violente entre riches et pauvres, maitres et serviteurs, tous
desormais egaux devant la loil
Or, Messieurs et mes Sceurs, n'est-ce pas Aune apparition
de cette meme figure, de sa gloire dans le ciel, des honneurs a elle rendus par le monde ou par l'Eglise, de ses
vertus ou de ses oeuvres, que naquit un jour en vous le desir
de marcher sur ses traces au service du divin Maitre? Qui
ne voit dds lors le profit d'ivoquer k nouveau et d'empreindre toujours davantage dans votre cceur cette bienfaisante apparition? Et comment ne pas reconnaitre ce pouvoir a sa pareille de 183o, alors immortalisee par le ciseau
d'un grand artiste, saluee par les prieres de toute une ville,
rehaussde par l'assistance des dignitaires les plus iminents,
et de nos jours encore exerqant un pieux et invincible attrait
sur tous ceux qui tiennent en quelque chose a votre bienaime Fondateur!
II
Mais ce n'est pas uniquement en vous rappelant l'origine
de votre vocation que cette fite sera utile, c'est aussi en en
rendant plus sensible a vos yeux le veritable esprit.
Voyez plut6t se d6velopper l'immense procession qui
conduit a son nouveau sanctuaire le hdros de cette sainte
journee!... Ce sont des phalanges sans fin d'associations,
d'ecoles, de seminaires, de ddlegations des paroisses circonvoisines et de quelques dioceses de France, chacune marchant sous sa banniere respective, et fibre de reconnaitre
publiquement les bienfaits de celui qu'elle honore! Viennent ensuite les croix du chapitre metropolitain, un clergd
innombrable, les cur6s et les chanoines de Paris, et au
milieu de leurs rangs, precedde, accostie et suivie des
Prdtres de la Mission et de mille Filles de la Charit6 avec

-

:20 -

cent de leurs orphelines, la chasse qui contient les precieux
restes du grand ap6tre de la bienfaisance! Puis dix-sept
Pontifes, enfin 1'Archevdque-officiant, avec maintes notabilites du Gouvernement, de la Chambre des Pairs, des
Municipalites, du Conseil general, de l'administration des
Hospices, sans parler de la garde d'honneur qui ouvre et
qui ferme cette marche triomphale! Et tout ce cortege de
se dirouler non seulement a l'interieur de la vaste basilique
ou a 1'ombre de ses fameuses tours, mais au dehors, sur les
quais et a travers les rues de la capitale, a Pexemple de
celui qu'il porte en triomphe, et qui jadis ne se contentait
pas de faire le bien chez lui ou a l'eglise, mais parcourait
aussi places et carrefours, toujours en quete de miseres i
soulager ou d'ames a instruire et a sajuver!
Est-il, mes Freres, image plus frappante du vrai disciple
de Vincent de Paul et de sa veritable Fille, se complitant
l'un par Pautre, le premier apportant sa science, sa direction, son zdle; la seconde, ses services, sa ddlicatesse, son
divouement infatigable, et tous les deux s'employant de
toutes leurs forces A faire connaitre Fesprit de leur bienaime Fondateur, avec le concours de ceux auxquels ils en
ont transmis les bienfaits, en union avec le clerge paroissial
dont ils sont les aides les plus humbles et les plus devouis,
sous le regard du premier Pasteur dont ils ddpendent, et
en acceptant du pouvoir et des administrateurs laiques un
appui parfois indispensable et toujours bien precieux a
l'etendue et a la sdcurite de leurs (Euvres?
Considirez en second lieu la foule qui se presse sur tout
le parcours de Notre-Dame a la rue de S&vres.
C'est une veritable haie vivante formee de personnes de
tous les ages, de tous les sexes, de toutes les conditions, de
toutes les fortunes, je dirai mime de toutes les santis, car
certainement estropiks et malades ne manquent point sur
le passage de celui qui ne savait autrefois parcourir ces
mdmes rues sans y porter secours a toutes les miseres. Elle
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compte, sans nul doute et en grand nombre, des croyants,
heureux d'honorer un saint et d'attirer sur eux et les leurs
sa puissante protection; des patriotes, fiers pour leur pays
d'une telle gloire; des esprits naturellement religieux qui
se complaisent dans cette imposante cdremonie; des coeurs
jaloux d'exprimer leur reconnaissance aux filles et aux disciples en prodigant leurs hommages au Pere et au Maitre;
mais aussi que de gens venus par pure curiositd, que d'incrddules, que d'heritiques, que de sectaires, mdme, hdlas!
que de malfaiteurs simplement en quite de rapines! De
plus, chacun le sait, dans les reunions de notre capitale, si
les Parisiens coudoient A chaque instant les provinciaux,
ceux-ci, Aleur tour, se confondent avec les naturels de tous
les continents, de tous les peuples, de toutes les religions!
Or, aupres de toutes ces categories de personnes, en
France ou A l'etranger, Vincent de Paul a exercd son zle;
donc A chacune d'elles ses enfants doivent prodiguer aussi
leurs sollicitudes, avec prudence et modestie assurdment,
mais sans hesitation ni crainte; car il n'est pas d'indiffdrence, de malice, voire mime de haine dont la chariti ne
puisse avoir raison, temoins le calme et le respect que rencontre partout cette interminable procession, malgre les
quelques blasphemes trop certains dans une si grande foule
et en pareille circonstance; calme et respect d'autant plus
surprenants qu'on entendait deja gronder au loin 'orage
qui peu de mois apres allait s'abattre sur les Tuileries, saccager Saint-Germain-'Auxerrois, ddmolir 1'Archevdchi,
renverser le Tr6ne et etendre sur le pave de Paris plus de
six mille victimes!
Enfin, il n'est pas j usqu'aux haltes de cette marche triom*
phale qui ne puisse fournir A la famille spirituelle de Vincent de Paul les enseignements les plus utiles.
C'est en effet a 1'H6tel-Dieu qu'elle s'arrite pour la premiere fois: et I'H6tel-Dieu c'est le sejour de la souffrance,
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c'est le plus couru des embarcaderes pour l'autre monde,
c'est la maison oii, sous l'oeil des religieuses hospitalieres,
Dames et Filles de la Charite, autrement dit laiques et congreganistes, conclurent leur alliance pour le soulagement
spirituel et corporel des malheureux : a ces divers titres
notre Saint avait jadis beaucoup frequent6 ceite demeure;
pourquoi y revient-il a l'heure de ce triomphe d'outretombe, sinon pour recommander ainsi A ses continuateurs
d'entourer d'une affection spdciale les ceuvres qu'il avait
vues s'y 6tablir?
Ses reliques v6neries font une seconde station a l'Institut:
et ce palaisetait deja le sanctuaire officiel de la science! De
son vivant, sans doute, Vincent de Paul n'avait jamais
sacrifid au savoir qui enfle, qui egare, qui perd pour 1'6ternit6, et de lI contre lui les accusations d'ignorance rdfutdes
au prialable par ses succes aux Universit6s de To'louse,
de Saragosse; a Rome, par son r6le dans l'affaire du
Jansenisme et par son autoriti dans les Conseils de la
Couronne : mais que de services n'avait-il pas rendus
au vrai savoir qui met A mdme de se suffire, qui eleve,
qui sauve, d'abord par ses propres instructions, ensuite
par l'dtablissement des conferences ecclesiastiques et des
sdminaires, par les methodes d'enseignement qu'il y prescrit, par le genre de catechismes et de predications qu'il y
recommande, meme par les ordres donnds a ses Filles de
faire l'ecole aux pauvres enfants qui les approchent en
mdme temps qu'elles leur apprendront Agagner leur viel II
convenait que sa famille spirituelle ne laissAt pas pfricliter
cette portion de l'heritage paternel, et sa visite posthume au
rendez-vous autorise des savants est de nature a prevenir
I'oubli de cette convenance.
Bient6t apres, la precieuse chasse est deposee un instant
A l'hospice de la Charite, theatre des debuts du saint Prdtre
aupres des pauvres de la capitale : n'est-ce pas une faqon
dilicate de pracher aux siens l'atachement A la Maison-
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Mere oil chacun s'impregna du veritable esprit de sa
vocation?
- Puis elle donne une quatrieme benddiction A proximiti
de la maison des Pauvres-Menages, comme pour dire aux
Prdtres de la Mission etiaux Filles de la Charite que le soin
i domicile des Ames et des corps qui souffrent doit etre un
de leurs ministeres prdferds.
Enfin la voici rue de Sevres! et aussit6t introduit par
I'Archevdque de Paris et recu par le Superieur general de
ses Missionnaires dans sa nouvelle residence, notre Saint
d'y distribuer ses faveurs avec autant sinon plus de gdnerosite qu'a Saint-Lazare, qu'aux maisons de la rue du VieuxColombier et de la rue du Bac, qu'a l'Archevichi, qu'a
-Notre-Dame, que sur tout le parcours de son triomphe, et
de redire ainsi &ses Fils et A ses Filles que chacun doit
donner route son affection et tout son z6le de l'heure presente a la maison oi il se trouve par ordre de ses Superieurs,
sans d'autres regrets pour le piss6, sans d'autres souhaits
pour I'avenir que ceux permis ou inspirds par Pobeissance!
III
Et maintenant, mes chers Freres et mes chores Sceurs, je
devrais vous ddpeindre les honneurs rendus a votre Pere
dans sa nouvelle demeure, j'aurais A vous rappeler les
messes sans nombre, les olfices pontificaux, les panegyriques eloquents qui s'y succeddrent pendant huit jours, au
nom des Paroisses et des Communautes de Paris; j'aimerais
a compter avec vous les fiddles qui ne cesserent, tout ce
temps, de vdnerer ses saintes reliques; je serais heureux de
mentionner des visites comme celles de Charles X et de la
famille royale venant prier pour la France, sans oublier
celle des braves Invalides jaloux de rdjouir leurs bonnes
infirmieres des mauvais jours en rendant un hommage
public et solennel & leur Fondateur! Mais ne risquerai-je
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pas de vous retenir au dela du temps qui m'a dtd fixd? II
est cependant des considerations que je ne saurais taire!
Ce Pritre qui attirait tout Paris autour de ses cendres
dans la Maison de ses Fils spirituels, n'itait-ce pas celui
que Voltaire avait traiti de c pr&tre gascon cilebre en son
temps a et dont philosophes et Jansenistes avaient defigur6
la memoire aupres des Parisiens jusqu'a le faire passer pour
un 8tre nuisible et Afaire trainer sa statue aux gimonies en
juillet 1789, tandis que ses disciples etaient honnis et dispersis? - Done la calomnie peut s'acharner contre les serviteurs de Dieu et leurs institutions, elle n'a qu'un temps!...
Bient6t la verit6 reprend ses droits, et alors l'amour est
plus fort que la mort : Fortisest ut mors dilectio! (Cant.)
Ce bienfaiteur de Fhumanitd, dont les ossements, recouverts de riches itoffes, reposaient dans une chasse de si
grand prix et trouvait ses enfants installes dans I'h6tel de
Lorges, n'dtait-ce pas le meme qui, peu d'annees auparavant, vit ses restes prives de leur premier cercueil d'argent
et ses fils depouillis de la maison et de toutes les ressources
de Saint-Lazare? - Done une cupiditi sans frein et sacri16ge, on une philanthropie ingrate et spoliatrice peut ruiner
les Ministres de la Charite et leurs (Euvres... Cette ruine
sera passagere! Uls avaient semd avec abondance, ils moissonnerontde mime! Et le Seigneur multipliera leurs nouvelles semences : 1Ap6tre le leur a promis: Et multipli
cabit semen vestruml (II ad Cor., c. 9, v. to.)
Enfin ces saintes reliques exposees avec tant de pompe a
la veneration de tous, au milieu des Pritres de la Mission
et des Filles de la Charitd dans Pallegresse, ne sont-ce pas
les mimes qui, six annies durant,: passerent de cachette en
cachette comme un objet compromettant, tandis que ces
deux congregations dans la peine etaient riduites au m~me
sort ou devaient s'expatrier? - Done les mechants peuvent
contraindre les bons au silence, a I'inaction, i 'exil : mais
cette victoire n'est qu'apparente et momentande, car la
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Chariti ne saurait pirir! Caritasnunquam excidit! (i Cor.)
Aussi qu'ils ne se laissent point abattre, ces chretiens,
dont les ceuvres sont ici-bas meconnues, appauvries, pers6cuties mime! Celles-ci sortiront bient6t de Pl'preuve plus
admiries, mieux pourvues, plus efficaces, et si celui qui les
avait souhaities ou entreprises n'assiste pas en ce monde A
leur nouvel epanouissement, it en jouira du sejour de la
paix et de la gloire, oh I'auront mis ses bonnes intentions
jointes aux regrets de ne pouvoir les realiser lui-mdme!
Pax hominibus bonar voluntatis! (S. Luc, ch. i 1, v. 14.)
Filles et Fils de saint Vincent de Paul, I'apotheose de
votre PNre finissait a peine, qu'en depit des crises politiques
et sociales les plus aigues, l'influence de sa charite s'etendait
avec une vigueur incuie dans toute la France et dans le
monde entier; les Conferences qui portent son nom s'itablissaient A votre ombre et, A leur exemple, de nombreuses
fondations nouvelles venaient chaque jour ajouter a vos
efforts pour le soulagement de toutes les miseres, la pacification de tous les esprits et l'evangilisation de tous les
peuples. - Si en c6elbrant l'anniversaire d'une fete aussi
bienfaisante, ladmiration pour votre Fondateur, la fideliti
a son esprit, la confiance dans l'avenir de ses ceuvres
grandissent dans vos coeurs, elles grandiront bient6t,
elles rayonneront jusqu'aux divers pays, dont cette
Maison internationale, grace a sa parfaite direction,
devient chaque annee davantage un nouveau et heureux
lien, et elles seront pour vous tous autant de sources de
force, de consolation et de salut, car les enfants b6ndficient
de la gloire de leur pdre : Gloria filiorum patres eorum?

Dans le premier numdro du tome LXIV (annie 1899)
de nos Annales, a paru la liste des jeunes Missionnaires qui,
depuis 1893, annie de la fondation de la Maison interna-
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tionale, y sont venus pour 6tudier A Rome et pour y prendre leurs grades acadimiques.
Voici la liste de ceux qui leur ont succid6, avec l'annee
de leur arrivde et l'indication de la province qui les a envoyds:
MM. Fernandez, Jose-Maria (Espagne, 1898).
Finney, Thomas ( Etats-Unis, 1899).
Levan, Thomas-Francis (Etats-Unis, 1899).
Kremer, Jean (France, 1899).
Vester, Joseph (France, 1899).
Neveu, Emile ( France, I899).
Kovacs, Etienne (Autriche, 1899).
Dunkel, Clement (Allemagne, 19oo).
Gelabert, Jacques (Espagne, 19oo).
Andres, Anselme (Espagne, 1900).
Spiegel, Charles (Autriche, 1900).
Szulc, Barthelemy (Pologne, 1900).
Delporte, Joseph (France, i900).
Standaert, Etienne (France, 1900).

Baczkowicz, Franqois ( Pologne, 1901 ).
Grimaldi, Antoine (Italic, t9go).
Crapez, Edmond (France, 1901).
Lalande, Georges (France, I9oi).
Puech, Germain ( France, 1901).
Lesage, John (Etats-Unis, 901 ).
Corcoran, Francis (Etats-Unis, 19go).
Dehocq, Paul (France, 9go ).

FRANCE
LA ROCHELLE
Dans un recent voyage a Rome, Mgr Le Camus, iveque
de La Rochelle, a donne au Pape des renseignements sur
les resuhats obtenus par la nouvelle organisation des etudes
dans son grand seminaire.
Quand le Saint-Pere a appris, nous dit ia Semaine religieuse de La Rochelle, les efforts des maitres et des delves,
le resultat non seulement comme science, mais comme esprit de pidte, fruit immediat de la veritable science, il a levi
ses mains diaphanes en s'ecriant : Dieu soit beni! Dites A
ces fils de saint Vincent de Paul combien je suis heureux
de les voir si courageusement Alceuvre. Eux aussi, comme
leur saint fondateur, vont faire un grand bien A 'Eglise.
Dites a leurs eleves que Notre coeur suit et accompagne de
ses plus affectueuses bdnedictions leur travail. Nous tenons
a ce qu'on le sache partout. La science religieuse, qui marche et qui marche sagement comme chez vous, c'est notre
esperance, car ce sera le triomphe de la religion. j
CAMBRAI
LETTRE DU CARDINAL

RAMPOLLA

Cette lettre est la reponse i une adresse du grand seminaire de
Cambrai au Souverain Pontife.- Une offrande de i 5oo francs accompagnait cette adresse.
TRADUCTION

Au Trds Redvrend Supdrieur du grand seminaire
de Cambrai.
TRES HONORE MONSIEUR,

Les temoignages d'affection et de vindration que les
eleves du grand siminaire de Cambrai ont donnis au Tres
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Saint-Pire, a 1'occasion des fetes de son jubile pontifical, lui
ont cause un vif plaisir. Le Souverain Pontife volt avec une
profonde joie tous ces clercs, l'espdrance croissante de la
religion, s'unir de toutes leurs forces au Vicaire du Christ
et lui vouer leurs intelligences orndes des vertus sacerdotales et sacries; aussi, se rijouit-il grandement en constatant de telles ressources en ces jeunes gens.
C'est avec de tels sentiments qu'll a agr6d le denier de
saint Pierre qu'ils lui ont offert, comprenant par 14 combien leur ddvouement envers lui est actif et efficace.
I1 en loue les fils de saint Vincent de Paul, eux aussi,
puisque c'est a eux que lon doit cette sage direction
du sdminaire. C'est done avec une particuli6re bienveillance qu'll accorde sa benddiction apostolique aux directeurs et aux eleves du grand seminaire de Cambrai. Vous
faisant part de ces choses, je suis heureux de vous tdmoigner mes sentiments d'estime et de me dire,
Votre tout ddvoue,
Rome, 14 mai

M. Card. RAMPOLLA.

o19a.

LA CAUSE DES SCEURS D'ARRAS
M. Misermont, dont nous avons pricddemment signald le
beau livre sur les Filles de la Charitd d'Arras, massacrdes
a Cambrai lors de la grande Revolution, informe M. le
Supdrieur g6ndral que la Commission nommee par Mgrl'Archeveque de Cambrai pour instruire cette cause continue a
tenir ses sdances. Notamment, une rdunion a eu lieu a Lille,
le 17 avril 1902.

Nous n'avons pas les elements suffisants pour apprdcier
les faits qui seraient considdres comme des graces attribudes
a ces pieuses Soeurs, et notre devoir est de nous en abstenir. 11 nous parait bon, cependant, de constater que, dans
un interrogatoire extra-judiciaire, une jeune fille a affirmi
avoir dti gudrie partiellement d'abord d'une grave infirmit6

-

33o -

apres une neuvaine aux Soeurs d'Arras, et totalement ensuite apres une seconde neuvaine.

ALLEMAGNE
ORIGINES ET DEVELOPPEMENTS
DE

LA

PROVINCE DE COLOGNE DES FILLES DE LA CHARITE
(Suite )

Developpement des muvres de la paroisse Sainte-Ursule
d Cologne ( 855). - Revenons maintenant a la premiere
fondation on l'excellente sceur Swieteczky avait succedd,
depuis 1855, a la sceur Heuze comme Sceur superieure.
Cette soeur infatigable et devoree de zele, tout en continuant de faire la classe, faveur accordde A ses aimables
instances par les autorit6s civiles, malgrd le manque de
certificat allemand, fit bient6t entrer les ceuvres de SainteUrsule dans une nouvelle voie de prosperitd.
Les qudtes; une aventure. - Munie des permissions
nicessaires des Supdrieurs majeurs, la Sceur superieure
envoya ses compagnes quiter dans les campagnes et sut
intiresser a son oeuvre les personnes genereuses de Cologne; en sorte qu'au bout de quelques annies, aidee encore
par les families aisees de plusieurs soeurs, elle disposait
d'un fonds suffisant pour songer a la construction d'une
maison plus en rapport avec les besoins urgents et des
Soeurs et des ceuvres. - Mais avant de quitter ce petit
asile de Sainte-Ursule, citons le r6cit d'une des sceurs
qui prenait part aux quites dont nous venons de parler.
a A huit heures du matin, raconte la sceur Parmentier,
aujourd'hui supdrieure de la maison de Hardt, deux sceurs
partaient, munies d'un panier avec quelques tartines de
beurre pour servir de diner et qu'elles mangeaient dans
i. Voy. ci-dessus, p. 175.

-

331 -

quelque coin cache aux yeux du public, ou, si elles itaient
i la campagne, derriere un tas de bli on de foin. Dans les
maisons, on permettait seulement de prendre un verre
d'eau. Jamais elles ne pouvaient decoucher, ce qui donna
lieu un jour a l'aventure suivante :
a Deux soeurs avaient poussd leur tournde de qudteuses
jusque dans les environs de Bonn et se rendaient A l'embarcaddre des bateaux a vapeur, pres du village de Widdig, pour
retourner a Cologne en descendant le Rhin. Or, a cause
d'un brouillard epais, le bateau ne pouvant pas partir,
elles rentrerent toutes ddconcertees au village pour conjurer les gens de les reconduire. D'abord on ne les dcoutait
meme pas, comme demandant une chose absurde. Cologne
est eloignee de six a sept heures de chemin, et on tdait
dija au soir. Force fut done de s'asseoir et de faire cette
infraction a la rdgle de prendre une tasse de cafe que les
malheureuses qudteuses trempaient de leurs larmes. On
tAchait de les calmer, mais les larmes coulaient toujours
mdlaes de sanglots et de gdmissements. Comment? coucher
dehors! quel scandale! Et la pauvre soeur Swieteczky, quel
chagrin, quelles angoisses mortelles elle va endurer en ne
voyant pas revenir les deux jeunes sceurs! (Oh! non, repreSnaient celles-ci, nous ne pouvons pas rester; nous ferons
Splut6t le chemin i pied. a Enfin, A force de les voir se Iamenter, une famille de braves paysans touchee de compassion
attelait une charrette de campagne, et nos deux qudteuses,
assises sur une planche et affublies d'un grand manteau i
capuchon qui remplaqait la cornette, commengaient leur
voyage nocturne accompagndes de la fillede ce bon paysan.
Hitons-nous de dire que cette charitable compagne s'appelait Catherine Kurth, et qu'elle entra bient6t apres dans la
famille des Enfants de saint Vincent: elle fut envoyee A
Constantinople oh elle trouva la mort dans les flammes,
victime d'un zele qui fait qu'on s'oublie soi-meme pour
sauver les autres.
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%Ce voyage dura huit heures, pendant la nuit, sur ce
vehicule fait pour charger des pommes de terre, mais qui
remplaqait tr6s imparfaitement une voiture de voyage.
Vers quatre heures du matin, transies de froid et harassees de fatigue, elles arrivaient a la porte Saint-Severin,
et, aprbs avoir subi 1'examen de la douane, les pauvres
voyageuses traverserent la ville de Cologne tout entiere.
Enfin, une demi-heure 'apr6s, elles tombent aux genoux
et puis dans les bras de leur pauvre Mere qui, on le comprend, n'avait pas ferm6 I'ceil de toute la nuit. D
Pendant que les unes qudtaient, les autres soeurs qui
restaient a la Maison, aiddes en cela meme par leurs petites
filles, utilisaient tous leurs moments libres pour gagner
leur vie de chaque jour par des ouvrages manuels de couture, de tricotage, etc. C'est ainsi qu'en qudtant, en travaillant, en economisant'et surtout en priant et en se devouant
aux oeuvres, on creusait pour ainsi dire les fondemeats de
la nouvelle Maison et mtme de toute la province future.
Les rapports avec la Maison-Mdre de Paris.- Cependant, au centre de la grande famille, on suivait avec interet
les piripeties de cette premiere fondation en Allemagne, et
quelquefois une petite surprise venait encourager lezele
de rexcellente soeur Swieteczky qui luttait vaillammentavec
les miseres morales et physiques, au milieu desquelles elle
se voyait placee. Un jour, entre autres, un ballot myst6rieux venant de Paris excita la curiosit6 des h6tes de la
petite Maison de Sainte-Ursule. Qu'est-ce que cela pouvait
etre ? C'dtait simplement un ballot de vieux vetements du
sdminaire de la rue du Bac envoyd par la bonne soeur
Buchepot, la directrice d'alors, et qui fut bient6t transformd en robes de dimanche pour les filles de la Maison de
Sainte-Ursule. Une autre fois, c'est la tres honoree Mere
qui arrive et qui ne revient pas de son dtonnement, tout en
demeurant extrdmement edifide, de voir ses lilles allemandes dans une telle pauvretd. Enfin, c'est le successeur
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de saint Vincent en personne, le tres honord Pere Etienne,
qui vint visiter la petite Maison de Sainte-Ursule. La,
il s'aboucha avec une ddputation de Soeurs de Paderborn
sdpardes de la grande famille, comme un certain nombre
d'autres, lors de la grande Revolution, et dispersdes dans
tous les pays de l'Allemagne.
II s'agissait d'une tentative de rdunion, comme il en
avait ddja eu lieu en Autriche, et depuis 1854 en Belgique.
L'affaire n'aboutit pas, et cette reunion qui a produit tant
de benediction dans les deux pays susmentionnes, ne
sembla pas 6tre dans les desseins de la Providence pour
nos contries, oi d'ailleurs ces Soeurs font beaucoup de bien.
Dernierement, S. G. l'archevdque actuel de Cologne
(rgo9), Mgr Simar, qui avait gouvernd pendant un
certain nombre d'anndes le diocese de Paderborn, me fit
I'floge de ces Soeurs dtablies dans son ancien diocese oil,
disait-il, elles sont au nombre de douze cents. - Voici ce
que m'a dit, sur cette sdparation regrettable, la Superieure
gdndrale des Soeurs du Wlrtemberg que je rencontrai
1'annie derniere, A Paris, avec une compagne, faisant toutes
deux le pelerinage de Lourdes et du tombeau de saint Vincent. Lorsque, pendant la grande Rivolution, toutes les
maisons des Filles de la Charit6 furent supprimdes, plusieurs soeurs se mirent ensemble A Saverne (Zabern), si
je me souviens bien, pour continuer les oeuvres. De la,
I'evdque de Strasbourg les fit venir dans sa ville dpiscopale
et les erigea en congregation separde soumise a sa direction. De Strasbourg elles sont venues a Fribourg, dans le
grand-duchd de Bade, dans le WLirtemberg, la Baviere, etc.
J'ignore jusqu'A quel point elles ont conservd les regles
donndes par saint Vincent; quant au costume, il varie
suivant les dioceses, mais la plupart ont conservd une
espece de cornette, imitation plus ou moins reussie de
celle des Filles de la Charite. L'habit gris a dti remplaci
par une robe noire a laquelle, plusieurs au moins, ont
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ajoutd un manteau de la mdme couleur. Le collet a eti
change en fichu blanc semblable A celui de nos Soeursdu
seminaire. - Apres cette digression, revenons a notre
petite Maison de Sainte-Ursule.
La suite des euvres de Sainte-Ursule ( 1862).- Le zele
infatigable de ma soeur Swieteczky avait portn ses fruits,
elle avait reuni une somme assez considerable pour pouvoir
commencer a realiser le plan d'une bitisse; et lorsque
M. Clave de Bouhaben, qui jusqu'alors avait contribue a
Ientretien des Soeurs, offrit un beau terrain dans la rue Eintrachtstrasse, A quelques pas seulement de leur demeure
actuelle, on se mit rdsolument A I'oeuvre.
Des 1863,la nouvelle Maison et une belle chapelle etaient
achevdes, et les Soeurs comme les enfants pouvaient demenager, et prendre possession du nouveau Vincenh-haus
(Maison Saint-Vincent). Sans doute, quant au mobilier,tout,
ou a peu pres tout, manquait. Force fut done de transporter
toutes les vieilleries de l'ancien logis qu'on aurait pa
qualifier d' echantillons sans valeur ,, dans la nouvelle
Maison, ce qui ne se fit pas sans une grande confusion des
pauvres Soeurs et une compassion aussi grande des voisins.
En effet, ces derniers et d'autres bienfaiteurs se mirent euxmdmes A contribution pour completer ou ameliorer k
mobilier.Tel portait un podle,tel une table, une chaise, etc.;
peu a peu mime on apportait de petits lits pour remplacer
les caisses d'emballage qui avaient servi pour coucher les
-plus petits enfants. Un vieux meuble qui pour la bonne
soeur Swieteczky avait servi de pupitre, fut remplace par
.un bureau achete chez un marchand de bric-a-brac;et,
pendant qu'on continuait les quetes, le nouvel etablissement pouvait prendre son essor.
11 le prit, en effet. Les oeuvres se developpaient, les vocations se multipliaient, et on pouvait entrevoir deja la nouvelle province qui ne tarda pas a dtre constituee.
Le seminaire; la province de Cologne (1869). - C'est
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alors que pour favoriser le diveloppement des ceuvres et
l'augmentation des vocations, les Supirieurs majeurs
crurent le moment arrive d'driger en province les Maisons
allemandes qui, en 1868, itaient au nombre de cinq, comme
il sera raconti bient6t. Au mois de juillet 1869, M.Marcus,
Visiteur de la province des Missionnaires, fut done nommi
Directeur de la province des Soeurs; la soeur Swieteczky
rejut le titre de Visitatrice; le 26 juillet, octave de saint
Vincent, eut lieu Fouverture du siminaire, et la sceur
Schild, jusqu'alors A Paris, prit la direction des cinq premieres siminaristes, auxquelles une douzaine de nouvelles
postulantes vinrent se joindre au cours de la premiere
annee.
M. Marcus, aussi bien que la soeur Swieteczky, comprenaient que 1'installation du siminaire dans cette Maison
d'enfants ne pouvait &tre que provisoire; on avait songi &
acquirir un terrain hors de la ville de Cologne, dans le petit
faubourg de Nippes, pour y batir une Maison centrale.
L'acte d'achat est date de janvier 1869,et deux annies plus
tard, un grand batiment de soixante metres de faqade
ouvrira ses portes au seminaire et aux Supdrieurs de la
nouvelle province des Soeurs qui y possedera desormais
son centre et sa Maison provinciale.
J. SCHREIBER.
M. Schreiber a aussi adressd A M. le Supirieur gindral
ce compte rendu du cinquantime anniversaire de l'arrivie
des soeurs a Cologne, arrivie dont on a nl le rdcit dans le
pr6cedent numdro des Annales:
a Les Filles de la Charit6 ont fait leur premiere entr&e i
Cologne le ri avril 1852. Le pieux curd de Sainte-Ursule
a voulu que le cinqiantieme anniversaire ne passe pas
inaperqu. Reconnaissant tout le bien que les Filles de
Saint-Vincent ont fait A la population de cette metropole
des provinces rhenanes, il a voulu le rappeler Ases paroissiens d'abord et puis A la ville entitre, afin d'en rendre
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graces publiquement A la divine Providence et d'eveiller
l'inter4t pour les Filles de la Charitd et leurs ceuvres.
« Le i" avril, mardi de Paques, fut doncune fete pour la
paroisse de Sainte-Ursule et pour les nombreux amis et
bienfaiteurs des Filles de Saint-Vincent. La grand'messe
solennelle, celebrde a neuf heures, par M. le Curd, reunit
dans le magnifique sanctuaire de Sainte-Ursule et de ses
onze mille compagnes martyres, ornd comme aux plus
grandes fetes de l'annde, une foule compacte de fideles de
toutes les classes de la population. - La Socidtd de SainteCecile mit tout son art et tout son enthousiasme A executer
une magnifique messe x Ala capella B, et apres l'Evangile le
vendrable cure monta en chaire pour adresser aux fideles,
suspendus A ses levres, un discours inspire par la circonstance. II fit le ricit touchant de 1'entree, par la porte Nord
de Cologne, des quatre premieres sceurs que le clerge de
Sainte-Ursule, croix et bannieres en tdte, se fit un bonneur
d'accueillir pour les conduire dans le sanctuaire de SainteUrsule d'abord et puis dans leur modeste demeure. Puis it
fit un eloge simple et eloquent des oeuvres des Soeurs, et
termina par des actions de graces rendues avant tout a l'Auteur de tout bien et puis A ses instruments les bienfaiteurs
et bienfaitrices. La solennitd fut close par un Te Deum
chantd, selon l'habitude du pays, en langue allemande,
par l'assemblde pieuse tout entidre.
* Au sortir de la messe, la foule heureuse entourait les
soixante sceurs qui, pendant la cerdmonie, avaient occupe
des places prepardes dans l'immense chceur de l'eglise, et
les fdlicitaitchaleureusement. Des Enfants de Marie, qui
se preparent aussi a cdlibrer bient6t leur cinquantaine, se
presentArent dgalement, et l'une d'entre elles rappelait
qu'elle avait recu, ii y a quarante ans environ, des mains
de la princesse Augusta, la future imperatrice, la croix
d'argent comme recompense de son assiduitd.
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< Comme la Maison centrale avait eti un peu dclipsie par
celle de Saint-Vincent de Cologne, fruit du zele infatigable
de l'excellente seur Swieteczki, on estima juste de faire une
fete speciale a Nippes, et je crus le moment propice pour
inviter S. G. Mgr lArchevique qui, depuis son eievation sur le siege de Cologne, n'avait pas encore eu Poccasion de venir chez les Filles de Saint-Vincent.
9 Sa Grandeur condescendit tres gracieusement i ma demande et F'on ixa le vendredi i avril. Ainsi, on avait le
temps de faire quelques preparatifs, et 'on se mit resolument a I'ceuvre. Ce jour-la, M. Schrammen, venu avec
les soeurs Supdrieures des Maisons d'Aix-la-Chapelle,
recut Sa Grandeur et la conduisit A la porte d'entree, oil
votre serviteur l'accueillit avec le cerimonial d'usage en
lui presentant Feau benite et I'encens. Apres avoir beni la
communaute agenouillie avec les Sceurs du seminaire dans
le vestibule, Monseigneur se dirigea vers la chapelle, benissant sur son passage les malades a genoux dans les grands
corridors de l'h6pital.
* A 'entree de la chapelle, Sa Grandeur fut accueillie par
le chant polyphone de P' %Ecce Sacerdos a, execute par les
Soeurs. Sa Grandeur celdbra ensuite la messe, oh toutes les
Sceurs et beaucoup d'ames pieuses de la Maison recurent la
sainte communion de la main du pontife.
a Apres un petit dejeuner et apres avoir visiti la chapelle
et la belle salle des Enfants de Marie, qui est au-dessous,
Monseigneur fut conduit a la grande salle du seminaire ot
on lui avait prepare un petit tr6ne et oi la communaute
tout entiire Pattendait pour lui presenter les hommages
dus a son caractere auguste.
* Sa Grandeur prit place entoure des quatre prdtres
presents, savoir : son secretaire, M. le cure de Nippes,
M. Schrammen et votre serviteur. Alors, apres un chant
qui celebrait les vertus pastorales de 'eminent pontife, une
des plus jeunes soeurs prononga le compliment, qui, apres
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avoir offert a Pillustre pontife les hommages de pietd et du
plus profond respect, rappelait aussi les bienfaits requs de
ses celebres priddcesseurs et rcclamait humblement sa protection et sa benddiction.
< L'archevdque la donna a l'assemblde prosternee a ses
pieds; il lui adressa ensuite une magnifique allocution
qui restera profondiment gravee dans les cceurs. C'est sous
la figure d'un bouquet compose de trois fleurs et offert en
souvenir de sa visite qu'il rappela aux Seurs trois paroles
de Notre-Seigneur qui leur inspireraient comme un doux
parfum exhal par les fleurs: la confiance, le bonheur et la
paix; la premiere : Bienheureux ceux qui sont misericordieux, parce qu'ils obtiendront d leur tour misdricorde; la
seconde: Tout ce que vous aure fait 4 I'un de mesfrlres,
c'est a moi que vous raure. fait; et la troisieme : Il est
meilleur de donner que de recevoir. - Enfin, apres avoir
6coute encore un chant de remerciements, I'aimable archevique nous quitta, non sans avoir visiti les soeurs malades
et toutes les salles des autres malades de I'h6pital, ayant
parout quelques paroles de bonwe, de compassion et d'en9 J. SCHREIBER.
couragement.
£

P.-S.-

Le viniri et regrette archeveque, Mgr Simar,

est mort le 24 mai. a

AUTRICHE
M.

GUILLAUME

MUNGERSDORF

Le 18 mai dernier, est decedd M. Guillaume Mungersdorf,
Visiteur de la province d'Autriche pour les Missionnaires,
et Directeur de la mdme province pour les Filles de la Charite.C'est, certainement, par son grand esprit de foi, par son
entier devouement a l'ceuvre qui lui etait confide, et par son
attachement absolu aux Superieurs de la double famille de
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saint Vincent de Paul, qu'il a exerce sur la province qui
lui dtait confide cette grande et bienfaisante action qui
rendra sa memoire honoree et durable.
Nous avons requ communication des details suivants:
Le regrette difunt etait d'une activit6 et d'un esprit de
foi rares. Le mercredi 14 mai, it revenait d'une visite bien
portant et tres gai; quelques heures plus tard il fut pris
d'un frisson, l'avant-coureur d'une maladie grave. 11 dut
se coucher, et le medecin reconnut une pneumonie et une
pleuresie. Des le matin du jeudi, a deux heures, le malade
demanda les derniers sacrements; la maladie suivait son
cours, on ne commenqa A s'inquieter que quand ii fat pris
du delire, ce qui arriva vendredi; ii passa les journies da
vendredi et samedi en sommeillant. Le dimanche, jour de
la Pentec6te, ayant recu la sainte communion comme les
jours precedents, ii devint plus silencieux et, a partir de
trois heures, il ne prononqa plus un seul mot. A six heures
un quart, ii s'endormit paisiblement en Notre-Seigneur
par une paralysie du coeur. La famille de Saint-Vincentde-Paul perd en lui un pere qui la conduisait dans les voies
de Dieu avec le plus grand divouement, et les pauvres
perdent en lui un bienfaiteur genereux.
M. Mungersdorf naquit a Cologne, le 22 fevrier 1822,
d'une famille tres honorable et sincerement chrdtienne. Ii
aimait a raconter comment lui et ses cinq freres et seurs,
dont plusieurs s'itaient vouds A Dieu, et dont la soeur ainie
est franciscaine a Aix-la-Chapelle et vit encore, avaient 616
6levis avec une severitd patriarcale, qui avait exercd ane
salutaire influence sur toute sa vie. Apres qu'il eut termind
ses 6tudes avec succes, il fut ordonni prdtre le 3o aoft 1846,
A Cologne, et resta trois annees vicaire &Aix-la-Chapelle.
Le 28 mai i 850, il entrait dans la Congregation de la Mission
ou il se ddpensa comme Missionnaire durant seize ans, et
fut ensuite nommi Visiteur de la province de Prusse. De
la, en i865, il fut nommd Visiteur de la province d'Au-
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triche; cette province ne comptait alors que quatre Maisons de Missionnaires, vingt-six Maisons de Filles de la
Charite et trois cents soeurs, tandis que maintenant il y a
quatorze Maisons de Missionnaires, deux cent vingt Maisons de Filles de la Chariti et deux mille cinq cents sceurs.
II etait infatigable dans la visite des etablissements de la
province, voyageant la nuit pour menager le temps qui ne
suffisait pas pour tout; sa bontd, sa prdvoyance et sa fermete dans la direction des soeurs dtaient admirables, de
mime que son amour pour les pauvres et pour les malades
qu'il se plaisait a visiter, A encourager et a soulager pardes
aum6nes. Qui saurait compter les pauvres honteux qu'il a
secourus avec la plus grande delicatesse ? Jamais on ne le
priait en vain. I1 itait le premier A saluer tous les pauvres
dans la rue. Son amour pour les enfants etait aussi admirable; ii savait gagner leur corifiance; it leur parlait avec
beaucoup de simplicitd. A Noel, il distribuait toujours luimime des petits cadeaux a plusieurs centaines d'enfants,
et ne trouvait rien trop beau ni trop bon pour eux; il caressait les plus petits et les prenait parfois dans ses bras. II
a necessairement rencontrd bien des dpreuves en cette
grande province, mais sa rdsignation A la volontd de Dieu
dtait entiere; son ddtachement de toutes choses etait admirable. 11 ne s'intdressait plus a autre chose qu'a la gloire de
Dieu et au salut des Ames.
Simple et modeste fut son enterrement comme celui de
tous les autres Missionnaires; mais la foule accourue 6tait
considirable. L'eglise des Missionnaires itait trop petite
pour contenir tous ceux qui tenaient a assister Acette cdremonie et pour lesquels it avait dtd un bienfaiteur. Les
riches s'y trouvaient comme les pauvres. Le choeur etait
tendu de noir; a c6td du cercueil, il y avait de longues
rangdes de Filles de la Charitd dont quelques-unes dtaient
accourues de loin. A huit heures du matin, le cer-
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cueil fut transportd, du parloir des Missionnaires, oil il
avait 6te expose, accompagn6 de tous les membres de la
Congregation, freres, seminaristes et pretres. L'office dura
trois quarts d'heure; A neuf heures S. E. Mgr l'Eveque
de Graz fut reu i la porte par le clergi et chanta la messe
de Requiem; il donna aussi l'absoute; ensuite le corps
fut transporti dans le caveau des Filles de la Charite,
sous P•glise.
M. Joseph BINNER, precedemment supdrieur de la Maison
de mission de Wahring, a Vienne, a dti nommn, par M. le
Supdrieur general, superieur de la Maison de Graz,Visiteur
de la province d'Autriche pour les Missionnaires et Directeur des Filles de la Charite pour la mime province.

HOLLANDE
ETABLISSEMENT

DES FILLES DE

LA CHARITE A SUSTEREN

Depuis leur dtablissement a Wernhoutsburg, pres de
Zundert (Hollande), les fils de saint Vincent avaient eu
souvent le desir de voir les Filles de la Charitd s'etablir
aussi dans ce pays de vraie libertd. Plus d'une fois ce desir
fut sur le point d'dtre realisd, mais le moment fixe par
Dieu n'etait pas encore arrive.
Or, au mois d'aotit 19o1, un Missionnaire eut l'occasion
de voir M. le Maire de Susteren et de s'entretenir avec lui.
Susteren est un joli village de deux mille habitants, exclusivement catholique, situ6 au sud du Limbourg hollandais,
dans le diocese de Ruremonde. II en est fait mention, dans
'Histoirede la Hollande, d6s les premiers siecles. Plectrude, femme de Pipin d'Hdristal, y fonda une abbaye,
cide bient6t, en 714, A saint Willibrord. L'ap6tre de la
Hollande en fut le premier abbe; il aimait, apres ses
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courses evang'liques, As'y reposer, au milieu de ses freres,
dans la priere et le recueillement. En 682, I'abbaye, en
partie detruite par les Normands, fut abandonnde par les
moines. Des religieuses s'y fixerent dans la suite et y restirent a travers les persecutions protestantes jusqu'en 1802.
La Revolution franqaise les en chassa, et, de cette abbaye
si florissante, il ne reste aujourd'hui que des ruines et les
reliques de plusieurs saints abbes et abbesses.
M. Evertz, maire de Susteren, desirait depuis longtemps voir refleurir I'ancienne et y installer des seurs.
Cependant, malgre son zele et ses avances, il lui avait
6te impossible d'en trouver qui voulussent accepter la
fondation. En dernier lieu, il s'etait adressd a Mgr de Ruremonde, mais Sa Grandeur n'avait pas non plus reussi dans
ses demarches. En effet,A la date du :9 juillet 19go, fete de
saint Vincent, Monseigneur 6crivait qu'il s'dtait adresse a
deux communautds hollandaises; faute de personnel suffisant, elles avaient refuse. Comme M. le Maire avait parlt
de communautd francaise, Sa Grandeur ajoutait : c Par
suite du grand nombre de congr6gations franqaises ddji
rdpandues en Hollande, les iveques hollandais en acceptent
difficilement de nouvelles; cependant, je veux bien faire
une exception pour Susteren, si vous reussissez - chose
difficile - a trouver une congregation ayant au moins
quelques sujets hollandais.
Alors le Missionnaire parla
des Filles de la Chariti et, immediatement, M. le Maire
adressa a M. le Supdrieur gdndral une demande des plus
instantes. II lui parlait de l'abbaye, de la lettre de Monseigneur, et disait que la France, ayant chasse les soeurs
de Susteren, en 1802, il s'adressait A la France pour redemander ce qu'elle lui avait enleve tout juste un si&cle auparavant.
La lettre dtait pressante; le projet parut rdalisable aux
Supdrieurs respectifs des deux families de saint Vincent;
et deux soeurs, l'une francaise, 1'autre hollandaise, furent
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designies pour aller sur les lieux mdmes se rendre compte
de la situation.
Ce fut une edification pour les deux soeurs de voir la
religion profonde des bons catholiques du Limbourg et
leur assiduitd A 1'eglise, indme pendant la semaine. La
curiosite inspirde par la blanche cornette ne diminuait en
rien le respect qu'on avait pour les soeurs, et tout le monde
les saluait et s'empressait a leur rendre quelque service.
M. le Maire et M. le Curd furent pleins d'attentions delicates. L'impression que produisirent les Soeurs, dans cette
premiere apparition sur le sol hollandais,fut vraiment excellente. On fut frappd de la simplicitd et de la modestie des
Filles de Saint-Vincent et un bon pretre pouvait dire aprhs
leur ddpart : Les Sceurs n'ont pas besoin de recommandation, leur simplicite aura bien vite gagn6 tous les coeurs,
elles reussiront et se d6velopperont..
II fut question, un moment, d'acheter l'abbaye, mais on
pensa qu'il valait mieux, maintenant, arranger d'une maniere convenable l'ancienne dcole destinde a devenirle
logement des Sceurs. Elles seraient chargdes d'un asile,
d'un ouvroir et d'une icole de filles. Pour cette derniere
oeuvre, la commune fournirait une institutrice en attendant qu'une des soeurs eCt le brevet hollandais. Sur le rapport favorable des deux soeurs, les Supdrieurs accepterent
la fondation et ecrivirent dans ce sens a Mgr de Ruremonde. Sa Grandeur rdpondit par une autorisation tres
bienveillante et promit de prendre les Filles de la Chariti
sous sa protection.
Tout 6tait decid : trois sceurs hollandaises furent disignees pour commencer la fondation, et le mardi de Quasimodo, 8 avril, accompagnees de ma soeur Ducher, SupPrieure de la Maison de Sainte-Marguerite, a Paris, elles
quitterent la Maison-Mere pour se rendre a Susteren.
Un accueil plein d'empressement leur fut fait par le
clerge, les magistrats de la petite ville et la population.
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Au-dessus de la porte dtait dcrit en gros caracteres : 1 Mai.
son des Sceurs de Saint-Vincent a, et, tout a c6td, le mot
si expressif, qui, du reste, itait sur toutes les levres
a Welkom ,, Soyez les bienvenues!
Guillaume MEUFFELS, C. M.

Lettre de la sweur WAUTERS, Fille de la Charitd
a M. le Superieur general.
Susteren, Maison St-Vincent, le 2o avril

9go2.

MON TRES HONORP PkRE,

Votre biendiction, s'il vous plait!
Nous voi'd en Hollande, et vous savez deja, par ma
soeur Ducher, I'aimable riception que les habitants
de Susteren ont faite a vos filles. Tout s'est passd avec la
plus grande simpliciti; mais les gens de la fanfare, empeches fort heureusement par M. Guillaume Meuffels de
venir nous chercher en triomphe A la gare, se sont dedommages, lundi, pour I'ouverture de notre petit asile. Cette
ouverture s'est faite avec la plus grande solennite; apres
une belle grand'messe, nous sommes revenues processionnellement a la Maison, la musique en tete, et accompagnies
des enfants de la grande icole, au nombre de pros de trois
cents, et de tous les habitants du village. M. le Cure et son
Vicaire sont entrrs d'abord pour binir notre habitation et
le local destine A l'asile, puis nous avons fair une distribution gdenrale de gateaux formidables, payes par M. le Maire,
auxquels nous avons ajoutd une medaille, pour mettre
tout ce petit monde sous la protection de notre immaculde
Mere.
L'empressement de ces braves gens me prouve, une fois
de plus, que c'est bien. le bon Dieu qui veut cette oeuvre;
et ce qui le montre encore davantage, c'est la reception
que nous a faite Mgr Drehmans, dvdque de Ruremonde

-

346 -

Oh! mon tres honore Pere, si vous aviez pa voir I'accueil

paternel de ce viniri prelat, votre cceur elt dti bien
console I11 nous a souhaitd de nous multiplier, et e de
voler avec nos grandes ailes dans toutes les parties de la
Hollande z.

II a accueilli tres favorablement la proposition du pretre
lazariste comme confesseur extraordinaire; car, a-t-il dit,
A il faut que ces bonnes enfants conservent Pesprit de leur
Institut a.

Puisse son ddsir, qui est le v6tre, mon tr6s honore Pere,
se rdaliser; nous ferons tout notre possible, avec l'aide du
bon Dieu et la protection de saint Vincent, pour rester de
bonnes filles, bien simples, bien humbles, comme ces bonnes
filles de village que notre bienheureux Pere aimait tant.
Nous avons ddej cent cinq enfants I rasile, et, dans une
quinzaine de jours, j'espire vous donner des nouvelles de
la classe qui doit s'ouvrir le I' mai, ainsi que de Pecole
de couture. Puis, mon tres honore Pere, j'espere bien que
la sainte Vierge nous permettra de commencer 1'Association des Enfants de Marie, le premier dimanche du mois,
qui lui est consacre.

Sceur WAUTERS.

Lettre de la seur WAUTEas, Fille de la Chariti,
a la tres honoree mere KIEFFER.
Susteren, Maison Saint-Vincent, 17 mail1o90
MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!
Notre postulante est arrivie jeudi r5, au soir; lle parait
tres forte, tr6s travailleuse, et je crois que ce sera une bonne
fille bien simple. Par exemple, elle ne salt pas un mot de
franqais, mais elle m'a dit qu'elle voulait Iapprendre, pour
aller chercher une cornette i Paris.
Pour le reste, tout va bien ici. On est venu nous chercher pour des malades; vous seriez contente, ma trs ho-
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noree Mere, si vous pouviez voir vos filles a travers champs,
sans craindre le vent et la pluie, car il fait un tempsaffreux.
L'Association des Enfants de Marie commence a s'organiser; les jeunes filles sont ravies de venir chez nous. Je
leur ai raconti Ic mieux que j'ai pu I'histoire de la M&daille et je crois que si j'avais vouiu, elles seraient restees
jusqu'a minuit pour 6couter; quand je vais dans la campagne, pour voir quelques malades, je les rencontre chargees de gros paquets d'herbe, on conduisant le bitail, et
elles me cricnt de loin : a Ma soeur, encore deux jours et
ce sera dimanche, on viendra. > Dimanche dernier, il y en
avait ddjA cent trente-deux, toutes au-dessus de quinze ans,
et il en viendra d'autres encore, car celles des hameaux environnants ne craindront pas une petite promenade : ca
les connait. La sainte Vierge fait bien les choses quand elle
s'y met, car je puis dire que c'est son ouvrage A elle toute
seule. Elle se fait aider par notre bon curd qui a fait luimeme le tour du village pour inviter les jeunes filles A se
rendre chez les Soeurs. Je lui ai demand6 de nommer un
petit Conseil provisoire; il I'a fait, nous I'installerons demain. j'ai dcrit a M. le Directeur pour l'erection canonique
de la nouvelle Association. Je pense que notre bonne Mere,
protegera maintenant doublement sa petite Maison de Susteren.
Permettez A vos trois filles hollandaises, presque quatre
avec la postulante, de vous assurer de leurs meilleurs sentiments de respect et de soumission, et veuillez me croire
encore un peu plus que les autres,
Ma tres honorde Mere, votre tres humble et tres obeissante
fille.

Scur WAUTERS.
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ASIE
CHINE
VICARIAT APOSTOLIQUE DE PEKIN
ET DU TCHI-LY SEPTENTRIONAL

MONSEIGNEUR FAVIER
AUDIENCE
PAR

SOLENNELLE ACCORDEE A L'EV9QUE DE PEKIN
L'EMPEREUR ET L'IMPERATRICE DE CHINE

Les Missions catholiques ont publii la lettre suivante,
Elle montre, dit le journal I'Univers *(8 avril 1902),
en quelle estime le vienrable eveque de Pekin est
tenu par la cour imperiale chinoise. Du reste, quelques jours auparavant, Mgr Favier avait requ le titre de
mandarin de premier ordre, digniti accordie seulement
aux princes, et tres rarement a des Europeens.
Lettre de Mgr FAVIER, Vicaire apostolique
de Pekin et du Tchd-Ly septentrional.
Permettez-moi de vous communiquer une nouvelle qui
vous sera agreable : mon coadjuteur et moi avons 6ti
requs en audience par LL. MM. 1'Imperatrice mere et
rEmpereur, le dimanche 23 fevrier, A dix heures du
matin. Le reprisentant de la France, qui avait bien voulu
approuver notre demande, a eu la bonte de mettre A notre
disposition les deux chaises vertes de la Legation, dans lesquelles nous nous sommes rendus au palais.
Escortes de mandarins, que I'on avait envoys a.notre
rencontre, nous sommes descendus en chaises dans Pint6r
rieur de la porte Ouest, oi une vingtaine de mandarins de
premier rang nous attendaient. [Is nous conduisirent dans
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la salle reservee au prince Ksing, qui devait nous presenter
lui-mdme A Leurs Majestis. En soutanes violettes et en
manteaux de ceremonie, nous suivimes le prince qui nous
introduisit dans la salle du tr6ne. On y a minagi, a l'aide
de tentures, un appartement reserve au grand Conseil; c'est
la que nous fumes requs.
Leurs Majestes etaient assises sur un tr6ne commun,
recouvert de soie jaune brodde, l'Imperatrice mere a droite
et l'Empereur a gauche; une petite table dtait devant eux.
Nous fimes trois saluts a la francaise, arrivant ainsi jusqu'i une petite table, ce qui nous plaqait a moins d'un
metre de Leurs Majestes. Je remerciai I'Impdratrice et
PEmpereur d'avoir bien voulu nous recevoir en audience,
les filicitant de leur retour a Pekin et leur t6moignant
notre gratitude pbur les decrets favorables au protectorat
des chritiens.
L'Impdratrice, deplorant les troubles de ces dernieres
annees, nous dit a plusieurs reprises qu'ils ne recommenceraient pas. Elle ajouta :
'
Je sais que la doctrine que vous enseignez est excellente, que les eviques et les missionnaires sont tres bons et
portent le peuple a faire du bien. Tousles mandarins m'ont
dit que, vous specialement, vous dtes plein de justice, ayant
traite les affaires, depuis tant d'annees que vous etes en
Chine, avec une parfaite equite et un amour de paix qui
vous font estimer de tous. Je vous connaissais de reputation et, depuis longtemps, je desirais vous voir; je suis
tres satisfaite.
- Votre Majesti nous a deja recompense de notre bonne
volontd et de nos faibles efforts en nous donnant de hauts
grades mandarinaux, ce dont nous la remercions humblement; nous ne cesserons, comme par le passe, d'exhorter
lea chretiens a observer toutes les lois de l'Empire, a vivre
en irees avec leurs concitoyens, car ils ne forment qu'un
seul et unique peuple, dont I'Impdratrice et I'Empereur
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sont les pire et m6re; ils doivent les vendrer et prier pour
eux. a
L'Impiratrice reprit :
i Je sais tout ce que vous faites, et vous en suis reconnaissante; mais, dans le peuple chinois, comme dans les
peuples d'Europe, au milieu d'une si grande agglomeration d'hommes, il y a des bons et des mauvais; sur le tres
grand nombre de chritiens, malgre 1'excellence de la doctrine, malgre votre parfaite direction, votre vigilance et
votre sincere amour de la paix, ii pourrait se faire qu'il
y eCt quelques mauvaises gens; ii faut veiller et bien
choisir. *

Je repondis:
a Nous prenons pour cela les plus grandes precautions,
faisant attendre souvent deux annees ceux qui veulent se
faire chritiens, pour examiner s'ils n'ont pas de proces, s'ils
ne sont pas querelleurs et s'ils observent bien les lois de
l'Empire; ce n'est qu'apres cet examen que nous les rece
vons, et, s'ils se montrent mauvais, nous les rejetons impitoyablement. a
L'Imperatrice, m'interrompant:
• C'est tres bien, et je le sais. Vous pouvez compter sur
ma protection, et la paix ne sera plus troublee. *
J'avais dit i l'Imperatrice, dans le courant de l'audience,
que le Pape, ge de quatre-vingt-douze ans, m'avait demandi
de ses nouvelles; aussi ses derniers mots furent ceux-ci :
a Je souhaite que le Pape voie encore de longs jours,
pleins de paix et de bonheur. *

L'Empereur n'avait prononc4 que quelques paroles, par
respect pour l'Imperatrice mere, paroles tres aimables, du
reste, et qu'il accompagnait chaque fois d'un sourire bienveillant. L'audience avait duri pres d'une demi-heure.
L'Impdratrice nous a constamment parle, avec une tres
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grande bonti et une simpliciti parfaite, en langue mandarine, que, grace a Dieu, nous possedons nous-meme
passablement. Sa Majestd non seulement nous a paru d'une
grande intelligence et d'un esprit clairvoyant, mais, de
plus, malgri ses soixante-six ans, elle semble a peine avoir
passe la cinquantaine. L'Empereur est intelligent, son
regard est clair et penetrant : il a I'air de jouir d'une
assez bonne santd.
Leurs Majestds nous ont laissi la meilleure impression,
et' la sinceriti des bonnes paroles de l'Impratrice ne sanrait, du moins pour nous, etre mise en doute.
Cette entrevue, toute de politesse du reste, nous donne
confiance pour lavenir.
Je crois que, de son c6te, I'Imperatrice a et6 vraiment
satisfaite, puisque, des le lendemain, elle ordonna au prince
Ts'in de nous icrire officiellement de sa part, pour nous
dire que Leurs Majestis elevaient mon coadjuteur au grade
de bouton rouge, et ajoutaient pour moi la haute distinction des plumes de paon A ce grade que j'avais ddja.

Lettre de Mgr FAVIER, Vicaire apost. de Pekin,

it M. MILON, secretaire de la Congrdgation,A Paris.
PWkin, le 3 avril 19o0.

MONSIEUR ET TRiS CHER CONFRIE,

La grdce de Notre-Seigneursoit toujours avec nous!
A cette lettre sont jointes deux annexes importantes : un
dicret imperial et un bref du Souverain Pontife.

Vous avez dd lire dans les Missions catholiques le r6cit
de l'audience que Leurs Majestis Imperiales ont accordee
mon coadjuteur et a moi ; audience qui dUs le lendemain a
i. C'est le r6cit que nous venons de reproduire.
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iet suivie d'un temoignage de satisfaction, car Leurs MajestCs
nous ont ilevi chacun d'un grade mandarinal. Quelques
jours apres, le prince, le vice-roi et le grand tresorier prisentaient a 1'Empereur et
'Plmperatricela supplique que
vous trouverez ci-jointe, et qui est, ce me semble, une rdponse sans replique possible aux calomnies repandues contre
les missionnaires de Pekin. En effet, les hautes autorites de
la province ont tout vu, tout entendu, tout traite, tout examine, et tout termine avec nous, et ce sont elles-mdmes qui
ont ridigi la supplique, et qui nous font donner des ricompenses impiriales! J'ai recu le globule rouge de premiere
classe et depremier rang; aucun mandarin en Chine n'en
a de superieur; et je ne sais pas ce qu'on pourrait encore
me donner. Mgr Jarlin, Mgr Bruguiere, M. Giron ont etc
igalement recompenses, et je vous prie de remarquer la
raison de toutes ces recompenses; c'est a d'avoir aide a la
pacification v, et c traite les affaires religieuses avec impartialit6 ); on y ajoute : les indemnites que les plenipotentiaires ont fixees avec nous d'apres les expertises faites par
les mdmes hautes autorites qui ont rddigd la supplique, le
grand tresorier Tchoo-fou en tdte. Je vous laisse a tirer les
conclusions.
Le bref du Souverain Pontife m'a fait un sensible plaisir,
non point tant a cause des honneurs, qu'a cause du tImoignage que notre Saint- Pre me rend. Je vous en envoie le texte.
Je souhaite que ces deux pieces, mises sous les yeux de
notre tres honore Pere, M. le Supdrieur general,lui donnent
une heure de joie au milieu de toutes ses preoccupations.
Offrez-lui, je vous prie, ainsi qu'a MM. les Assistants, l'assurance de mon affection toute filiale, et recevez pour vous- Alphonse FAVIER.
meme, etc.
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BREF DE S. S. LEON XIII
(Traduction)
A

NOTRE

VENERR

FRERE ALPHONSE FAVIER

EViEQLQ TITULAIRE DE PENTACOXIE
VICAIRE

APOSTOLIQUE

DE PEKIN

LEON XIII, PAPE
Vbtirable Frere, salut et binidiction apostolique.

Si Nous rendons un timoignage sincere de notre bienveillance aux ministres sacris, actifs et habiles, que le disir
ardent d'accroitre la gloire de Dieu et d'etre utile aux Ames
porte et pousse vers des regions iloignies, siparees par une
grande etendue de terre et de mer, il est certes bien juste
que Nous dirigions aussi notre esprit et notre cceur vers
les iveques qui, aux memes lieux, endurant les memes labeurs et se livrant activement a la propagation du nom
chretien, tiennent a grand honneur de mener A tres bon
terme les affaires de 'Eglise et celles avec 1'Etat.
II est evident pour Nous, que ce temoignage de louange
convient fort bien a vous, venerable Frere,qui dtes remarquable aussi bien par votre piitd que par votre science.
Dans vos courses apostoliques dans I'empire de Chine,
courses admirables par le nombre des neophytes et surtout
par leur ferveur, vous vous &esdistingue de telle sorte que
vous avez acquis dans la ville capitale les bonnes graces,
non seulement des.mandarins, mais aussi de la.famille imperiale, et vous avez fait tout ce qui itait en votre pouvoir
pour que les affaires de l'Eglise, ainsi que le nom et lautorite du Pontife romain s'accroissent zn puissance avec
l'honneur et le tres grand respect qui leur sont dus.
En veriti, vous avez obtenu deja la recompense de votre
travail assidu, lorsque vous avez vu que des catholiques
etaient non seulement pourvus de la liberti, mais meme
places dans des grades eleves et dotes de presents et d'honneurs, auxquels auparavant ii ne leur dtait meme pas per-
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mis d'aspirer, et que les Vicaires apostoliques eux-mdmes
itaient honores de privileges particuliers et de dignites
meme civiles.
Et maintenant, bien qu'une temp4te terrible se soit elevee
par un jugement inscrutable de Dieu, tempete excitde pour
arrdter le developpement de l'Eglise croissante, et qui agite
les chefs et le peuple de cet empire, Nous nourrissons l'espoir presque assuri que, bient6t les dangers et les discordes de la guerre civile et de la guerre exterieure etant
apaisds, il sera evident pour tous que, en dehors de la haine
et de la politique, 'Eglise de Notre-Seigneur Jesus-Christ
est vraiment rarbitre de la paix et la gardienne du progres
humain, et que le Pontife romain, dans les circonstances
critiques s'occupant de l'univers entier, avise aux moyens
propres a mener Abien, avec succes et bonheur, le bon etat
des nations.
,
Repassant ces choses dans notre esprit, Nous avons pense
que vous, vendrable Frbre, dont les conseils et les efforts
sont d'une grande valeur et qui, dans l'empire de Chine,
vous 8tes acquis tant et de si grands mirites, vous deviez
8tre honore d'une marque particuliere de notre bienveillance, afin que vous ayez en mime temps et la recompense
de vos actions droites et un aiguillon qui vous pousse a entreprendre des ceuvres encore plus parfaites pour la foi de
Jesus-Christ.
Les choses itant ainsi, comme si vous dtiez toujours prdsent dans Notre ville-mere, non seulement Nous vous inscrivons parmi Nos ivdques familiers, mais aussi Nous vous
gratifions, certes volontiers et de grand coeur, des privileges et des honneurs des dveques assistants au tr6ne pontifical.
C'est pourquoi Nous vous disons et Nous vous creons
noble, et Nous vous mettons au nombre de ces nobles qui
descendent par leur pere et leur mere d'une race de comtes.
Par consequent, non seulement Nous vous honorons de
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leurs titres et de leurs insignes, mais afin que vous puissiez
aussi jouir de tous les privileges et les droits dont euxmemes peuvent et pourront se servir, Nous vous les concedons pleinement pour Pavenir.
De plus, pour ajouter encore quelque faveur qui soit
pour vous un sujet de joie et de consolation spirituelles,
Nous vous donnons aussi le pouvoir..., etc., etc. (Suit une
liste de privileges personnels.)
Donni a Rome, pros de Saint-Pierre, sous l'anneau du
picheur, le trentieme de janvier 1902, de notre Pontificat
la vingt-quatrieme annee.
Place du sceau
(Anneau du p$cheur).

(Signature.}

PROPOSITION-SUPPLIQUE
PRESENTEE A

L'EMPEREUR

ET

2' LUNE DE LA 28' ANN.E
APPROUVFE

A

L'IMPERATRICE,

DE KOANG-SU

ET PUBL1EE AU JOURNAL

LE

16 DE LA

(25 MARS 1902),

OFFICIEL.

Moi, Yuen-che-Kae, tuteur imperial, ministre de la mer
du Nord, vice-roi de la province du Tchi-ly, je prie genoux Votre Majeste de preter attention A cette supplique,
au sujet des ricompenses A donner A tous les mandarins,
lettres, missionnaires europeens ou indigenes, pour les affaires qui appartiennent au tribunal du grand juge, afin
qu'on choisisse les plus meritants, et qu'on les recompense
selon leurs mirites.
Leurs noms sont sur trois listes jointes a cette supplique.
Le grand juge m'ayant interrogi par lettre, s'il fallait r6munerer les mandarins et ceux qui, pour traiter les affaires
de religion, travaillerent d'une maniere extraordinaire et
sont bien miritants; me demandant de presenter A I'Empereur les principaux, j'ai ridige cette demande le 18 dela
premiere lune de cette ann6e pour Votre Majesti, qui me
la renvoyde revetue de son approbation au pinceau rouge,
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avec ces mots : Nous accordons selon la demande. Obeissant done a Votre Majesti, j'ai icrit au grand juge Tchoofou, de traiter cette affaire. Maintenant, voici le t6moignage
de Tchoo-fou:
Beaucoup de mandarins et de lettr6s ont apaisd les seditions et prot6gi les chrdriens, et pour cela ont eu beaucoup
de peines et de perils; ils ont sauve les bons en rdprimant
les malfaiteurs, s'exposant ainsi a leurs armes. Ils ont aussi
reiabli la concorde, eteint les inimitids entre les rebelles et
les chrdtiens, pacifiC la rigion, et enfin travailli de toutes
leurs forces pour Paffaire des indemnitis, afin de ne pas
trop grever le fisc. Maintenant que la pacification est consolidee et que les pirils sont changes en securit6, les mandarins, civils, militaires et lettres doivent 6tre rdcompenses
selon la rielle valeur de leur mirite. Pour les choisir,il faut
examiner avec soin pour qu'il n'y ait pas d'abus. De plus,
outre ces mandarins, il y a des missionnaires et des mandarins europeo-chinois, auxquels il faut donner des boutons,
des plumes de paon on des croix honorifiques, pour indiquer lhonneur dO aux 6trangers. Le grand juge me prie
d'en refirer a Leurs Majestes; et moi, considirant que pendant Fannee 26* ( 19oo - 19 o i ), toute la province du Tchd-ly a

dti icrasie par les seditieux Boxeurs, et que c'est a peine si
on trouve un endroit qui ait 6chapp6 a cette oppression;
considerant que quand les armies allides arriverent, il
n'y eut pas moins de difficultis, et que cependant les mandarins nommis pour traiter les affaires de la religion ont
pu, malgre les perils, les difficultes et les responsabilitis
tout composer en bon etat, et qu'enfin la paix est faite, vraiment ils mdritent des recompenses. Quant aux mandarins
europio-chinois et aux missionnaires qui, sans faire de
distinction entre les Europeens et les Chinois, ont activement concouru i soulager les calamitrs de ce temps, il est
juste que parmi eux on choisisse aussi les miritants, et
qu'ils soient recompeasns pour exciter remulation.
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Je prdsente done & Votre Majesti les listes des mandtrins, en la priant d'avoir la bonte d'approuver ces recompenses, quoique cela dUpende uniquement de la bienveillance de Votre Majeste. Nous avons choisi les mandarins i
recompenser; nous en avons rdferd aux ministres plinipotentiaires (chinois), mais il est necessaire aussi que nous
presentions cette humble supplique pour prier Sa Majesti
l'Imperatrice et Votre Majeste de voir cette affaire,et deme
donner ses instructions.
J'approuve du pinceau rouge; que le ministere de la
guerre le sache, qu'on venare cet ddit.
(Apres la liste des mandarins et celle des lettr6s, voici Is
troisieme):
Noms des missionnaires europeens et europeo-chinois
qui traiterent trbs bien les affaires religieuses et les affaires
de 1'indemniti, que nous prdsentons a Votre Majesti pour
qu'elle examine.
L'evique veritable (Vic. apost. de Pdkin), Favier,Fran
cais, qui a deja le globule de z2 classe et les plumes de
paon, est 6leve au rang de globule de I" classe.
L'evique coadjuteur Jarlin,Francais, qui a dejA le globule de 2* classe, reqoit de plus les plumes de paon.
L'dvdque de Tcheng-ting-fou, Bruguibre, Francais, est
gratifiddu globule de 3e classe.
Le missionnaire de Shien-shien, Becker, est gratifid da
globule de 4* classe.
Le missionnaire Giron de la sous-prefecture de Tsin-kuensien est gratifid de la croix d'honneur de Ir"classe, 3" degre.
Le mandarin europeo-chinois, Splingaert, Belge, qui a
deja le globule de 3" classe avec plumes de paon, et le titre
de fonctionnaire, est dlevd au globule de 2' classe.
Le delWgud au tribunal du grand juge, Bourguignon,
Francais, est gratifid du globule de 4" classe, avec plumes
de paon.
Le pasteur anglais protestant anglican Ngo-ouan-dje cst
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gratifii de la croix d'honneur de i" classe, 3* degre1.
(L'Empereur a approuve du pinceau rouge.)
Vu et approuvd; qu'on respecte cet idit.
RAPPORT
DE M.

BOSCAT,

PROCUREUR DES LAZARISTES

A SHANG-HAi,

SUR

LA PERSECUTION DES BOXEURS ET SUR LES DASASTRES SUBIS
PAR NOS MISSIONS DE CHINE EN 1900 (Suite) .
TIENTSIN

Dans le district de Tientsin, les ruines ne se comptent pas
non plus.
I1y eut d'abord le siege affreux de Tientsin, et en particulier de la concession francaise, qui n'est s6parde des faubourgs A 1'est de la ville chinoise que par le Pe-ho.
La concession francaise et la ville europeenne tout entiere deTientsin etaient situdes sur la rive droite du fleuve.
La ville chinoise s'itend A perte de vue sur les deux rives
du Pe-ho la fois et du Canal imperial et enserre quasi les
concessions europeennes. En xgoo, au moment du siege,
il n'y avait &Tientsin que trois concessions europiennes,
les concessions francaise, anglaise et allemande. Toutes
les trois s'itendaient sur la rive droite du Pe-ho.
Depuis la dilivrance de Tientsin, d'autres concessions se
sont installies; sur la rive droite s'dtend ddja la concession amiricaine i la suite de ranglaise, et la concession
japonaise entre la ville chinoise mur6e et la concession
frangaise. Sur la rive gauche, ce sont les concessions
autrichienne, italienne et beige. En face de la concession
francaise et malgre beaucoup d'obstacles, les Russes sont
en train de se tailler aussi leur concession.
I. On n'a pu lire le nom d'un officier anglais ddcord au deuxiame
degrE.
2. Voyez ci-dessus, p. 214.
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De cette facon la rive gauche du Pe-ho, APavenir,seraaux
mains des Europiens aussi bien que la rive droite. II en
risulte que, dans le cas d'une nouvelle levee de boucliers
des Boxeurs et d'un nouveau siege, la ville europeenne serait
plus vaste et moins comprimde qu'elle ne 'a eti l'an dernier, plus Amdme par consequent de resister A la fureur et
a toutes les forces des assaillants.
La ville chinoise muree' et ses forts sont situes sur Ia
rive droite a la fois du Pe-ho et du Canal imperial, dans
langle immense forme par rembouchure du Canal (rive
droite), dans le Pe-ho.
Dans 'angle adjacent forme par le Canal imperial (rive
gauche) et le Pe-ho, se trouve le Ouang-heou-lo (NotreDame-des-Victoires). Cette eglise batie par M. Chevrier,
missionnaire lazariste, incendide et rasde une premiere fois
en 1870, avait etd rebitie, en 1897, grace A I'intelligente
activitd de Mgr Favier et an concours puissant de M. Girard,
ministre de France &P6kin. La cir6monie de la binediction de cette iglise ressuscitie avait 6te faite avec toute la
solennitr possible, en prdsence de M. Girard et des autoritds chinoises, Ie 21 juin 1897, en ddpit de beaucoup de
mauvais vouloirs.
Elle a dtd de nouveau incendide et ruinde de fond en
comble, dans la nuit dui5 au I6 juin 19oo.
Seule, la tour du Ouang-heou-lo a rdsiste APincendie et
aux efforts des d6molisseurs aussi bien en 1900 qu'ea
i870. Elle est admirablement situee et semble commander
A la foret de mits de navires qui couvrent devant elle fe Peho et le Canal imperial. Elle demeure IA comme un ddfi
jetid la rage des incendiaires de 1870 et des Boxeurs de
1900, et aussi comme un gage assurd de la future
victoire de Marie A qui l'eglise dtait didiee.
i. Les murs de la ville chinoise n'existent plus : sl ville a tC
justement demantel6e par les allies vainqueurs.
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L'an dernier, au moment du terrible siege de Tientsin,
la rive gauche du Pe-ho itait tout encombrie d'enormes
tas de sel, on pourrait dire de vraies montagnes, derriere
lesquelles Boxeurs et reguliers, sans presque courir aucun
danger, tiraient quasi i bout portant sur les concessions
europdennes diej existantes, sur la concession francaise en

4L.-

4.

terre

PLAN DE TIENTSIN
Indiquant femplacement des 6glises catholiques et des concessions.
I. Eglise Notre-Dame-Jes-Victoires; 2. Eglise Saint-Louis.

particulier, et tout sp6cialement encore sur notre eglise
Saint-Louis et sur notre h6pital Saint-Joseph, qui itaient
encombrds de mourants et de blesses. Notre procure et la
maison des Saeurs itaient littiralement remplies de morts,
de mourants, de blesses et de chritiens indigenes venus de
tons les environs et rifugies A Tientsin.
Dans de telles conditions, comment la ville europienne
de Tientsin, si exposei et tres insuffisamment difendue,
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a-t-elle pu teniretresister jusqu'au 14juillet?... Et, cejour1A, comment les allies, extenuds et presque sans munitions,
ont-ils pu reduire au silence les forts chinois situds tout
pres et en arriere de Notre-Dame-des-Victoires, et quidepuis
vingt jours vomissaient sur les Europeens la mort? II n'est
peut-etre pas bien facile de lexpliquer.
Si l'on en croit la rumeur publique, c'est surtout grice
au courage des soldats francais que la gare du chemin de
fer ne put jamais tomber aux mains des Chinois et que
furent brisees les dernieres resistances de la ville chinoise,
des forts et de l'immense armde des r6guliers chinois.
La ville chinoise murde de Tientsin fut done prise, les
forts furent emportes d'assaut et, des lors, les concessions
furent en sIretd.
Mais dans tout le reste de la prdfecture, qu'etaient
devenus nos pritres, nos chrdtiens, nos eglises ?... Deux
prAtres indigenes, dont Fun notre confrere M. Pierre
Nie, et l'autre du clergd indigene seculier, M. Thomas
Pao, avaient 6td massacres puis brleds par les Boxeurs,
dans le Yen-Chan, rancien thditre des travaux apostoliques
de M. Chevrier, le premier ap6tre de la contrie.
Avec les deux pritres, trois vierges de la communaute
de Saint-Joseph avaient aussi verse leur sang.
Avec eux encore beaucoup de chretiens avaient arros6
aussi de leur sang cette terre dans laquelle M. Chevrier et
M. Ou avaient ete les premiers semeurs. Fasse le ciel que
ces germes levent et que cette terre enfin porte trente,
soixante et cent pour un, comme parle 'Evangile.
PAO-TING-FOU

Dans le district de Pao-ting-fou, les Boxeurs 6taient
plus forts encore que partout ailleurs. C'est dans le Paoting-fou que les chefs boxeurs arrivant du Chan-tong se
rifugiaient d'abord et recrutaient leurs adeptes.
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Pendant tout lemois de mars et tout le mois d'avril g9oo
ils se reunissent dans les pagodes et lA se livrent a toutes
sortes d'exercices de gymnastique. Ils se montrent partout
coiffs d'une espece de turban rouge et ceints d'une longue
ccharpe de mdme couleur.
Le 20 avril, premiere grande alerte. Dix mille Boxeurs
--

A. TIENTSIN
EGLISE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES,
Telle qu'elle 6tait avant l'inccndie.

assiegent Kian-kia-tchoang, a cinquante lys au sud de
Pao-ting-fou, mais avec plus de pertes que de succbs.
Furieux, ils reviennent a la charge, et le i3 mai, dit
M. Dumond, missionnaire, nous apprimes avec douleur
que, au village de Kao-lo, A quatre-vingts lys au nord de
Pao-ting, cinquante on soixante chritiens avaient &t6
massacres ou brals par les Boxeurs avec de vraies raffinement de cruaut ; trois villages chretiens avaient det
incendies.
Dans les premiers jours de juin, une cinquantaine d'autres chretiens furent encore massacres dans leurs villages
respectifs, aux environs de Tong-lu. Entre temps et sur
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differents points, ce fut une sirie continue de villages
chretiens brfles et de chritiens massacres.
Nos chretiens, des lors, ne se sentant plusen streti et se
voyant traquis partout, prirent un bon parti, celui de se
r6unir en masse, pour mieux risister aux attaques des
Boxeurs et se defendre plus efficacement.
Les uns, ceux du nord de Pao-ting, coururent se refugier a Pekin. D'autres, dans la partie sud, s'enfermerent a
Tong-lu, un grand village chretien entourd de murs en
terre. Ceux de Pao-ting et des environs se retirerent a
Ngan-kia-tchoang.
Les missionnaires ne se separerent pas de leurs chretiens
et s'enfermerent avec eux, qui a Tong-lu, qui a Ngan-kiatchoang.
Des que notre dglise de Pao-ting-fou eut iti abandonne par les missionnaires qui suivaient leurs chritiens, les
mandarins de la ville firent demolir et raser l'edifice; a la
place, ils firent construire une grande maison chinoise,
dont ils voulaient faire un tribunal.
Quant a la residence contigue a l'dglise, elle ne fut pas
touchee, et, au mois d'octobre suivant, les missionnaires
'ont retrouvee dans l'Ptat oh ils lavaient laissee.
La difense des quelques centres chrdtiens oi lon s'etait
refugie, celle de Tong-lu surtout, fut admirable et telle
que plus tard elle excitait I'admiration du general Bailloud,
le heros de notre corps expiditionnaire de Chine.
Grace aux murs de terre de Ngan-kia-tchoang, de
Tong-lu et de Su-ko-tchoang, et grace a la bravoure des
chretiens qui s'y etaient retranchis, tous les pretres du district et environ dix mille chretiens purent ichapper au massacre et a l'extermination en masse.
I1 y eutd'ailleurs tres peu d'apostasies chez ces nouveaux
chr6tiens '; et depuis lors 1'dlan des catechum6nes est loin
S. Le district de Pao-ting-fou n'a guere que de nouveaux chrEtiens.
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d'etre ralenti. Cette annie, a mon deuxi6me passage a Paoting-fou, le 25 mai dernier, MM. Giron et Ouang (Paul)
baptisaient plus de cent cinquante catichumenes.
Mais pendant que les chretiens, enfermds A Tong-lu,

LOUIS GARRIGUES

Missionnaire lazariste, du diocese d'Albi, massacrd i P6kin,
e 14 uin 1900oo.

a Ngan-kia-tchoan& et a Su-ko-tchoang, se protegeaient,
sauvaient leurs pritres et leurs iglises, les petites chritientis
itaient ravagees et mises A feu et Asang; les quelques chritiens qui n'avaient pas pu ou voulu fair eraient massacres
impitoyablement.
Dans notre belle Mission du Tche-ly nord, il ne nous
reste guare de grands itablissements Amoitid conserves que
le Pi-tang et le Jen-tseu-tang, A Pikin; A Tientsin,
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notre procure, 1'iglise Saint-Louis et 'h6pital SaintJoseph.
La belle communaute de Saint-Joseph (vulgairement
Josephines), qui fut laborieusement fond6e par Mgr Delaplace, et qui a fait, il y a cinq ou six ans, ses noces d'argent, repand partout l'edification et la vraie piete.
A plusieurs reprises, j'ai admire la modestie,la simpliciti
et le courage de ces bonnes filles de Saint-Joseph. Onze
d'entre elles ont versd leur sang pour Jesus-Christ, l'an
dernier. Que ce sang soit une source de risurrection pour
toute la Mission si meurtrie de Pekin.
Les missionnaires eux aussi ont donn6 de leur sang et
quelques-uns sont morts, comme le Bon Pasteur, pour
leurs brebis. Tel, le vinerable M. d'Addosio, au Nan-tang;
M. Garrigues, le Nathanael de la Mission, au Tong-tang;
M. Dore, un enfant de Paris, au Si-tang; le bon et
aimable M. Chavanne, au Pe-tang; MM. Nie (Pierre) et
Pao (Thomas), an Yen-chan.
La communaute des Freres Maristes a donni aussi A
Dieu les premices de ses saints en Chine. Nous avons dit
comment le frtre directeur de Cha-la, le frere Joseph,
avait succombd par 'eclat de la mine du I8 Juillet, au
Jen-tseu-tang. Le venerable frere visiteur, le frere JulesAndre, ne le cidait en hiroisme a personne. Le 12 aott, a
six heures du matin, a la veille de la ddlivrance, une autre
mine 6clatait au Jen-tseu-tang et faisait pirir une centaine de personnes dont plus de cinquante orphelines. Sur
le theatre du sinistre, des cris lamentables s'dlevaient de
diffirents c6tis.
Quand la fumde fut un peu dissipde, on apercut une
femme dont le corps itait aux trois quarts enseveli sous les
decombres; elle criait au secours. Personne n'osait s'aventurer jusqu'a elle; on raconte que son mari lui-mnme
hesitait a aller la sauver. Le frere Jules-Andre cependant,
du Pi-tang ou il etait a faire son action de graces apr&s la
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sainte communion, entend la d6tonation et se pricipite
sur le lieu du sinistre: il apergoit la pauvre femme, qui
criait toujours et essayait vainement de se retirer des ruines
qui l'dcrasaient. II se jette A terre et rampe A plat ventre

0

MAURICE DORi
Missionnaire lazariste, du dioctse de Paris, massacri a P6kin,
le i5 juin 19oo.

jusqu'A la malheureuse qui appelait toujours; au moment
oi il arrivait a elle, une balle vient frapper rherolque sauveteur, lui traverse la poitrine et sort par derriere
I'aisselle gauche. Les poumons itaient perforis; peut-etre
meme le cceur itait-il atteint... On entend la douce victime de la chariti prononcer et articuler avec peine les
cinq ou six premiers mots de l'acte de contrition;
puis tout a coup, comme si cet acte de contrition dtait
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inutile et superflu, sa voix s'eteint et son corps tout entier
s'affaisse. On se pricipite autour de lui, on le transporte au
Pi-tang, d'ot il venait; son ame alla au ciel reprendre
son action de grAces a peine interrompue et qui dUsormais
est eternelle. Ainsi mourut, martyr de sa foi et de sa chariti, le tres cher et trbs honor6 frere Jules-Andre, Visiteur
des Freres Maristes, en la province de Chine. a Puiss6-je
faire unetelle mort! ) concluait simplement I'humble frere
qui nous a donne ces ditails.
Les Filles de la Charite ont etc protigdespar leciel d'une
fagon merveilleuse. Pourtant Dieu a bien voulu se choisir
parmi elles une victime volontaire et de bien agreable
odeur, un modele de douceur, de patience et de bonte, qui
expira au lendemain de la dilivrance, la soeur HeleneMarguerite de Jaurias.
Tout en benissant Dieu de la protection accordee aux
sceurs, si l'on se demande pourquoi cette fois NotreSeigneur n'avaitpas voulu que leur sang coulAt, peut-tere,
en guise de reponse, viendra a l'esprit celle du pape saint
Sixte au diacre Laurent: a Non ego te desero,fili, neque derelinquo;sed majora tibi debenturproChristi Fide certamina. Je ne t'abandonne pas, mon fils, je ne te laisse pas
de c6te, mais de plus grands combats te sont reserves. a Je
vous reserve pour d'autres travaux. Cest le cas de dire a
Dieu : Fiatvoluntas tua !
A la phalange de ces martyrs, il faut joindre lenseigne
de vaisseau Henri, dont 1'dloge n'est pas a faire; le lieutenant Olivieri et ces autres vaillants marins et soldats qui
sont morts heroiquement.
A la fin, si quelqu'un me demandait quel a eti A peu
pres le nombre des victimes de la persecution au Tchi-ly
Nord, je n'oserais pas repondre encore. II faut attendre,
pour dtre renseign4 d'une maniere precise, que les missionnaires aient pu revoir chacune de leurs stations et y admi-
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nistrer les sacrements. Alors, par le nombre de confessions
annuelles qu'il y auront entendues, on pourra juger A peu
de chose pros du nombre des disparus.
LES AUTRES VICARIATS

Que dire maintenant de notre Mission de TCHENG.TING-

PASCAL D'ADDOSIO

Missionnaire lazariste, do diocisc de Bari, massacrd A Pekin,
le r5 soft 1900.

Fou ? Vue, meme apr6s les ravages des Boxcurs, elle est en
bon itat : ses gglises sont grandes et bien baties et les chritiens s'empressent de concourir a la construction des

dglises, des orphelinats.
Bien quenos principaux etablissements de Tcheng-tingfou soient saufs, il y a eu a souffrir et il y a des ruines i
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rdparer. Toutes les petites chretientes isolees ont 6td ravagdes, pillies et bril~es. Bon nombre de chretiens, et non
pas toujours des plus fervents i une centaine et plus), ont
ted massacres en haine de la foi.
A Porphelinat de Tcheng-ting-fou, on m'a montri une
jeune femme de vingt et quelques anndes, ancienne enfant
de la Sainte-Enfance, qui avait la tete toute couverte et le
cou tout labouri aussi d'horribles cicatrices. A plusieurs
reprises on Pavait somm6e d'apostasier, et a chaque nouveau refus on lui donnait un nouveau coup de couteau.
Comme je la regardais avec attendrissement, la pauvre
enfant s'est mise d'abord A sourire et puis a pleurer.
De la Mission de YONG-PING-FOU, on peut dire qu'elle est

nde et baptisee dans I'6preuve de la persecution et dans le
sang de ses neophytes. Neanmoins, comme elle avait fort
peu de chretiens (3 ooo ou 4 ooo environ) et fort peu

d'itablissements, elle a eu moins a souffrir que d'autres
missions.
De toutes nos

Missions, le TCHE-KIANG et le KING-SI

septentrional sont celles qui ont le moins souffert. Cela
tient, je pense, leur proximitede Shang-hai ou a la facilit6
des relations avec Shang-hai, a l'aide des steamers. Pourtant,
IA comme ailleurs, des chretiens ont ete.persecutis, pillis,
maltraitis, massacres mime. Plusieurs 6glises et risidences
secondaires ont eti incendices et rasees.
Le KIANG-st oriental, qui sortait a peine d'une crise ou
tout le district de Koan-lin-fou avait etd mis en coupe
rdglie, a vu ses principaux dtablissements pillis, incendiis
et rases, particulierement a Kin-te-tchen et & Yaotcheou.
La, malgr6 la bienveillance apparente des mandarins,
rien n'a edt epargnd. Les Filles de la Charitd ont eu juste
le temps de se mettre a I'abri, sans pouvoir sauver autre
chose que leurs personnes. Leur orphelinat, leurs h6pi-
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taux, asiles, dispensaires n'existent plus. La Mission n'a
plus rien, elle non plus, et il faut tout le zele et toute la
bonne humeur de M. Dauverchain pour recommencer
sans hesitation et avec confiance dans l'avenir.

WS "

CLAUDE CHAVANNE

Missionnaire lazariste, du diocese de Lyon, bless6 pendantle siege de P6kin,
mort dans cette ville le 26 juillet g9oo

Enfin, le KIANG-SI miridional. II avait tenu bon, mais
le flot de la pers6cution etait mont6 aussi jusqu'A lui, et
tous nos itablissements de Ki-ngan, de Kan-tcheou, de
Nan-kang et de Nan-ngan sont completement Arefaire.
Pour ne parler que de Ki-ngan, nos deux dglises et
residences (Notre-Dame-des-Victoires et Saint-Joseph), nos
deux orphelinats (filles a Ki-ngan et garcons A Pi-shia),
nos deux sdminaires, grand et petit, nos catichumenats
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(hommes et femmes), nos pharmacies et notre college
interne, tout est perdu.
Il est vrai que les mandarins ont promis des indemnitis
pour reparer tout cela; mais, malgrd les reparations, que
de peines pour relever tant de ruines au Kiang-si oriental
et au Kiang-si meridional.
* L'Eglise est une perpetuelle recommenceuse a, a-t-on
dit. Eh bien, voila done ce que, avec la grace de Dieu,
nous allons faire dans toutes nos Missions. Nous allons y
recommencer nos oeuvres sans decouragement et avec
confiance en Dieu. Nous savons bien que son bras n'est pas
raccourci et que la victoire definitive lui est assurie... II
faudra encore combattre, souffrir... Nous savons ce qui
nous attend. Euntes ibant et flebant mittentes semina
sua; venientes autem venient cum exultatione portantes
manipulos suos I
L. BosCAT.
22 aoft 19o0.

Peu de details ont etd publies ici sur ce qui se passa au Tche-ly,
hors de Pekin, pendant les 6venements de 9goo. La lettre suivant,
donne des renseignements interessants sur plusieurs chritientes.
A YOUN-NING ET A YU-TCHEOU

Lettre de M. CATHELINE, prtre

de la Mission,

i la sceur N..., Fille de la Charit4, a Paris.
Tient-sin, le 17 dUcembre 1901.

MA TRES CHRRE SEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais!
Je ne vous parlerai pas de Pekin ni du PN-tang; des
details ont dt6 publids a ce sujet. Pour moi, je n'ai pas iti
dans une situation aussi critique. Comme vous le savez,
les troubles des Boxeurs commencerent des les premiers
mois de l'annde 19oo. Les derniers jours du mois d'avril,
Mgr Jarlin dtait sacrde veque coadjuteur de Mgr Favier.
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Je me trouvais alors a la tete d'une petite chretient de mille
cinq cents a mille six cents fideles,situde a deux journees de
Pekin, dans les montagnes; j'avais avec moi, comme vicaire,
un excellent prdtre chinois. Je fus invite au sacre de
Mgr Jarlin, et comme dans nos montagnes aucun trouble
n'avait eu lieu, et qu'il n'y avait encore que peu de
rumeurs, je m'empressai de me rendre a Pekin. La cerdmonie du sacre eut lieu le jour de la Translation des
Reliques de notre bienheureux Prre, 29 avril; ce fut une
belle fete de famille. Mais deja, A Pekin, les bruits les
plus extraordinaires, les rumeurs les plus graves circulaient de toutes parts; les Boxeurs, trs nombreux dejA,
commencaient leurs exercices et leurs incantations; deja
ils accusaient les Europeens des choses les plus incroyables.
Quelques jours apres le sacre, je reprenais la route de
Young-Ning, c'itait le nom de ma chretient6; mais je ne
devais qu'y passer, car je venais de recevoir mon changement; j'etais place dans le Yus-tcheou, A six journees &
Iouest de Pekin. Pendant mon retour, le chretien qui
m'accompagnait me fit remarquer que les gens me regardaient d'un air hostile; j'entendis plusieurs maledictions A
mon adresse, mais je n'y pris pas garde. Rentre A la residence, le pretre chinois, qui y etait, me fit egalement remarquer que les bruits allaient leur train et que la situation
devenait grave. Je pensais que ce bon pretre exagdrait les
choses: je lui dis quelques bonnes paroles pour le consoler,
esperant que tout ce bruit se calmerait. Pendant ce temps,
je me prdparais tout doucement A partir pour me rendre A
mon nouveau poste : j'avais au moins encore six jours de
voyage A cheval pour y arriver.
Apres quelques jours de repos, voyant la ville assez
calme, je partis de grand matin. D'abord, je me rendis A
Chouang-chou-tqe, de 1A & Suen-hoa-fou avec un confrere de mission, mon directeur. Arrive A Suen-hoa-fou,
ville de premire classe, oi nous ,avons une grande resi-
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dence, je me reposai quelques jours. Du reste, M. Vanhersecke, directeur de tout le district du nord de Pekin, me
dit lui-meme d'attendre, que nous partirions ensemble pour
le Yu-tcheou.
Mais voici que presque subitement les bruits et les
rumeurs augmentent d'une facon effrayante dans la ville
de Suen-hoa-fou. Des milliers de Boxeurs surgissent de je
ne sais o&, comme par enchantement. On ne parle que
de massacrer tous les Europdens et les chritiens. Tous ces
bruits excitent le peuple, la situation devient de jour en
jour plus grave et plus dangereuse pour nous. Quant A
moi, impossible de songer mime a continuer mon voyage.
Me voila done entre une chrctientd que je viens de quitter
depuis quinze jours et une autre oil je ne puis me rendre.
A partir du io juin, aucun courrier de Pekin ne nous
est arrive, et de tous ceux que nous avons envoyds, pas un
n'a pu parvenir jusqu'a Pekin. Vers le 15 juin, quelques chretiens de Pekin nous arrivent, disant que tout est
A feu et a sang dans la ville. Enfin, le 19, la nuit, nous
arrive de Pekin un chrdtien, fuyant igalement; ii nous
apprend les plus tristes nouvelles : les dglises de Pekin,
d'apres lui, sont toutes brfledes, les pretres massacrds ainsi
que les chretiens, le Pe-tang mdme, assure-t-il, n'existe
plus, Monseigneur et tous les missionnaires sont martyrs.
Tout ceci dtait vrai pour les autres dglises; mais, heureusement, le Pi-tang existait toujours, et, par un vrai
miracle, assidgd pendant deux mois, ii rdsista a toutes les
attaques. Mais nous, pauvres missionnaires, a cinq jours
de distance, comment savoir la vdrit6 ? nous-memes coarrions le plus grand danger. Abandonnds, nous deux, Europdens, dans une grande ville, avec quelques chretiens qui,
ddja, prenaient la fuite, nous dtions exposes A une mort certaine.
De plus, ce meme jour, ao juin, dans lapr&s-midi,
voici que, subitement, les rumeurs augmentent comme
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un ouragan. Dans la ville, toutes les tetes sont monties:
c'est, dit-on, cette nuit mime qu'on doit nous massacrer;
on ajoute que les chefs boxeurs arrivent; tous les mandarins de la ville, dit-on aussi, sont sortis a leur rencontre.
Les chritiens, effray6s, nous disent: a Pare, il vous faut
partir, vous en avez encore le temps, fuyez en Mongolie. a
Apr6s nous 8tre concertes, M. Vanhersecke et moi, nous
nous dicidons a partir; s'il est vrai, comme I'affirment les
chritiens en fuite de Pdkin, que toutes nos eglises sont
brdlees, que Monseigneur et les missionnaires sont massacres, il n'y a pas de doute sur notre sort et nous n'echapperons pas A la fureur des Boxeurs. Du reste, nous ne
pouvons rien pour protdger nos chretiens: plusieurs sont
partis d6ja et les autres se preparent a partir: rester IA et
se faire tuer pour sauver quatre murs de maisons ne nous
parait pas un motif suffisant. Nous attendons done l'arrivie de la nuit, et, vers dix heures du soir, a la faveur des
tendbres, nous prenons secretement la fuite. Nous avons
du chevaucher a travers les montagnes pendant toute une
nuit et la moitii d'un jour. Jugez de la fatigue que je ressentis, moi qui dtais malade. Notre arrivde a Si-ouan-tze
fit une profonde impression. Mgr Van Aertselaer et ses
bons missionnaires belges nous requrent A bras ouverts.
La nous etions plus en suretd : nos chritiens de Suenhoa-fou y arriv&rent A peu pres tous, les jours suivants.
Avec les chretiens de Mongolie et des villages environnants, la population de Si-ouan-tze s'accrut considerablement : on y comptait au moins cinq a six mille chritiens
assez bien armes de plusieurs centaines de fusils, plus de
quinze missionnaires avec des fusils de guerre europiens,
puis un officier belge, commandant d'artillerie, qui, par
un heureux hasard, se trouvait a passer ici; ce fut lui qui
se chargea de la d6fense de Si-ouan-tze.
M.Vanhersecke neresta que deuxou trois jours ASi-ouantze, invoquant la raison suivante:- J'.ai encore des chrie
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tiens qui demeurent dans les villages non loin de Suenboa-fou, j'irai au milieu d'eux pour les soutenir, les d6fendre, et, s'il le faut, mourir avec eux, c'est mon devoir de
pasteur. x Je vis partir avec peine ce cher confrere. J'eusse
voulu l'accompagner. Mais il me dit : a C'est impossible,
vous 4tes malade; d'abord, vous ne pourriez ni me suivre,
ni supporter de telles fatigues; de plus, vous n'avez pas
comme moi charge d'ames, votre ancienne chrdtient6 le
Young-Ning, que vous venez de quitter, ne vous appartient plus, puisque vous etes change; votre nouvelle chr&tiente, le Yu-tcheou, ne vous appartient pas non plus,
puisque vous ne pouvez vous y rendre et que, du reste,
il y a la deux pretres chinois, restez done ici. a Je dus me
soumettre a regret a l'ordre de mon supdrieur, mais j'ai
toujours regretta de n'avoir pas tie dans le vicariat, lors de
cette terrible persecution; si j'ftais resti au Young-Ning,
j'obtenais la palme du mar-tyre. Le pretre chinois, qui itait
Ia, parvint a s'enfuir, il est vrai; mais moi, malade et Europien, par consiquent facile &reconnaitre, je n'aurais certainement pas pu ichapper; hilas! je n'~tais pas digne du
martyre. Pour M. Vanhersecke, il n'dchappa que par miracle A la mort. Apres plusieurs semaines, il finit par se
riunir avec M. Planchet i Chouang-chou-tze, grosse chrdtiente, A une journde de Suen-hoa-fou; 1, ils furent attaquis par les soldats et les Boxeurs, mais ils risisterent victorieusement. De plus, pendant ce meme temps, notre cher
directeur, M. Vanhersecke, fut atteint de la fievre typhoide
qui le conduisit a deux doigts du tombeau. Que de tribulations pour ce cher confrere, que de souffrances! Pour
moi, je fus done forc6 de rester a Si-ouan-tze pendant
trois longs mois; sans doute, nous ne fumes jamais attaques, et, de ce c6td, du moins, on cut moins a souffrir
qu'ailleurs; mais qu'il dtait penible d'etre sans nouvelles
certaines, n'apprenant les faits que par des rumeurs vraies
ou fausses, surtout ne pouvant avoir aucune communi-
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cation avec Pdkin et cela pendant trois longs mois!
J'ai pris quelques notes pendant ces jours. Je les resume:
Le 5 juillet arrive, pour Mgr de Si-ouan-tze, une lettre
de mon ancien vicaire de Young-Ning, disant que la risidence est brilee, presque tous les chretiens massacres ou
cernes par les Boxeurs dans les montagnes; ce bon pretre
est lui-mdme cache dans une caverne, a deux jours d'ici; il
demande qu'on vienne A son secours.
Le to juillet.Aujourd'hui, M. Tch'ou (Martin),
pretre chinois, mon ancien vicaire du Young-Ning, est
arrive ici avec une vingtaine de chretiens; il a dui fair de
montagne en montagne a pied, n'ayant rien A manger, evitant toute habitation, ne marchant que la nuit et cela pendant quinze jours, endurant des privations incroyables.
Quant a nos pauvres chrdtiens, tous, dit-il, sont massacrds avec des raffinements de cruaute qui font frdmir.
Quelques jours apres, on apprend que notre residence
de Suen-hoa-fou est brilde, ainsi que d'autres villages
chritiens; plusieurs centaines de nos fid&les obtiennent
la palme du martyre.
Enfin, les premiers jours d'aodt, je requs une lettre de
Chouang-chou-tze de M. Planchet, meracontant qu'ils
avaient et6 attaquds par des soldats chinois et un nombre
infini de Boxeurs; mais, grace &Dieu, les chrdtiens etaient
parvenus a repousser victorieusement ces attaques. Dans
la mime lettre, j'apprenais la destruction de notre residence
de Suen-hoa-fou et de plusieurs autres villages de chrdtiens,
De plus, ce meme confrere me dit que M. Vanhersecke est
gravement malade; et, de Pekin, les nouvelles sont au pire,
mais on ne salt rien de certain.
Le 19 aofit, une autre lettre du meme confrere m'apprend que Tien-tsin a sarement ete pris par les soldats
europeens, et, dit-on, aussi Pekin, le 05 aoit, ce qui 6tait
vrai, du reste. Quelques jours apris, j'envoie mon domestique a Pekin, lui disant d'etre prudent, mais de ticher d'ar-
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river jusqu'a la capitale et de nous rapporter des lettres et
des nouvelles certaines du PI-tang. Ce n'est que le 29 septembre, fete de saint Michel, que nous apprimes enfin
tute la viriti sur Pekin. Je ne vous en parle pas, vous
avez lu ce qui a eti ecrit a ce sujet.
Le xo octobre seulement, je pus quitter Si-ouan-tze:
d'abord, je me rendis a Pekin, puis au Yu-tcheou, ma
nouvelle chretienti, restie debout comme par miracle.
Quant au Young-Ning, plus de mille trois cents chretiens
avaient ite massacres; sur plus de mille cinq cents fideles,
c'est a peine si maintenant il y a encore deux cents catholiqucs dans cete chritient : presque tous out g6enreusement confessi leur foi.
Un confrere chinois, M. Pierre Toung, qui est reste au
Yu-tchdou pendant les troubles, a fait une relation en latin
des principaux evinements qui ont eu lieu dans cette chretienti, c'est la traduction litterale de ce rapport que je vous
envoie.
Une chose qui lui est personnelle et que notre cher
con.'ere chinois n'a pas ecrite, est ceci: Dans un moment
de grand danger, M. Toung, a pris le Saint Sacrement, est
sorti, et, sur la place publique oi ils ont dte r6unis, a beni
les chritiens pour les fortifier; ceux-ci, horriblement fatigues et a moiti6 decourages, ont repris aussit6t courage.
Voila ce qui s'est passi dans la chr6tienti oi j'arrivais
au mois de novembre 19oo. Depuis lors, les choses s'arrangent peu a peu : on a donne des indemnit6s A nos chrdtiens, la paix regne a peu pris partout. Quant a moi, j'ai
ted gravement malade, aussi suis-je placi a Tien-tsin pour
me remettre en aidant un peu un confrere qui est tres
occupP.
Yeuillez agrier, etc.

E. CATHELINE.
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RAPPORT DE M. PIERRE TOUNG
PRETRE DE LA IMISSION

Simple relation desfaits qui ont eu lieu pendant la
persecution au Yu-tcheou (traduit du latin).
La region qu'on appelle le Yu-tcheou appartient a la
prefecture de Suen-hoa-fou, dans la province du P-tchily. Elle est dloignde de la ville de Pekin d'environ
450 ly, sise dans les montagnes; relativement a Pikin
elle est situde Al'ouest, legerement inclinee vers le nord.
Dans cette region se trouve une assez grande ville, risidence d'un mandarin civil. Apres cette ville est un grand
village presque aussi populeux et aussi commercant que
la ville elle-mrme, dont il est 6eoign6 de 40 ly, l'est; il
s'appelle Si-ho-ing. C'est le centre de la Mission catholique
dans cette region. LA, est une assez belle iglise avec une
residence oi demeurent deux missionnaires de la Congregation de la Mission.
L'an g9oo, pendant les troubles causis par les Boxeurs,
la persecution s'eleva aussi contre la religion chrdtienne,
dans le Yu-tcheou. L'histoire de ces evenements peut se
resumer comme il suit :
La persecution commenqa le 17 mai 19oo dans le village

de Teu-tze-ti-sia, eloigne de la ville de Yu-tcheou de 65 ly,
au sud. L'agitation des Boxeurs s'eleva soudain sous la direction d'un certain marchand revenu de Pekin, ensuite
elle passa dans un village appeld Ts'i Kia-ts'ao, a 7 ly de
distance de Si-ho-ing; puis de jour en jour elle se rdpandit assez promptement dans toute lacontree du Yu-tcheou.
Au mois de juin, il etait ddja dangereux aux chretiens de
voyager.
Les prdtres du Yu-tcheou demeurant a Sy-ho-ing, ayant
entendu parler des troubles extremes qui agitaient Paoting-fou, exhorterent leurs chritiens a mettre en Dieu
oute leur confiance par l'intermidiaire de la Vierge Marie;
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puis a user des moyens humains et A se preparer A resister
aux Boxeurs. A cet effet, ils firent construire, autour de
1'emplacement o& heureusement tous les chretiens sont
rnunis ensemble, des murs en terre perces de trous a travers lesquels on peut voir 'ennemi et tirer; puis ils purent
acheter quelques mauvais fusils chinois, de la poudre et du
plomb de chasse; quant aux grains et autres choses necessaires pour vivre, le tout fut centralisd a la residence des Missionnaires. Les chretiens des autres villages, a Pest de Siho-ing, se rifugierent 6galement chez les Missionnaires.
Ceux de l'ouestgagnerent un autre petit village chretien
appele Ling-louo; la il y avait des murs naturels en terre,
comme dans une petite ville fortifide, et il etait facile de
s'y defendre.
Peu a peu les chretiens de toute la contree du Yu-tcheou,
plus de 2 ooo personnes, abandonnant maison, terre et
tout ce qu'ils possidaient, se concentrerent dans les deux
endroits ci-nommes. Jour et nuit on organisa des veilles; a
chaque instant on attendait I'arrivee des Boxeurs. A Sy-hoing, les Boxeurs (une trentaine environ) examinaient mime
souvent notre residence, mais ils n'osaient l'attaquer
parce qu'ils avaient vu arriver un tonneau de Suenhoa-fou, ainsi que plusieurs caisses, et iis crurent que
c'etait un canon europeen et des munitions. Ce canon
monstre, disait-on, portait A 40 ly de distance, et les simples
croyaient ce r6cit. De plus, la residence est situee sur une
elevation. A l'ouest et au sud sont de profonds fosses; impossible de passer par la, surtout maintenant qu'on a
elevddes murs sur la hauteur. Au nord sont des boutiques
de marchands paiens; enfin a I'est des habitations de paiens
qui s'enfuirent pendant les troubles. II devenait donc difficile aux Boxeurs d'entrer directement dcans la residence. On
disait aussi que les chretiens etaient plus de to ooo, quand
en roaiit6 il n'y en avait a peine que i 5oo.
Enfin, des Boxeurs, venus de villages environnants, le
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25 juillet de grand matin, au moment de la messe, voulurent entrer dans la residence au nombre de 4 ou 5oo. Les
chritiens prdposas A la porte la fermerent; elle allait
ceder; alors ils ouvrirent le feu. Quatre Boxeurs furent
blesses et un fut tue raide. Cela refroidit I'ardeur des assaillants; ils se retirerent done, tout en demeurant dans le
village. De ce moment mmre commence un siege qui durera dix-huit jours.
Les armes de nos ennemis 6taient varides. On les vit les
uns armes de longs sabres, de couteaux, de piques, les autres portant des torches a la main et brilant des bAtonnets
odorants; tous comme de vrais possieds poussent des cris
sauvages : tue, tue, mort, mort, incendie, incendie, etc...
Nos vaillants chritiens ne se laissent pas effrayer par
tout ce vacarme, ils attendent avec un calme parfait un second assaut. II n'eut pas lieu ce jour-la. Les forcends se
mirent alors a parcourir le village en agitant leurs sabres et
leurs longs couteaux, rdpandant partout la terreur; les
marchands leur donnerent logement et nourriture, par
crainte sans doute. Les chrdtiens voulaient attaquer les boutiques, asiles de ces perturbateurs; mais les missionnaires
ne le leur permirent pas, afin de ne pas exciter le peuple
contre nous. On espirait, en agissant ainsi, le ddpart des
Boxeurs. Ceux-ci appellent alors du secours des villages
voisins, puis, jusqu'au 25 juillet, ils forcent les habitants A
se ruer par bandes, l'apr6s-midi, vers six heures du soir, vers
les chritiens en poussant des cris de mort. C'est un bruit,
un vacarme infernal; de plus des torches enflammdes sont
lancees par milliers, des coups de fusil retentissent sans
discontinuer; chaque Boxeur, outre sabre et couteau, tient
A la main un bitonnet odorant allumd; les enfants surtout
font a chaque pas une grande prosternation par terre.
Par imprudence, un chretien ayant mis le feu a de la
poudre fut brlie vif. Nos adversaires crurent a tort que
c'dtaient leurs torches enflammdes qui dtaient cause de ce
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malheur : les voici done qui redoublent d'audace, s'elancent avec fureur contre la residence, mais ils ne peuvent
entrer. Furieux de leur ichec ils brdlent les maisons des
paiens voisines des n6tres. Pendant ce temps les femmes et
les enfants et les nombreux non-combattants sont reunis a
Peglise, priant avec ferveur. Ils invoquent la Merede Dieu.
Les autres, munis de fusils ou de toute autre arme, attendent derriere les murs ou sur les toits des maisons. Quelques Boxeurs sont blesses, les autres s'enfuient en desordre
poussant des cris affreux; beaucoup d'enfants paiens ne
pouvant se degager sont ecrasis dans la foule. On ne sait
pas au juste le nombre des morts, car c'teait la nuit, mais
dix-huit furent emportes.
Pour donner le change, ces vaillants crient A tue-tate en
fuyant: a Allumez les lanternes; les eul mao tye (c'est-A-dire
ceux qui suivent les Europiens; c'est une malediction dont
on se servait contre nos chritiens) sont en fuite ! , La v&rite c'est qu'eux-memes voulaient voir clair pour se sauver.
Ce fut alors comme une vraie illumination dans tout le
village et les environs. Des ce jour les Boxeurs des autres
villages voulaient s'en retourner chez eux, mais ceux de
Sy-ho-ing les retinrent en disant : a Vous ites venus ici
pour vous battre contre les chretiens; si vous nous laissez
seuls nous en souffrirons, vous ne devez, vous ne pouvez
partir avant de les avoir tous aniantis. *
Alors tous ceux qui ont des fusils sont forces de se battre,
puis une deputation est envoyee au mandarin du Yu-tcheou
demandant des soldats et des satellites. Jusque-la le mandarin avait refuse, cette fois il consentit. Un petit mandarin
militaire envoya son fils avec un autre petit chef et des soldats armes de bons fusils de guerre europiens (Mauser).
Cela devenait serieux, le vrai danger allait commencer.
Le i" aoat, dans I'apr6s-midi, arrivent de tous les villages des environs plus de 1o ooo hommes, boxeurs, brigands, voleurs, hommes pervers, curieux de toutes sortes
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qui viennent voir notre perte, car personne n'en doute.
Vers le soir, toute cette cohue se met A crier, a vociferer;
c'est assourdissant. Mais tous ont soin de se tenir a une distance respectable de la residence. Un autre moyen parait
devoir reussir, ils mettent le feu aux maisons de l'ouest.
Nos braves chritiens sont effraves d'autant qu'a cette heure
mime un vent violent s6vissait. Heureusement le feu,
comme par miracle, ne voulait pas prendre de ce c6td. Les
forcenis furieux se saisissent alors d'un bonze qui voulait,
disait-il, bruler tous les paiens par la magic; ce malheureux fut massacre avec un autre paien.
Le 2 aoit, des Boxeurs d'un autre village, flattis de ce
qu'on leur avait dit qu'ils etaient plus habiles que les autres, s'dlancentaudacieusement contre la porte de la rdsidence. Mal leur en prit : 'un d'eux fut tue, d'autres blesses coups de pierre, enfin tous prennent la fuite. Nos
chritiens et nos enfants meme se prennent a rire de la
poltronnerie de ces gens qui jettent leurs armes dans la
rue.
Le lendemain c'est encore par le feu qu'on veut nous
prendre; mais par une protection tout Afait providentielle
et extraordinaire, les paiens ne purent allumer d'incendie;
il n'y avait que de la fume.
Le 3 aoft, arrivent les soldats et de bons chasseurs avec
d'excellents fusils europeens.Vers neufheures du matin le feu
commence, un chretien recoit une decharge en pleine poitrine; il meurt en disant Jdsus, Marie . Un autre est griever. Dans le journal de M. Planchet, que nous regrettons de ne pouvoir
reproduire, on lit ces details :
a Les chrdeiens s'en sont tires avec une seule victime de leur cdt&
Cette victine, un brave chretien, nomme Hoo Young-tcheng, mais
plus souvent appele dans le village Hoo-la-ose, se tenait a son
poste sous le grand portail de la residence, au nord de l'eglise; ii y
avait un instant qu'il avait fait une priere a genoux, sans doute, tant
pour se preparer a la mort que pour obtenir la protection divine,
quand une balle perce la grande porte et lui traverse la tete de part
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ment blessi a la tite; une tuile vient aussi tomber sur la
tite d'un pritre, mais sans lui faire de mal. Depuis ce jour
les balles ne cessent de siffler de tous c6t6s. C'est une musique d'un genre nouveau et terrible; cela se continue pendant neuf jours de suite, sans interruption ni le jour, ni la
nuit.
Ici se place un incident curieux. Pendant un moment
de repit, un Boxeur geant se charge tout seul de vaincre
1'6glise. II vient, tenant d'une main un battant de porte, de
1'autre un immense sabre pesant vingt livres, les reins ceints
d'une large ceinturejaune dans laquelleil a mis 200 sapeques,
quatre petits painsde froment, puis de longues mais routes
petites cordes rougesavec lesquelles il doit lier puis entrainer notre eglise. Cet hercule monte sur le toit d'une maison de paiens voisine de la residence, il brandit son arme
terrible, ii est accompagne par d'autres Boxeurs. Unchrtien qui a tout vu fait un detour et,se cachant, arrive derrire
le geant et le tue raide. Le voyant tombe, ses compagnons prennent ia fuite; trois sont tues et depouillis de
leurs armes ainsi que le nouveau Goliath. Pendant la nuit
les parents enleverent les corps de ces trois morts, mais an
lieu de les enterrer, its les mirent dans des caisses, esperant
en part. Immddiatement se produisent deux jets de sang et it
s'affaisse sans avoir pu prononcer un mot. M.Vanhersecke, qui se
trouvait passer pres de li, lui donne aussit6t I'absolution, pendant
que son fits dcsol6 fait pitie i voir. Ce pauvre enfant pleure, crie,
desole en voyant son pere tud i ses c6tes.
1Au meme instant, les paiens du village virent, dirent-ils, son Ame
monter au ciel. Naturellement parlant ils ne pouraient connaitre ce
qui se passait dans I'enceinte meme de la residence; et cependant
voici les retlexions qu'ils firent : a Les chr6tiens envoient le Hoo-laa ose au ciel, pour leur amener du renfort. a
c D'autres ajoutaient : a Quel merite a-I-il done ce Hoo-la-ose pour
• recevoir de tels honneurs et etre si bien vetu? II semblait done
que le ciel lui-meme ait voulu temoigner que ce chretien a etc
admis dans le choeur des martyrs, imm6diatement apres avoir quitt6
<ette terre.
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les voir ressusciter. Durant ces jours, une dizaine de chrdtiens furent blessis non mortellement, mais ils durent
presque tous quitter leurs maisons de terre oi les balles penetrant partout devenaient dangereuses; l'eglise fut leur
abri. Heureusement qu'autour de notre rdsidence il y a un
mur tres solide et elevd de plus de 3 metres; ce mur fut
une vraie protection, les balles passaient par-dessus sans
atteindre personne. Toutefois, la terreur dtait a son comble,
chacun vivait au jour le jour sans savoir s'il verrait le lendemain. Jour et nuit, on ricitait sans.interruption le Rosaire et d'autres prieres; chacun s'excitait avec larmes a la
contrition parfaite. Chaque jour ii y avait une messe pour
demander la paix et la soumission a la volonti divine. De
plus, on fit voeu d'elever un autel A la Sainte Famille et
d'acheter une statue si on dchappait a la mort. (Les chrdtiens ont donni A cet effet plus de 700 francs et la statue est
commandee.) Durant ce danger imminent une seule hostie
fut toujours conservee, afin que les chretiens puissent toujours adorer Jesus-Christ reellement present dans le Saint
Sacrement. Les Boxeurs vaincus demanderent des canons
aux soldats, ce fut alors une petite comddie qui rejouit nos
defenseurs.
Les pretendus invincibles et invulndrables Boxeurs, rendus prudents par une longue sdgie d'dchecs, incapables de
rien qui vaille, plantent A terre leurs drapeaux, ils en
avaient des milliers, puis se contentent de boire, dormir et
manger. Mais voici venir deux petits canons charges A petit plomb de chasse, places d'ailleurs A une assez grande
distance, ilssont braques vers l'eglise : le coup part, une
immense fumee s'edlve et le muren terre sur lequel le canon
est appuye s'ecroule: c'est tout le mal fait par cet engin un
pen primitif. Beaucoup de bruit, resultat nul. Des lors nos
chretiens prennent confiance. La nuit, le 7 aoQt, le
petit mandarin militaire s'enfuit secr&tement; on voulait
le forcer d'aller en avant l'attaque, mais ce brave guerrier
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craignait la mort, chacun voit le courage a sa facon. Peu a
peu d'autres s'enfuirent egalement; il y eut aussi dispute
entre les Boxeurs.
Le 9 aout, le grand mandarin civil de la vitte du
Yu-tcheou passe par Sy-ho-ing; il voitles Boxeurs, mais ne
s'occupe de rien ni pour eux ni contre eux. A partir de ce
moment les amis de l'ordre virent d'un mauvais oeil tous ces
furieux. Toutefois, il y eut encore une attaque contre nous
apris le depart du mandarin. Toujours mdme repetition :
cris sauvages, menaces, maledictions. Parmi eux une
dizaine sont blesses, les autres songent alors serieusement a regagner leurs villages. Le i i, presque tous sont
partis, mais les habitants craignent la vengeance des chrdtiens. Ceux-ci, le 12, vers le soir,sortent pen nombreux; il
ne leur arrive aucun mal. Le i3, jour de marchd, on ouvre
la porte; les paiens du village recoivent bien nos chritiens,
tout le monde manifeste sa haine contre les Boxeurs, les
appelant troupeau d'enrages et proferant d'autres malddictions.
Ils affirment avoir vu, pendant qu'on attaquait la risidence, a la porte, comme la protigeant, un venerable vieillard
(de deux cents ans, disaient-ils) tenant un baton A la main;
on frappait dessus, mais les coups ne lui faisaient rien. Les
chretiens ont cru reconnaire dans ce fait la protection de
saint Joseph. On vit aussi (toujours les paiens) de nombreuses femmes vdtues de blanc avec de longs cheveux
leur tombant sur les dpaules; elles entouraient l'endroit oi
se trouvaient nos fideles. Ceux-ci pensent que ce sont les
ames du Purgatoire qu'ils invoquaient beaucoup. De plus,
une dame blanche et majestueuse se tenait sur le toit de
l'dglise. N'est-ce pas la sainte Vierge qu'on a vue presque
partout et les Anges gardiens qui venaient proteger nos
chretiens? Toutes ces apparitions n'ont iet vues que par les
paiens. Toutefois, ce qui prouve que tout cela n'est pas de
vains racontars, c'est le fait suivant qui montre en meme
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temps la corruption paienne. Des Boxeurs, voyant toutes
ces femmes proteger I'dglise, eurent une pensee diabolique,
et, sous pretexte de faire rougir de pudeur ces apparitions,
ils 6txrent leurs habits et resterent ainsi tout nus; les chritiens lesvirent et, n'y comprenantrien,ils regrettaient seulement de n'avoir pas des fusils d'assez longue portee pour
punir ces paiens... Les palens affirment aussi que les grains
de plomb des chritiens dtaient toujours mortels, un homme
blessi par eux enflait d'abord puis mourait.
Pierre TOUNG, pretre de la Mission.

Lettre de M. PLANCHET, pretre de la Mission,
i M. CATHELINE, pritrede la mime Congregation.
Chouang-ohou-tze, le 6 ao0t

g9oo.

MONSIEUR ET TRS CHER CONFR RE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec vous pourjamaisI

C'est avec une tres grande joie que nous avons recu hier
votre lettre du 23 juillet. Nous nous demandions toujours
ou en etait la Mongolie et surtout Si-ouan-tze, avec tous
ses h6tes. Vous 4tes tous en siret6. Dieu soit beni! Depuis
la lettre que vous a adressie M. Vanherseck, les affaires ont
marche vite dans le Suen-hoa-fou. Tout le Nay-t'ouen
n'existe plus. M. Heou a d'abord resiste avec succ6s A
deux cents cavaliers et a une infinitd de Boxeurs. Apres cela
il s'est eloigne avec tout son monde. A partir de.ce moment
ont commence les massacres et incendies de toutes sortes.
Les paiens lui avaient rapportd que le mandarin de ChongKing aurait dit: Nous appellerons de nouvelles troupes
jusqu'a ce que Nay-t'ouen soit aneanti. 11 est arrive ici luimeme, et puis il est alle du c6te de la Trappe.
Quant au pauvre M. Tchang, qui ne peut pas meme
monter UR baudet, comme vous le savez, il a fui dans les
montagnes, puis ii est revenu dans une pauvre chretiente
des montagnes nomine Tchang-Kia-oua.
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Apres Nay-t'ouen est venu le tour de Chouang-cheu-tze.
Le 22 juillet, au matin, sans avoir de nouvelles d'aucune
menace, on voit arriver deux cent cinquante cavaliers, drapeaux diployds, accompagnis d'une centaine de pidtons et
d'une intinitd de Boxeurs. On eut un petit quart d'heure
pour se preparer. Et voilA les envahisseurs qui pen6trent
jusque dans le village du c6ti nord-est et se mettent a faire,
pendant quatre ou cinq heures, des feux de salve contre
1'dglise, de maniere a ne pas pouvoir mettre le bout du nez
dehors; mime nos murs sont trouds par les balles; un
chretien est tud raide par une balle qui atait percd le grand
portail de derriere I'dglise. Mais, petit a petit, le courage
renait parmi nos chretiens. En se fortifiant dans un jardin,
ils surprennent un mandarin dont la carabine A plusieurs
coups itait enrayee et qui s'impatientait pour la remonter.
Ils le tuent a bout portant et s'emparent au plus vite de
son fusil. Ce coup rendit les soldats prudents; aussit6t ils
cessent d'avancer; ils tAchent mime de se mettre en surete.
Apres avoir eu plusieurs morts et blesses, ils se retirent enfin
dans le village voisin.
Le lendemain, a Paube, ils revenaient, et cette fois avec des
canons lanqant des boulets de quatre livres qui trou6rent
quelques maisons, mais firent, en definitive, plus de bruit
que de besogne. Cette fois-ci ils se tinrent ou furent tenus
A distance, et,apres avoir de nouveau eu plusieurs morts ou
blesses, ils s'en retournerent sans avoir rien fair. Ils se reposerent, un jour, sous leurs lauriers, soi-disant pour donner
le temps aux renforts qu'ils demandaient a Suen-hoa-fou et
ailleurs, d'arriver.
Le mercredi, on entend la trompette a trois heures du
matin. Evidemment ils se preparaient. A cinq heures, ils
etaient signales, et a cinq heures un quart, moi-meme, arme
de la carabine du petit mandarin, j'arrdtai leur colonne qui
s'avanqait, determine cette fois-ci A en finir. Mes premiers
coups blessent gravement trois ou quatre hommes; aussit6t
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les soldats font volte-face, se cachent dans les cultures et
font parler le canon. Le premier boulet me passa a un
metre ou deux au-dessus de la tete et alla briser un arbre;
le troisieme dimontait un des petits clochetons de notre
iglise; un autre rebondit sur la cloche sans la casser.
Quand ils eurent dtd las de tirer le canon, ils s'avancerent
sur deux fronts a l'ouest et au sud. C'est alors que nous
eimes l'occasion de constater leur bravoure; d6s que 'un
d'eux etait frappd, toute la colonne se repliait precipitamment. Mes chretiens furent admirables d'entrain; a la fin ils
firent mdme une sortie pour les prendre en flanc, ce qui
rdussit admirablement. Les soldats, avec leurs fusils europeens, s'enfuirent, epouvantes de tant d'audace; peu s'en
fallut qu'on ne leur enlevat les canons. Ils avanctrent etreculerent tour a tour jusqu'A onzeheuresetdemie.Nous tions.
harass6s de fatigue; mais, Dieu merci, dans les deux
dernieres journies nous n'avons eu aucun blessd.
Deux jours apres, pendant que nous nous preparions
encore, on apprend qu'ils ddcampaient pour aller recevoir
le nouveau mandarin militaire deS.h.f., racontant partout
que jamais ils n'avaient fait une guerre de cette nature.
Trois jours apres, on les signale de nouveau; cette fois ils ne
pouvaient revenir qu'en forces considdrables ; aussit6t tous
les fervents chritiens de S. h. f. se concertent pour fuir.
Mais il n'en etait rien; ils venaient seulement pour protiger le Pao-ngnan-tchou qui dtait dans les transes de nous
avoir pour voisins. Ce mandarin alla mime a S. h. f. et en
rapporta une lettre du prefet qu'il nous fit parvenir hier,
dans laquelle, apres quelques hypocrites condoldances, il
nous fait savoir que si nous touchons aux braves gens, le
nouveau mandarin militaire, Ho, qui, dit-il, est un foudre
de guerre,et va avoir bient6t ou a deja huit camps de soldats,
viendra nous exterminer jusqu'au dernier. La lettre etait
adressie A M. Vanhersecke; comme il n'est pas ici officiellement, puisqu'il est sans habitation et cense brleW avec son
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eglise, j'ai envoyd une simple carte disant que je r6pondrai
plus tard quand tout sera en paix.Voila oi nous en sommes,
cher Monsieur Catheline; les affaires vont tous les jours de
mal en pis. Je ne sais pas si nous en verrons le bout ici-bas.

Pour comble de malheur M. Vanhersecke a fait une tres
grave maladie, juste au commencement de nos combats. En
ce moment-ci ii me semble qu'il est hors de danger.
Bonjour AM.Tchou (Marin), s'il vous plait. Veuillez prdsenter mes respects A Sa Grandeur ainsi qu'a tous les Peres
de Si-ouan-tse.

J. M. PLANCHaT.

TCHE-LY ORIENTAL
UN

APISODE

DE LA GUERRE DES BOXEURS AU TCHE-LY ORIENTAL

Supplice de Ouang-ly-teo, catechiste de Pan-kia-yng.
25 juillet igol.

Ouang-ly-teo (Mathieu) chef d'une famille de six
martyrs a iti le troisieme des quinze chretiens de son
village 6gorgis par les Boxeurs pour n'avoir pas voulu
renoncer A la foi chritienne. S'il avait passe la nuit du 29
juin dans l'Oratoire a exhorter les chretiens, A l'exemple
des martyrs, a ne pas craindre de sacrifier leur vie et leurs
biens pour la foi, ce catdchiste modele ne s'dtait pas cependant expose tdmdrairement an danger, et il avait pris des
precautions pour sauvegarder lessiens,quand, le r juillet,
il apprit,par deux fugitifs, le pillage de la r6sidence centrale
de Young-ping; il conseilla Ases deux fils de tenter de se
sauver en Mongolie avec sept autres chritiens du village; le
second ne voulut pas quitter son pere, qui lui-mdme restait
pour veiller sur lesfemmeset les autres chretiens non fugitifs.
A une sirieuse alerte du 16 juillet, il prit trois families cousines germaines au nombre de ving-quatre personnes, et
les mena a 6 lys an nord, A la gorge de la Grande-Pente
(Na-tchoung), oil ils trouverent un refuge dans une maison
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isolde et inhabitie, gard&e par un brave paien. Les chrdtiens
ne resterent pas longtemps en paix dans cet asile, car trois
jours apres, une quinzaine d'hommes armds de sabres et de
lances vinrent du village voisin (Tchao-vehouang) leur
dire : a Vous ne pouvez rester ici en stretd.
- Veuillez ne pas considdrer seulem,ent 1Ptat auquel
nous sommes riduits A present, repondit le catdchiste, il
y aura encore plus tard de beaux jours pour nous.
- Nous n'avons qu'a dire un mot, repliqua le paten
Tchao-lao-yao, et vous 8tes morts. z Le vieux gardien
Ly-King intervint alors pour supplier la bande armee de
se retirer,et ils partirent sans avoir fait aucun mal.Lelendcmain, Ly-King dit i Mathieu qu'ils allaient revenir pour le
pillage; et, a cette communication, les refugids predfirrent
retourner furtivement dans leurs maisons, d'oh ils sortaient,
la nuit surtout, pour se cacher tant6t d'un c6td, tant6t de
l'autre. Mathieu allait encore parfois faire paitre ses bceufs au
dehors, mais voyant croitre le danger il les donna en garde
A un paien. Le 25 juillet, au matin, le catechiste s'dtait
rifugid dans le lit a sec du fleuve Lan-ho, a 5oo metres A
l'ouest de sa maison, quand, dinonce aux chefs des Boxeurs
de Pae-tchouang, il fut vite pris, lid et emmene a ce dernier
village. LA les Boxeurs l'attach6rent a un saule devant la
petite pagode en ruine et s'en allerent tranquillement
ddjeuner. Un parent dloignd, Tchoou-yu-shi, consider6
cependant Ala chinoise comme oncle du captif, alla trouver
le chef des Boxeurs : a Mon neveu, dit-il, est un honnite
homme, me permettez-vous de me porter sa caution ? a
Tchoou-yu-shi, Ag6 de quarante ans, etait venu seulement
depuis quelques anndes prendre domicile dans la localite.
Le Boxeur profita de ce pretexte pour repondre : a Tu n'es
pas originaire de Pae-tchouang, ta caution ne vaut rien. x
Le brave palen courut chercher des gens de Pan-Kia-Yug,
et en ramena trois qui se porterent caution pour le vieux
catichiste. £ Ici, dit alors le chef boxeur Tchang-Tae-
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Yang, vous ne sauriez vous porter garants: il faut aller a
Yu-houang-miao. , Cette pagode, situde A 3 lys a l'est de la
sous-prefecture de Kien-uyan-shien, servait de quartier
general aux Boxeurs de la region, depuis qu'ils s'dtaient
trouves a l'etroit dans la sous-pr6fecture mime, et le petit
chef de Pae-tchouang tenait a presenter son importante
capture au Grand-Maitre general.
Apres leur dejeuner les Boxeurs et les chefs du village
conduisirent done Mathieu enchaind A la pagode de
Yu-houang, A 2 lieues de distance.
Les trois garants et Tchoou-yu-shi, arrives devant le
Grand-Maitre Kang-ho-chan, se porterent encore caution.
Celui-ci, parlant des chretiens en gendral, repondit: a Leur
crime est trop grand, leur temps est passe, il faut mourir.»
Comme les garants persistaient a demander grAce, les chefs
venus avec les Boxeurs leur dirent : a Faites-le sortir de la
religion, qu'il fasse jouer des comedies, et qu'il donne soit
des terres, soit de 1'argent, et il pourra retourner chez lui.
En entendant ces propositions, Ouang-iy-teo repondit
aux garants : a Retournez chez vous, votre bon cceur est
alle jusqu'au bout. , Tchoou-yu-shi repliqua : c Mon
neveu, dites un mot d'apostasie; donnez de bouche un pen
a de face D (c'est-a-dire faites quelques concessions) A tout
ce monde, et retournez chez vous, vous n'en serez pas
moins chretien. a
Maihieu fit alors cette reponse memorable rapportee
textuellement par les temoins : J'ai ddja vecu plus de
soixante ans. Nous sommes chretiens depuis quatre A
cinq gienrations; mes yeux voient la porte du ciel toute
grande ouverte; un pas encore et je monte au ciel; quand
mon propre pare sortirait du tombeau (pour me faire apostasier), jamais je ne pourrais renoncer a ma foi. a
L'oncle voulut insister encore : a Mon cher neveu, tu as
la mort devant les yeux; si de bouche tu ne dis un mot
d'apostasie, toute ta famille, jeunes et vieux, tous tes biens,
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terres, maisons, animaux, chars, tout en un mot passe aux
mains d'autrui.
Le vieux chritien repondit: a Tu as beau dire; je ne
puis renoncer a ma religion. .
L'oncle s'adressant alors au Grand-Maitre et au reste de
la troupe leur dit : a Si vous ne tuez pas mon neveu, nous
vendrons quarante mous de terre pour jouer des comedies
A cette pagode. Mais Mathieu l'interrompit aussitot: a Mon
oncle, ces paroles c'est vous qui les dites; je ne puis les
approuver. Quand meme je donnerais quarante mous de
terre, je ne pourrais cependant pas renoncer a la religion. .
Les Boxeurs dirent alors A l'oncle : £ Vous portez-vous
encore sa caution ? II saute aux yeux que vous voulez
vraiment unir votre destine a la sienne.a Tchoou-yu-shi
en se retirant ne put s'empicher d'ajouter: a Mon neveu, tu
ne veux vraiment pas le dire ce mot ? .
Le catechiste r6pondit encore : a Jusqu'a la mort, jamais
je ne pourrai renier ma religion. .
Plus rien ne devait et ne pouvait empecher le sacrifice
de la victime. Aussit6t (il itait une heure), les bourreaux
verserent du p6trole sur des batonnets odorifdrants qu'on
allume dans les pagodes devant les idoles. Ceux dont on se
servit, de la grosseur d'une aiguille a tricoter, sont achetis
par trentaines formant des paquets d'un pied de long et de
3 a 4 centimetres d'epaisseur. Mathieu, solidement lii a un
des deux arbres de I'ouest,derriere la principale pagode, eut
la bouche tenue grande ouverte de force au moyen d'un
taquet fixe entre les dents: elle devait 8tre la premiere
suppliciie cette bouche indomptable qui venait de confesser
la foi A la faqon des martyrs romains de la primitive
Eglise.
Un autre Boxeur prit le patient par la tresse, appuyant

x. Le mou est de 6o tchangs carris, soit environ 6 ares.
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le poing sur la nuque pour tenir la tte baissie. On lui mit
alors'le paquet de batonnets embrases et fumants sous la
bouche, tandis qu'un autre paien, armd d'un dventail,activait la combustion et poussait la flamme et la fumee dans
la bouche et le nez du martyr, et contre la poitrine qui fut
aussi brulee et sur laquelle decoulerent bient6t des gouttes
ardentes de la graisse de la figure. Le supplice dura jusqu'a
ce que les lkvres furent consumees et les os des machoires
mis a nu. La tite dtait devenue enorme, les yeux ne
pouvaient plus rien voir, et la bouche n'aurait pu proferer
une parole. a Cependant, comme Mathieu n'etait pas encore
mort, dit un des garants temoin du supplice, ils le ditach6rent, le couch&rent par terre sur le dos et brilerent encore
des .batonnets d'encens sur sa poitrine jusqu'a ce que le
martyr passat pour mort. II fut alors traine hors de l'enceinte
de la pagode, a une vingtaine de pas a P'angle sud-ouest, sur
le bord du San-ly-ho, a quelques metres du pont. x D'apr6s
certains il n'aurait pas encore etd mort et aurait mdme
donni quelques signes de connaissance, mais ce point,
assez peu important, n'a pu dtre dclairci. Arrive sur le bord
du ruisseau, mort ou vivant, trois ou quatre Boxeurs couperent, A coups de sabre, d'abord les mains, puis les pieds et
enfin la tdte.
Ensuite eut lieu la cremation superstitieuse ordinaire
avec des copeaux et des haricots noirs. Par ordre du chef,
les cendres furent cribldes et les ossements a moitie calcinds
furent brIlds une seconde fois. Le Grand-Maitre avait peur
qu'il ne revint chang6 en fant6me, rapporte un Boxeur,
parce qu'il avait dit: a Un pas seulement encore et je
monte au ciel., Enfin, pour plus de precaution, les cendres
et tous les ddbris furent ramassds avec soin et jetis au
milieu de la riviere vers le coucher du soleil.
Dix jours plus tard, le 3 aodt, apras avoir vu tomber la
tete de sa soeur, le jeune fils du martyr, Age de treize ans,
s'dcria joyeusement, en courant au mime lieu de supplice
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presenter sa teae aux memes bourreaux : u Je vais rejoindre
mon pere au ciel. a
Bienheureuse famille, priez pour nous !
N. B.- Les details qui precident nous ont 6t6 donnes
par les parents des quinze victimes de la mime chritientd,
qui les avaient recueillis de la bouche de temoins oculaires.
V. GEURTS, Vie. Ap.

TCHELY-LY OCCIDENTAL
Lettre de M. Thomas CESCA, pritre de la Mission,

aux chersfreres

itudiants et smeinaristes, a Gra..

(TRADUCTION DE L'ALLENAND)
Tcheng-ting-fou,

le 22 aott 1901.

Une annie s'est passde depuis les tristes evenements en
Chine. Le 14 aodt, c'etait le jour anniversaire de I'entree
des coalises & Pekin et de la delivrance de notre Mission
dans cette mdme ville. Maisavec cela le calme ne rentra pas
aussit6t dans la province. Pendant tout le mois de septembre les Boxeurs ont sevi dans notre vicariat. Le troisikme
dimanche de septembre, je partis avec une expedition qui
s'avancait contre les Boxeurs. Au moisd'octobre, les troupes
europLennes marcherent sur Pao-ting-fou, capitale du
Tchi-li, Passidgerent et condamnerent a mort les agents
provinciaux complices des Boxeurs. Sur divers renseignements et nouvelles, on decida qu'il fallait des expeditions
de repression. Des soldats franqais vinrent bient6t aussi a
Tcheng-ting-fou, Hooe-lou. Ceci fait partie de mon district, car je fus en automne charge de la conduite du district
de Loan-Tcheng. Alors le general francais Bailloud organisa sur Tcheng-ting-fou, a la tdte d'un millier de soldats,
une marche vers le sud-est, du c6td du vicariat des Peres
Jisuites. Pendant cette marche, deux villages voulurent
couper la marche au general; mais quelques bombes les
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mirent bient6t A la raison. Ensuite on arriva devant une
petite ville oi se tenait justement le marche. Aussit6t qu'on
apprit l'arrivee des troupes europeennes, on ferma les
portes (car la ville dtait entouree d'une forte muraille), puis
on se mit a tirer sur les soldats. Le general commanda le
bombardement et I'assaut, ce qui fut exdcute. Un grand
nombre de Chinois furent abattus dans les rues, de
sorte que l'on devait littiralement passer par-dessus
les cadavres. La ville fut pillee et incendide. Ici on
ne peut rien faire par la douceur. En Europe les sentiments
sont tout autres; c'est pourquoi les lois exercent ici de terribles vengeances contre les transgressions.
Maintenant les troupes europeennes se sont retirees et un
petit nombre reste seulement a Pekin et dans les ports. Les
soldats de la marine autrichienne sont venus faire leurs
paques a Tien-tsin, comme le vicaire de Honan, Mgr Scarella, qui venait de Tien-tsin, me I'a raconte.
La Chine est maintenant en paix; le peuple et les mandarins nous respectent-par crainte. La presence de IEmpereura Pekin sera, me semble-t-il, la cause d'une plus
grande tranquillitd. Quant a moi, je puis dire que j'ai eit
temoin d'une persecution. Quand je vins en Chine je rencontrai ATien-tsin Mgr Fogolla, du Chan-si. II etait, avant
la guerre, sur le point de venir en Europe avec quelques
seminaristes. C'est en Europe qu'il devait etre sacre. II
m'apprenait les mots chinois les plus eldmentaires; et
maintenant c'est un martyr. II requt la condamnation A
mort de la main du gouverneur du Chang-si, Yu-hiem. Je
regarde comme un honneur pour moi de Iavoir connu.
Comme je Pai di deja, je suis cette annee A la tdte d'un
district; ce district compte plus de trois mille chretiens.
J'ai pu, comme a Pordinaire, faire des missions. Cette annie
a it6 une annie de misere. Tous mes Chinois sont pauvres,
presque des mendiants; a peine une vingtaine de families
sont dans une situation convenable. Ils ne purent, Pan
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passe, cultiver leur peu de champs a cause de la persecution;
aussi viennent-ils, suppliants, me demander des aum6nes,
les femmes avec leurs petits enfants sur les bras. Je leur ai
distribui pour 800 fl.; sed quid inter tantos. Ils viennent
toujours, et moi je n'ai plus d'argent pour acheter des
vivres. De plus, sl moisson est mauvaise a cause de
la secheresse. Quelques families riches en Autriche exauceraient-elles mes prieres et m'enverraient-elles quelques
aum6nes?
Nous avons maintenant dans notre cathidrale quelque
chose de nouveau : une musique a 1'europdenne avec des
instruments en cuivre. Cela va tres bien. Peut-6tre possedez-vous l'hymne national autrichien note pour des instruments en cuivre. Je vous prie de me l'nvoyer, car nos
seminaristes veulent le jouer. Ils jouent deja a merveille
l'hymne national francais et la Marche des Zouaves.
Notre vicariat a un bel avenir devant soi. II a un beau
nombre de chretiens comparativement aux autres vicariats
du Tchi-li, qui ont fait de grandes pertes pendant la persecution. 11 faut travailler beaucoup quand on veut chaque
annie visiter chacune des chritientis.
Thomas CESKA, C. M.

Lettre de M. HERCOUET, pritre de la Mission.
a M. FIAT, Supdrieurgeneral.
Tcheng-ting-fou, 27 janvier 1902.

MONSIEUR ET TRiS HONORt PERE,

Votre bdnddiction, s'il vous plait.
... L'Empereur retournant a Pekin est entri a Tchengting-fou le 31 dcembre; il s'est repose trois jours et est
parti pour Pekin en chemin de fer; pendant son sejour le
trrsorier de la province de Tchen-li (Fan-tai, personnage
qui vient immidiatement apr6s le vice-roi et qui le repre-
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sente habituellement) est venu voir Monseigneur. Le viceroi lui-mdme (Yuen-che-Kai) a envoy6 sa carte, s'excusant sur ce qu'il itait trop occupd pour se presenter en
personne, et c'itait vrai... D'autres grands personnages
ont voulu voir aussi Sa Grandeur, entre autres le gouverneur du Chan-si, qui habite Tai-yuen-fou, ou deux iveques
ont eti massacres. Ce dernier parait assez bien dispose.
Le passage de 1'Empereur s'est operd dans le plus grand
calme; notre prefet qui a etd honore d'une audience de
Sa Majesti, n'a eu rien de plus pressd, apres le depart,
que de venir nous raconter tous les details de son entrevue
avec le Fils du Ciel; le prefet est reste a genoux devant lui
pendant une bonne heure, et, durant tout ce temps, I'Empereur n'a prononce que deux mots; c'est la vieille impiratrice qui a fait tous les frais de la conversation. Enfin,
nous avons mange des oranges qui etaient un cadeau de
l'Empereur au prefet; pensez si nous avons dd dire qu'elles
etaient bonnes!
Nous jouissons pour le moment d'une grande tranquillite, qui continuera, je l'espEre, du moins dans nos parages,
of les habitants paraissent plus calmes et moins faciles a
embaucher. Nous avons eu, en effet, peu de Boxeurs du
territoire; ceux qui sont venus chez nous, etaient d'ailleurs.
H. HERCOUxT.
KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Lettre de M. L. FATIGUET, pretre de la kission,
A M. A. FIAT, Superieur gindral.
Kint-Kiang, le 7 fevrier 9go2.
MONSIEUR ET TRiS HONORE PERE,

Votre benediction, s'il vous plait.
II y a en ce moment et depuis plusieurs mois, dans nos
divers etablissements de Kiou-Kiang, plus de six cents
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catichumenes appartenant a un seul district et qui se prdparent au sacrement de bapteme.
Aussi loin que ron remonte dans l'histoire religieuse du
Kiang-Si, on ne rencontre nulle part un fait de cette
importance.
C'est done un succes serieux, aussi nouveau qu'il est
consolant.
Pour instruire et preparer avec ordre et profit une si
grande multitude, on a divise ces catichumenes en diverses
categories, en tenant compte du temps de probation et du
degri d'instruction.
Pourquoi ce mouvement de conversions dans ce district
de Kiou-Kiang qui s'etait Imontrd, pendant tant d'annees,
sinon hostile, du moins indifferent a la predication de
1'Evangile ? Ces conversions ne sont pas absolument
ricentes; elles datent de deux et trois ans.
La ndcessitd de se livrer aux travaux des champs empdchait nos catichumenes de venir dans nos etablissements,
pour s'y instruire et s'y preparer au bapteme. D'ailleurs
nos ressources, par trop insuffisantes, ne nous permettaient
pas de recevoir chez nous un grand nombre de convertis.
Mais l'annie derniere, une circonstance malheureuse et
pourtant providentielle est venue nous forcer a admettre
dans nos catechumenats beaucoup de catechumenes et
forcer en mame temps ceux-ci A se refugier aupr6s de
nous.
Au mois de juillet, une crue extraordinaire du Yang-tse
emportait ce fleuve en dehors de ses rives. Aussit6t les
digues sont rompues en vingt endroits differents; les eaux
se precipitent dans la plaine, un courant impetueux renverse les habitations, disperse les rdcoltes accumulees aupres
des villages et fait pdrir sur pied la moisson de riz avant
qu'elle soit mire. Deux jours suffisent pour transformer
en un immense lac un pays plus grand que le departement
de la Seine.
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Les barques naviguerent deux mois entiers au-dessus des
champs, la veille encore couverts d'une moisson destinee a
nourrir pres d'un million d'habitants parmi lesquels nous
comptons deux mille catholiques. Tout fut perdu. La seule
ressource de la population ,ut d'aller se refugier sur les
digues que la violence des eaux n'avait pas encore emportees. La peste, comme c'etait a redouter, fit son apparition
parmi ces agglomerations si compactes de personnes manquant de nourriture, de v&eements et d'habitations au milieu
mmem de notre terrible eti.
Nos cheres sceurs, les Filles de la Chariti, eurent bient6t un vaste champ d'apostolat. En peu de temps, les
enfants de paiens, baptises au moment de la mort, s'eleverent a plus de mille. Comment, en effet, auraient-elles
pu allaiter leurs enfants, ces m6res qui ne trouvaient pas &
se nourrir elles-memes et supporiaient tant d'autres privations. Les autorites locales se prioccuperent et se preoccupent encore fort peu d'apporter quelque soulagement a
une population si malheureuse. 11 y a du reste A secourir
tant de victimes de cette terrible inondation, tant d'indigents mourant de faim !
Les uns ont pris leur baton de voyageurs et s'en vont &
de longues distances, mendiant de village en village, de
porte en porte. Les pagodes de Kiou-Kiang regorgent de
necessiteux qui y sont rifugies depuis le mois de juillet et
qui soutiennent le fardeau de I'existence grace aux aum6nes
recueillies dans cette ville. Beaucoup de ceux qui sont rentr.ds chez eux ne peuvent se procurer qu'un repas tous les
deux jours et restent couches pendant la journee, atin de
supporter moins cruellement le supplice de la faim.
En presence d'une calamitr si deplorable, les enfants de
saint Vincent ne pouvaient rester indifferents a tant de
malheurs et insensibles aux souffrances des pauvres.
La Mission requt dans ses divers etablissemenrs de KiouKiang plus de six cents personnes choisies parmi les
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families les plus n6cessitauses de nos catechumenes. I1 y a
done plusieurs mois que notre Maison nourrit et entretient
plus de six cents inondes et ajoute a l'aum6ne spirituelle le
riz de chaque jour.
Une telle depense est excessive et bien au-dessus de nos
ressources.
Pour pouvoir continuer une ceuvre si bienfaisante et qui
doit tant contribuer a augmenter le nombre de nos chrdtiens, nous avons restreint le plus possible le budget de nos
depenses personnelles. Neanmoins comment soutenir une
charge si considerable ?
Ce que nous rdvons, au moins, c'est le moyen de garder
jusqu'a Piques, dans nos etablissements de Kiou-Kiang, les
catechumenes inondds que nous avons requs et de pouvoir
mener Aterme l'oeuvre de leur baptdme.
Veuillez agreer, etc.

t L. FATIGUET.

KIANG-SI MERIDIONAL
Lettre de Mgr COQSET, Vicaire apostolique
Ki-ngan, le 27 mars 9gos.

Nos ruines se ritablissent; il faut nous remeubler, ce sera
plus lent, attendu que bien des objets doivent venir de
France. Les Sceurs vont enfin arriver A Ki-ngan. Elles
sont en route. Le jour de PAques, apres la messe, elles continueront leur route vers Nantchang. Dans la crainte de
passer Paques sans messe, leur barque a du stopper A la
capitale du Kiang-si. La Visitatrice vient elle-meme installer
les quatre sceurs de la fondation; cela aura lieu, j'espere,
dans l'octave de Paques. Cette maison devait s'ouvrir en
septembre 1900; tout dtait pret quand la persecution est
venue tout retarder.

- A. COQSET.

-

404 -

Lettre de la sceur BOSTE, Fille de la Charitd, Visitatrice,
i M. A. FIAT, Supdrieur gdndral.
Sur le feuve Bleu, ;-8 avril 19go.
MoN TRES HONOR9 PERE,

Votre benddiction, s'il vous plait.
Je quitte Ki-ngan, il est midi, et sur la barque de la
Mission oh je suis installde, toujours pour un temps inddtermine, nous voguons,avec le vent favorable, dans I'espoir
d'arriver pour dimanche i Yao-tcheou; je suis en compagnie d'une bonne soeur chinoise.
C'est pour la premiere fois que vos filles ont fait les saints
vceux dans ce vicariat. Mgr Coqset a ete heureux de recevoir nos Soeurs, et vous-mime, mon tres honore Pere, vous
seriez heureux et fier de voir la moisson deja prete et les
ceuvresoffertes a vos cheres filles, deja prosperes. SaGrandeur
a tout prevu pour en assurer le succes.
Ces pauvres Chinois nousont accueilliescomme le Messie;
un nombre incalculable est venu tour a tour en groupe
nous presenter le koto, c'est le salut chinois, nous souhaitant la bienvenue. Avant mon depart le dispensaire itait
commence et la Sainte-Enfance comptait dejA cinquante
enfants que les vierges soignaient; ces dernieres sont tout
heureuses de rendre service a nos soeurs. L'h6pital chinois,
lui aussi, est prdt; et avant peu, vous aurez la consolation,
mon tres honore Pere, de compter une pipinikre de chrbtiens de plus a Ki-ngan. La superficie de la propriet&
destinie a nos soeurs est grande. II y a une fondation pour
les Soeurs, et une autre pour I'h6pital et pour le fonctionnement des oeuvres.
La cathddrale se rebitit, plus vaste, sur I'emplacement de
celle qui a te detruite; la residence des missionnaires est
aussi fort bien tenue; on se demande comment en si peu de
temps on a pu relever tant de ruines.
Je voudrais, mon tr6s honore PNre, que vous pussiez.
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voir par vous-meme tout le bien qu'y lent les missionnaires
et la vie pdnible aussi qu'ils sont obliges de mener pour
ddfricher cette partie de la vigne confide a leurs soins;
cette vue serait un dddommagement a beaucoup de vos
preoccupations.
On pourrait se dire : Mais la securitd est-elle durable ?
Pour le moment ii n'y a rien Acraindre ici; et puis Ki-ngan
est sur le fleuve, et si un orage se dessinait a 'horizon la
fuite serait facile. Enfin nous n'avons pas droit, mon ires
honord Pere, de douter de la protection de notre Mere
Immaculde.
Si le vent continue nous pourrons arriver vite A Nantchang; on y disire des Sceurs et, s'il yen avait, je pourrais
m'y arrdter : un jour, vous nous accorderez ce pied-a-terre
que je regarde comme indispensable avec nos deux nouvelles stations de Ki-ngan et Yao-tcheou.
Soeur BOSTE.
Veuillez agrder, etc.

Lettre de la swur BOSTE, Fille de la Charite, Visitatrice
en Chine, d la trds honoree mdre KIEFFER.
Yaou-tcheou, Maison de la M6daille miraculeuse,
17 avril 1902.

MA TRE HONOREE M RE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
II me tardait de venir vous donner des nouvelles de notre
voyage dans le Kiarig-Si, mais une forte fiUvre m'ayant fatigude plusieurs jours, j'ai do me priver de m'entretenir avec vous. Maintenant, je suis heureuse de vous dire
que partout nos sceurs ont requ I'accueil le plus sympathique; vous seriez consolde d'entendre ces pauvres Chinois
nous dire, en nous voyant revenir au milieu d'eux : e Oh!
benies soyez-vous ! Depuis que vous ites parties, le malheur
nous a poursuivis, I'inondation et la famine ont et6 la
punition du Ciel. *
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Et les voila nous racontant chacun leurs malheurs et
nous suppliant d'oublier ce que a les mauvais a nous ont
fait souflrir; en effet, ma tres honoree Mere, ce n'est pas le
peuple chinois qui a brdid et chassi, ce sont les Boxeurs,
anarchistes et rdvolutionnaires, sans foi ni loi.
Mais le bon Dieu lire le bien du mal. La Maison de la
Medaille miraculeuse sortira plus belle et plus florissante
de 1'epreuve; les orphelines qui ont survicu a tant de malheurs sont au nombredecinquante, attendant avec bonheur
de reprendre leur place au foyer de la charite. Depuis la
dispersion, ce sont deux jeunes vierges et deux veuves qui
en ont pris le plus grand soin, les ont placees chez des
nourrices, allant les voir de temps en temps. Puis, apris la
tourmente, quand les missionnaires sont revenus, ils ont
procure un local, et les enfants, sous laconduite des vierges,
sont 1a.
Cent vingt sont mortes de misere.
Le riz manquait et la faim augmentait; les missionnaires
n'etaient pas encore revenus,quand une desvierges prend la
resolution d'aller a Kiou-Kiang, a quatre jours de distance,
afin d'exposer i la Mission la misere des enfants. Elle part,
mais pendant le voyage elle est prise d'une pensie de decouragement; deja elle formait le projet de retourner pres
de sa mere quand, pendant la nuit, saint Vincent lui apparut, lui disant : a Retourne aupr4s des enfants; va, tu ne
seras pas seule, il te viendra une compagne, et toutes deux
vous sauverez les Ames de ces pauvres petites creatures. a
Riconfortee a son riveil, elle ne pense qu'A suivre le conseil du vindrable vicillard. En mime temps arrive une autre
vierge racontant que saint Vincent lui avait dit de venir
pour sauver les enfants; et, des lors, elles ont fait des prodiges, allant & la recherche de celles qui n'itaient pas encore trouvies, s'informant partout et s'exposant meme pour
les sauver.
Je n'en finirais pas, ma tr6s honoree Mere, si je voulais
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vous narrer tout ce que j'entends. Notre Mere Immaculde
est bien chez Elle ici; son cachet est partout; le bo - et
pieux M. Dauverchain l'a voulu: les Chinois imitent t ut
tres facilement et l'idee a reussi.
Que ne puis-je vous faire visiter Ki-Ngan et Yao-1 cheou,
car alors je n'aurais pas besoin de vous tranquilliser sur
le sort de nos soeurs; elles sont dans un centre d'oeuvres
magnifiques et entouries de zelds et bien pieux missionSceur BOSTE.

naires.

PERSE
Lettre de Mgr LESN , Dildguiapostolique,
a M. ANGELI, pritre de la Mission, d Paris.
Ourmiah, le 27 novembre

g19o.

MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspour jamais!
II y a quelques mois, me basant sur quelques promesses
de secours qui m'ont ete faites, j'avais charge M. Malaval,
superieur des Tauris, d'entrer en pourparler pour I'achat
d'un terrain, en vue du futur etablissement des Soeurs &
Tauris. Notre confrere m'a icrit par le dernier courrier
qu'il venait de conclure cet achat.
Ici aussi nous avons pu reconstruire les deux tiers de
notre residence; j'espere que I'an prochain il nous sera permis de finir. Je joins a cette lettre une photographie de ce
qui a iet fait, afin que vous puissiez vous rejouir avec
nous du resultat obtenu; cela nous a permis d'installer
convenablement nos ecoles, notre imprimerie et toutes nos
petites ceuvres, qui seront disormais r6unies et pourront
prospdrer, avec le secours de Notre-Seigneur et la protection de sa bonne Mere qui est aussi la n6tre.
Samedi dernier nous avons eu la visite du prince heritier
qui itait venu voir le pays. Nous 1'avons re;u avec tous les
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honneurs possibles et dus Asa digniti. Ii a voulu visiter nos
-coles, les enfants l'ont requ dans une salle prdparee pour
la circonstance ; its lui ont fait entendre des chants prepards
en son honneur et dont ii a paru ravi. Ensuite, deux compliments, fun en persan, Pautre en francais, ont itd lus;
une copie de ces deux compliments, imprimes sur parchemin, lui a dtd remise. Nous sommes alors passes a
l'imprimerie, qui Ia beaucoupintdresse. Enfin nous 1'avons
conduit a Peglise, qui l'a aussi beaucoup frappd, car, bien
qu'elle ne soit pas d'un grand luxe, elle est cependant un
monument pour le pays. Nous favons ensuite accompagni
jusqu'a la grande porte avec le meme cdremonial qu'a
l'arrivee.
De chez nous il est all visiter les dcoles des Filles de la
Charitd, dont il a dit etre satisfait.
Le soir mdme il nous envoyait un de ses hommes pour
nous assurer de son contentement et, deux jours apres, ii
envoyait cinq cents francs A partager entre les enfants des
Soeurs et les n6tres.
Cette visite princiere a eu un grand retentissement dans
le pays, soit chez les chritiens, soit chez les muanlmans,
surtout parce que Son Altesse a temoignd, tout haut, que de
toutes ses visites c'6tait celle a nos deux Maisons qui lui
avait fait le plus de plaisir. Cela ne peut que laisser une
impression favorable qui nous sera utile pour la prospdriti
de nos ceuvres.
-j F. LESNi,
Ddlegud apostolique.

SYRIE
Lettre de la soeur VINCBNT SION, Fille de la Charitd.
H6pital du Sacre-Cceur de Calffa (Palestine),

le 12 mars 1902.

Caiffa est une petite ville de dix Adouze mille Ames qai
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prometde devenir tres importante dans un avenir prochain,
A cause de son port commercant et hospitalier. Ce qui surtout la rend celebre et chere a tous les coeurs chritiens, c'est
le bini sanctuaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui la
domine et la couvre de son ombre comme d'un manteau
protecteur. Elle est si bien entourde et cachde par la sainte
montagne que le passager ne peut la decouvrir qu'en entrant
dans son port.
Tous les rites et toutes les sectes s'y trouvent reunis:
latins, maronites, grecs catholiques (ce sont les plus nombreux), juifs, turcs, grecs schismatiques, protestants. Ceurci prennent chaque jour une plus grande influence que nous
combattons de tout notre pouvoir, malheureusement pas
comme nous voudrions, car nos moyens sont trop faibles
comparativement aux leurs. Quant aux Turcs et musulmans,
ils sont peu fanatiques et ont pour nous une grande estime
et une confiance illimitee dans nos mddicaments et nos soins.
Depuis que les Soeurs etaient passees par ici pour aller
s'installer a Nazareth, on les demandait avec instance
pour l'etablissement d'un h6pital, et ce fut dans ce but
que nous fames envoyees, il y a un peu plus de deux ans.
Mais 1'homme propose et Dieu dispose : une necessitd
plus pressante rdclamait notre concours sans retard; les
protestants avaient deji plusieurs icoles et ils projetaient
d'ouvrir un asile pour les petits enfants de deux a sept ans,
abandonnes jusque-la I l'ignorance. Nous n'avons pu rester insensibles au malheur qui menaqait tant de petites
ames.
Le 17 octobre 1899, nous commencions donc cette ceuvre
si intdressante et si utile : tout ne depend-il pas de la premiere dducation ? Ici plus d'une Fille de la Chariti employee
dans les h6pitaux pourrait fournir plusieurs exemples
queles souvenirs d'enfance ne s'effaeent jamais:c'est tant6t
un vieillard, tant6t un militaire qui doit son salut A une
pridre apprise k l'asile et qui n'a jamais ete oubliee.
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Quant i nous, vivrions-nous cent ans que le souvenir de
l'inoubliable matinee d'ouverture ne saurait s'effacer de
notre memoire. Ces pauvres petits enfants, n'ayant jamais
vu de cornette, poussaient des cris affreux lorsque nous les
approchions, repoussaient les caresses, rejetaient les bonbons, ils ne voulaient rien entendre; les pleurs des premiers
venus ne s'arretaient que pour faire mieux entendre ceux
des nouveaux arrives. Depuis sept heures, c'etait le meme
vacarme; enfin,vers dix heures, n'y tenant plus, la porte fut
fermee et nous trouvimes que le chiffre de soixante marmots inscrits etait suffisant pour un premier jour. Les
meres des. enfants admis benissaient le Seigneur, ne savaient
comment exprimer leur reconnaissance et nous avions toutes
les peines du monde a nous dorober a leurs enthousiastes
ddmonstrations. C'etait i qui chercherait a nous baiser les
mains et meme les pieds, tandis que les autres meres, qui
avaient trouve la porte fermre, faisaient tapage en dehors;
elles ne se calmerent que sur la promesse qu'on prendrait
leurs enfants, le lendemain. Le nombre des petits alla
chaque jour en augmentant, si bien qu'avant un mois, le
local fut rempli.
Aujourd'hui, ils sont plus de trois cents inscrits. Nous
les gardons de sept heures du matin i cinq heures du soir.
Chacun apporte son petit diner, composd le plus souvent de
pain sec, qu'accompagne parfois, pour quelques-uns, un
concombre, quelques olives ou une tomate crue. Devant
cette maigre pitance notre coeur s'est attendri et nous avons
ajouti une soupe au riz qui fait le bonheur de ces pauvres
petits innocents, principalement pendant la saison des pluies
oi ils nous arrivent pour la plupart pieds nus, deguenilles,
a peine vetus, tout transis, grelottants de froid et de faim;
la. bonne soupe fumante richauffe leurs petits membres
engourdis;: ils font pitie I
Un moment, nous avons vu un certain nqmbre de ces
chers b6bes s'eioigner de nous pour aller chez les protes-
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tants; nous n'efmes pas de repos avant de savoir la cause
de ce revirement. En visitant les pauvres, il nous fut facile
de nous renseigner et de constater que la misere en etait la
source. L'appAt d'un v4tement promis par les protestants A
1'occasion de la nouvelle annie, e'ait le seul motif de ce
changement d'dcole. Pour remedier a ce mal, il nous fallait
chercher les moyens de procurer a nos enfants le mime
avantage; avec nos faibles ressources, comment arriver &
trouver Pargent necessaire pour confectionner plus de trois
cents vetements ?
Le Pere, cure de la paroisse, voulut bien nous aider et
nous remit vingt francs. Mais qu'est-ce que cela en face de
notre besoin? Ndanmoins nous nous mimes a l'keuvre et
quelques-unsau moins furent soulages. Une promesse pour
1avenir consola momentanement les autres. Nous comptions sur les secours de la charite pour l'annee suivante;
elle ne nous fera jamais defaut et nous viendra sdrement en
aide quand elle connaitra notre detresse.
Peu a peu nos enfants nous sont revenus et d'autres avec
eux. Quelle consolation d'arracher tant de petites ames au
pouvoir du demon! Les quelques souffrances causies, dans
les temps de chaleur surtout, par 1'exiguitd extreme du local,
sont bien vite oublides, benies meme i
Malheureusement, nous sommes reduites maintenant A
refuser ceux qui se presentent encore chaque jour, car
impossible d'entasser ces pauvres innocents plus qu'ils ne
le sont. Trois cent cinquante dans une salle qui, d'apres
les r6gles hygieniques ne devrait point en contenir autant.
Mais comment faire?
Ils sont g6ndralement intelligents et dociles. Aussi les
risultats obtenus depuis deux annees scolaires sont merveilleux. Tous nos petits eleves dtaient auparavantde vrais
vagabonds; les rues en etaient encombrdes du matin au
soir; les passants, les dtrangers, en particulier, avaient fort
i se plaindre de ces petits indisciplinds. Aujourd'hui, ils
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vont et viennent tranquillement, baisant respectueusement
la main en disant en bon francais a bonjour ,. Quelquefois, ils sont un sujet de petit divertissement. Pour montrer
qu'ils apprennent le francais, qu'ils ne comprennent pas

encore, ils disent bonsoir le matin et bonjour le soir. Un
jour, nous avons bien ri: dans une de nos courses, une de
nos petites s'approche de moi et, fiere, elle se met a me d6biter
tout son savoir : a Bonjour, ma mere, comment allez-vous?
Bien, Merci », etc.; je n'avais aucune reponse a faire. Une
autre fois, c'est un petit garcon qui salue une soeur en lui
disant : a Bonsoir, mes enfants.r Ceci n'empdche pas qu'ils
rdcitent de petits compliments en francais, jouent et
chantent de petites sayndtes, commencent A devenir savants
comme dans nos asiles de France.
De tels debuts dtaient encourageants. Aussi, peu apres,
c'est-A-dire le 27 novembre, nous ouvrions le Dispensaire.
Les malades venant nombreux nous solliciter de les soigner,
de leur donner des remedes, nous hesitions, etant peu pourvues de medicaments. Enfin nous cedames A leurs pressantes supplications. Le bon Dieu nous protigea visiblement. I1 prouva qu'll agrdait cette oeuvre par les grandes et
nombreuses consolations qu'll daigna nous accorder. II
benit nos faibles moyens et donna un tel succes A nos
soins que notre reputation de medecins cel6bres, en moins
d'un an, se rdpandit non seulementdans toute la ville, mais
& plusieurs lieues.
Nous recevons en moyenne de cent vingt A cent cinquante
personnes chaque matin, de huith onze heures, de toutes.
nations, de tous rites, de toutes sectes indistinctement.Trois
sceurs suffisent A peine A cette besogne. Tous les villages
voisins savent maintenant qu'il y a a Caiffa des midecins
specialement pour les pauvres, et ces braves paysans ne
regardent pas a voyager toute une nuit pour venir nous
trouver. Vous pouvez vous faire une idde de la quantitd de rem6des qu'il nous faudrait: il nous est pinible
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d'etre obligees de refuser a tant de malheureux, qu'il nous
serait si doux de soulager. Mais, nous en avons la confiance,
le bon Dieu n'abandonnera pas cette ceuvre si utile a la
glorification de son nom, apres avoir montr6 qu'll la voulait.
Ah! que nous voudrions qu'il nout fit permis de mettre
sous les yeux des ames charitables le spectacle emouvant
dont nous sommes chaque jour les timoins, dans le couloir
qui conduit Anotre dispensaire ! La se pressent des miseres
de toutes sortes, physiques et morales, les plus penibles et
les plus repugnantes A la nature, qui arrachent des larmes
A la pitid et que la bizarrerie des haillons rend encore plus
intiressante.
Nousrecevrionsavec reconnaissance des aum6nes pour
soulager ces pauvres ddsheriies des biens de ce monde.
Leur vue est un tableau que ni parole ni plume nepeuvent
reproduire. En on mot, c'est tout ce qu'il y a de plus
pauvre, de plus miserable, ajoutde ce qu'il y a de plus
souffrant, de plus repugnant.
L'apres-midi des soeurs du dispensaire est consacri A la
visite des pauvres A domicile. La encore, il faudrait pouvoir
conduire la chariti chretienne. Je ne puis dire limpression
que j'ai eprouvie la premiere fois que je suis entr&e dans
une de ces habitations, si 1'on peut leurdonner ce nom. Ce
sont de viritables dcuries. On recule involontairement,en en
franchissant le seuil, a cause de Podeur infecte qui s'exhale
de ces reduits; on se demande comment ces pauvres malheureux peuvent y vivre. Bdtes et gens y ont une demeure
commune, ce qui vous donne une idee de la propreti que
'on y trouve.
Permettez-moi, par exemple, de vous inviter A penetrer
dans ce pauvre reduit oi nous sommes appelees cette fois
pour un pauvre homme mine par la fievre du pays.
Apres avoir traverse une cour oi il faut enjamber le
fumier et prendre garde oh poser les pieds, nous nous trouvons en face d'une porte tr6s basse et oi il faut s'incliner
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profondement pour pouvoir entrer. Une fois cet obstacle
franchi, il en reste encore bien d'autres, quelquefois plus
insurmontables, avant de pouvoir arriver au malade qui
reclame nos soins.
Vous le comprendrez facilement lorsque je vous apprendrai que c'est l'unique appartement de la famille; c'est A la
fois le poulailler, 1'dtable pour l'ine ou la chevre, le pigeonnier, la cuisine, le refectoire et la chambre A coucher de ce
personnel varid. Les gens et les bdtes y vivent pele-mile,
qui sur la paille, qui sur des nattes. Les lits sont inconnus.
Apres quelques emotions faciles a concevoir, nous arrivons pres du pauvre'homme etendu: sa famille est accroupie
sur la meme natte, autour de lui.Le petit fourneau en terre
qui sert a faire cuire la soupe au riz est a la tete du malade
pour le chauffer. Pour nous, un si&ge plus luxueux nous
attend. A peine avons-nous salud notre monde, qu'une des
personnes de la maison s'empresse de prendre des traversins de paille ou de coton et nous en forme un espece de
tabouret bien bas. Quand nous craignons d'affliger par
notre refus, nous acceptons ; ordinairement nous remercions
et restons debout. Mais, ndcessairement, pour parler au
malade, il faut A notre tour nous accroupir, tout au moins
nous baisser vers lui. Les chaises sont excessivement rares
chez les pauvres. On s'etend tout habilli sur la natte et on
ne quitte les v8tements que lorsqu'ils sont en lambeaux.
Une espece de couvre-pieds sans drap sert A les garantir du
froid et met chacun hors de la vue de son voisin. Pour le
repas, on ne fait usage ni de cuilleres, ni de fourchettes,
et chacun, petits et grands, puise dans la marmite de riz
placde au milieu de la chambre; les assiettes sont inconnues.
Les benjamins de la famille seuls ont la chance, jusqu'i
l'Pge de deux ou trois ans, d'avoir une couchette plus douce
que la terre; c'est une sorte de petite caisse remplie de
vieux chiffons sortant de tous c6tds, qu'on a suspendue par
des cordes ainsi qu'un hamac.
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Combien notre cceur se serre qumad nous voyons de
pauvres malades languir ainsi pendant des mois, privis de
tout, nous demandant avec instance de.les admettre A notre
h6pital oi ils se remettraient bien vite si nous pouvions les
soigner chez nous.
Mais que faire? Qu'est-ce que quatorze lits pour une
population de douze mille Ames ! Encore sont-ils toujours
occupis. Nous sommes forces de nous resigner Alaisser ces
pauvres gens dans leur miserable dtat ou bien de les voir
demander asile a l'h6pital protestant.
'
En ce moment, nous pourrions empecher ce malheur s'il
nous 6tair possible de leur procurer chez eux quelques
adoucissements, en attendant que, plus tard, its trouvent
chez nous les soins ndcessaires A leur etat quand un local
plus grand nous permettra de les recevoir plus nombreux.;
Aujourd'hui, c'est impossible faute de ressources ! Qu'estce, hilas! que le peu que nous leur faisons en comparaison de leurs ndcessites? La reconnaissance profonde
que nous timoignent ces pauvres gens pour le plus petit
soulagement apportd A leur misere, nous fait doublement
souffrir de notre impuissance A leur venir en aide selon
.
leurs besoins.
Une visite qui n'est accompagnde cependant d'aucun
secours est reque par eux avec les transports de la joie Ia
plus vive. Nous trouvons de ces pauvres pleurant d'attendrissement lorsqu'ils nous voient nous incliner sur leur
couche pour leur donner quelques soins, faire le pansemefit
d'un membre malade ou au moins leur adresser quelques
paroles de consolation. Que serait-ce si nous pouvions leur'
glisser de quoi se procurer un faible- reconfor'ant? Cedi
montrecombien:il serait facile d'amener au bon Dieu-des'
Ames aussi sensibles et remplies d'aussi bons sentiments.
Soeur VINCENT SION.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Nous avons racont6 comment les missionnaires avaient etd, par la
volonte de I'empereur Minelik, reintegres dans leur station d'Alitidna
d'od le djedjatch Hagos les avait chassis.
Les enfants du siminaire on dt6 groupes de nouveau. Its ont
adresse en langue et en caractrea 6thiopiens, i M. le Superieur
ge~cral, a Paris, la lettre suivante accompagnee, hcurcusement pour
nous, de la traduction :
Tats HONORt rr BON P.RE,

Comment allez-vous ? Votre sante est-elle bonne ? Nous,
grace A Dieu, a la Vierge Immacul4e et A vos prieres, nous
nous portons trAs bien.
O notre tres bonore ct tris tendre Pere, vqs enfants
d'Alitiina vous remercient de tout leur coeur de leur avoir
rendu leurs missionnaires, Hdlas I nous avions tant pleuri
a leur depart, nous avions verse tant de larmes pendant les
quatre mois, les quatre anndes, les quatre sitcles qu'ils ont
etd retenus loin de nous. Tout cela est heureusement change.
Nous avons eu la joie de revoir le visage de nos Peres, de
baiser leurs mains, et nos ceurs se sont gonfl6s de joie.
Apres Dieu et Marie Immaciale, a qui devons-nous offrir
nos actions de graces ? A vous, 6 Pre bien-aimd, a vous
qui n'avez pas abandonnd vos enfants d'Alitiena, i vous
qui cherissez tant la Mission de Mgr de Jacobis, A vous qui
vous imposez de si continuels et si grands sacrifices pour
la pauvre Abyssinie. Puisse notre malheureux pays passer
bient6t tout entier des tenebres de 'hedrsie A la lumiere de
la foi catholique et revenir dans les bras de notre mere
1'Eglise romaine, qui I'appelle avec tendresse Ala veritd, au
bonheur et au salut. Afin d'obtenir cette grace, nous adressons au ciel d'ardentes supplications. Nous demandons
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aussi au bon Dieu de nous aider a payer Ja dene de notre
reconnaissance en vous accordant la santd et toutes les
graces les plus pricieuses. Nous esperons etre exauces, car
nous prions avec la ferveur que donne 'affection la plus
tendre et la reconnaissance la plus profonde.
O notre tres honor6 et si bon Pere, donnez-nous, s'il
vous plait, votre benediction, afin que nous ayons le bonheur de rdpondre A vos espirances.
Votre petit serviteur,

OLDn MIKAEL.

M. Edouard Gruson a donni depuis quelques renseignements sur
les ceuvres :
Alitikna, 25 novembre 1gox.

Nous rentrons A l'instant de Haiga, un nid d'aigle oil i
faut bien de la peine pour arriver. Les sentiers qui y
menent longent d'affreux prdcipices oni un faux pas de la
mule peut vous pricipiter et vous lancer brusquement dans
1'eterniti.

II s'agissait de rendre au culte catholique une belle petite

6glise didide A saint Michel. Cette pauvre eglise nous avait
idtvolde il y a un an et on 1'avait donnie ah hirdsie. Le
prdfet qui nous a rant persdcutis a di s'incliner devant les
ordres de l'empereur Mindlik. II nousa rendu notre eglise
de Saint-Michel et a promis de nous laisser desormais
tranquilles.
Je vous laisse a penser la joie de nos Irobs en pinetrant
dans le sanctuaire ornd de tentures et d'oriflammes. Selon
'usage du pays, le pave avait ete jonche, faute de fleurs,
d'herbe fraiche. Les tambours abyssins, les tsdnacels ( sorte
de sonnettes) faisaient un bruit assourdissant. Les femmes
poussaient de temps en temps un cri de joie qui doit ressembler beaucoup aux applaudissements qui accueillirent
autrefois le vainqueur de Goliath. Apres la messe solennelle et le panegyrique en langue ethiopienne, il y a eu
procession avec tambours et chants.
On a bien prid et beaucoup chantd. L'Ame a eu sa part.
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I1 ne faut pas oublier le corps. Six moutons seulement
furent igorgis en un cin d'oeil, ddpecds et bient6t r6tis.
Le chef du pays nous offre un inorme gombo d'hydromel.
On se met a table, c'est-a-dire on s'assied a terre et chacun
de nous prend sa part du festin.
Nous remercions le bon Dieu et la Vierge Immaculde
d'avoir mis tin a nos souffrances, de nous avoir rendu la
paix dont nous avons tant besoin pour la prosperite de
notre oeuvre!
Votre tout ddvoud,
E. GRUSON.
Alitiena, 20 avril 9go2.

Les bonnes dispositions du nouveau chef de 'Agamid,
le dedjatch Deyta, nous ont permis d'occuper Gouala
comme du temps de M. Coulbeaux. C'est M. Picard qui
s'y est installi en compagnie d'un diacre et d'un moine
indigenes.
E. G.

MADAGASCAR-SUD
II y a quelques mois nous avons reru de Fort-Dauphin une lettre
sur une feuille de tres grand format; le papier etait d'aspect inusit6,
mais agreable a voir; et, a en juger par les quelques lignes de la
grande et belle 6criture qui y etait tracee, il devait etre coulant sous
la plume. Voici ce qui y etait ecrit :

A M. MILON, Secrdtaire de la Congregation
de la Mission, 4 Paris.
Fort-Dauphin, 23 aoft 1go1.

MONSIEUR ET CHBR CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamaisI
Voila qui n'est pas ordinaire. Je vous dcris sur du papier
fabriqud a Ambohipeno, vallee des Matatanes. Je vous en
parle d'ailleurs dans la .longue lettre que j'envoie par ce
miere courrier et dans laquelle vous trouverez sur nos
ancens confreres des details qui vous interesseront peut-.
4tre.
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Celle-ci n'a pas d'autre objet que de vous montrer un
exemplaire :de l'industrie de nos indig&nes et de vous
assurer de mes sentiments les plus devoues en N.-S.
- J. CRoczrT, C. M.
"

Fort-Dauphin, 1 aofit 191o.
MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaisI
x La meilleure colonie propre a avancer les affaires de
notre religion serait aux Matatanes, lieu central de l'ile, oi
il faitbon vivre et oil se-trouvent tous les meilleurs esprits.
Les Ombiasses en viennent...; pour le spirituel c'est la
meilleure moisson A recueillir. Les esprits y sont plus
capables d'instruction. I1 faudrait 1I une douzaine de
prdtres... II serait ndcessaire d'avoir quelqu'un des n6tres
sachant I'arabe. Je vais tIcher de !'apprendre... ,
Et c'est ainsi que, le 9 fevrier de l'an de grace 165o,
M. Nacquart, prdtre de la Mission, exposait dans un rapport a M. Vincent ses impressions et ses demandes. Vous
lavez deji compris, le fail seul de r6clamer douze confreres
pour un seul district demontre clairement que votre tr6s
humble commence sa lettre par une citation. Ce n'est
qu'un document, mais un document qui a son importance,
il nous.prouve que si nous avons etabli une Mission dans
ce pays ou il fait bon vivre, la pensee de cette fondation
est ancienne. Nous suivons la tradition, nous essayons de
reprendre une oeuvre chore a nos anciens.
II est intiressant de lire sur place les ecrits de ces bons
anciens; leurs remarques, leurs reflexions, leurs jugements
et leurs critiques sont aussi bien de nos jours que de leur
dpoque. A nombre de leurs lettres il suffirait de rajeunir
la date pour se trouver en pleine actualite. De-ci de-lA, des
appreciations un peu hatives, sentant le bienveillant
enthousiasme, mais ne s'ecartant pas outre mesure du reel.
Evidemment notre cher et defunt confrere avait congu
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plus d'esparances qu'il n'a recueilli de fruits, mais est-ce
bien sa faue ? Pourquoi la region dont il s'agit parle-t-elle
ainsi i l'esprit et au cceur ?
II est hors de doute que nous avons li un des points les
plus plus pittoresques, les plus intdressants, les plus curieux
de Madagascar. Une petite tournee vous agrierait-elle?
Allons-y!
Nous partons de Farafangana, a midi precis, et, toujours
selon l'usage, nous nous confions aux robustes epaules et
aux jarrets nerveux de nos porteurs.
Devant nous, une course de six heures sans repos, afin
de ne pas arriver A l'itape trop tard et n'etre passurpris par
Pobscurite ou le froid. Oui, le froid ! question de latitude.
Que le thermom6tre ne soit qu'a io" au-dessus de zero, et
nous grelottons.
La route n'offre de remarquable que sa desespirante
monotonie. Nous longeons le bord de la mer dont nous
sommes separds par un rideau de vdegtation; quelques
ichancrures dans les fourrds nous permettent de jouir de la
vue des vagues se brisant sur les ecueils, se diroulant, se
poursuivant, multipliant leurs volutes denteldes et lancant
tres haut une fine poussiere d'ecume irisee.
Un choc, un cri nous arrache A notre contemplation, ce
n'est rien et c'est beaucoup, un de nos hommes, de son
pied nu, a frappd un des troncs d'arbres coupes A fleur Te
terre. II se blesse, le sang coule, il passe sur la plaie son
doigt rugueux et continue son chemin avec un dedain
superbe de la douleur. Est-ce force de caractire ou insensibilitd, je n'en sais rien.
De pauvres cases offrent de-ci de-la leur aspect delabre;
le chant du coq ou 1'aboiement d'un chien nous denonce
l'existence d'un village au milieu d'un bouquet d'arbres
verts. Nos hommes crient, parlent, apostrophent; des voix
leur rdpondent, ces conversations A distance continuent
alors que nous percevons a peine un son. Eux se compren-
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nent, se communiquent les nouvelles et, quand tout semble
fini, d'un buisson, d'un sentier imperceptible emerge un
gamin qui apporte a nos gens du manioc i manger ou du
tabac a chiquer; car ils chiquent ! ! !
Nous pendtrons dans un bosquet d'arbustes charges d'un
fruit nommi vontaky. Le vontaky a la forme et le volume
d'une belle orange. Son enveloppe est dare, il contient une
espece de pite ou confiture gluante, de couleur douteuse,
apre au goilt, il est plut6t rafraichissant.
Un auteur de la fin du dix-septieme siecle nous raconte
que huit Europeens ont err6 pendant trois semaines,
fuyant les Malgaches et n'ayant que cet aliment pour soutenir leurs forces et leur courage.
Entre nous, il devait leur tarder de mettre la main et de
planter leurs dents en quelque chose de plus substantiel.
Nous d6passons Nosi-Kely (petit ilot) tout comme si
notre voyage s'effectuait en train rapide. Une halte de
quelques minutes n'etit pas ee desagreable. Les jardins qui
entourent ce point minuscule abondent en mandarines,
belles et d'une remarquable saveur; mais non, en gens
presses, tres presses, nous courons, courons, courons.

Enfin, au moment precis ou disparait ie soleil, nos porteurs nous deposent delicatement sur le bord sablonneux
d'une riviere, poussent un large soupir de satisfaction et se
livrent a une gaietd folle. Leur tlche journalibre est finie,
ils ne pensent plus qu'a la copieuse portion de riz qu'ils se
prdparent A engloutir.
Une pirogue nous prend, nous transporte en un clin
d'ceil sur la rive opposee. Nous gravissons un talus et nous
entrons dans le village nommi Andriamany ou, selon la
carte, Andranambo... Ces noms ne vous disent rien, n'est-ce
pas? Le premier signifie: c Maison de repos du maitre »,
le second, (<Grenier construit sur pilotis. *
Vous ai-je prdvenu que le pronom nous que j'emploie
consciencieusement represente, avec votre serviteur, notre
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cher confrere, M. Lasne ? Voila, je crois, un oubli repare.
Done, Andriamany on Andranambo se trouve sur la
ligne d'etapes qui s'etend de Farafangana a Mananjary
et Ultra. Ne cherchez pas Ultra sur la carte de l'etatmaior.

L'administration francaise, d'autant plus attentive au
bien-itre des voyageurs que huit fois sur dix ces voyageurs
sont des fonctionnaires, a eieve une grande case, pas
luxueuse, mais commode, pour les Europeens de passage.
On n'est pas loge princierement, mais on est a I'abri de la
pluie sinon du vent, et surtout, ce qui est pratique et bon,
on ne derange pas I'habitant.
Vous arrivez. Le chef, le maire si cette expression vous
plait davantage, s'avance, drape dans sa dignite et un morceau d'etoffe jadis blanc, salue, remet la clef de I'immeuble
susdit et se retire en observant le meme cerdmonial. N.;
1interrogez pas, il ne sait plus rien.
Prenez possession de votre appartement; installez-vous,
dinez ou jeunez, dormez ou veillez, cela vous regarde, nul
ne s'occupe de vous.
M. Lasne, coutumier du traiet que nous accomplissons, me conduit done, precedd de notre mince bagage,
au palais officiel. Helas 1 trois fois helas ! la place est prise
et officiellement occupie. Quel parti prendre ? accepter la
moitie de l'edifice gouvernemental qu'on met courtoisement a notre disposition ? Ce serait gdnant !
D'un coup d'aeil rapide nous passons la revue des cases
qui s'offrent vaguement A nos regards. En voila une
d'aspect engageant, poliment nous prions le propridtaire
d'en sortir et nous entrons comme chez nous.
Ne vous etonnez pas : notre procedd est conforme aux
us, coutumes et traditions locales.
Notre bonne itoile nous avait conduits chez le premier
magistrat du pays.
En un rien la maison fut libre; des habitants et des
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meubles il ne restait qu'une poule et ses poussins et une
chaise, indice d'une civilisation tres avancie. II va sans
dire que le matin nous edmes soin de remettre a notre h6te
une consolante compensation.
A quatre heures nous dtions debout, et a cinq le depart
avait lieu.
Sur un parcours d'environ dix kilometres, nous suivons,
sous bois, le rivage de la mer et atteignons ainsi 'embouchure du fleuve Matitanana, les iMatatanes * de nos confreres du dix-septi6me siecle..
Notre voyage se continue maintenant sur la rive gauche
de ce splendide cours d'eau qui donne son noma la grande
et fertile vallie qu'il arrose.
Changement de direction, changement de tableau ! Le

paysage se transforme; on n'a plus devant soi ces plaines
immenses couvertes d'une v6getation aussi monotone
qu'inutile, qu'on traverse sous les rayons brdlants d'un
soleil impitoyable. Sur notre droite se deroulent, s'etagent,
voisinent d'immenses rizieres animees A cette dpoque de
l'annee par nombre de cuitivateurs enfonces jusqu'i mi-

jambe dans l'eau bourbeuse, dans la vase, poussant devant
eux des troupeaux de boeufs qui foulent, pietinent, petrissent cette boue et la preparent A recevoir le grain.
Les villages succedent aux villages, et tous ont un petit
air de bien-8tre qu'explique facilement la richesse du sol.
Une population dense et gaie, alerte et laborieuse se
meut, s'agite, va et vient; friquemment nous croisons de
longues files d'hommes et de femmes se rendant a leurs
travaux, ou portant, immobiles sur leur tdte, des corbeilles
de bananes, d'oeufs, des bouteilles de lait; on se croirait
aux portes d'une petite ville d'Europe, un jour de marchd.
Les eaux du fleuve sont sillonnees par les pirogues de
vigoureux plcheurs, et, sous les efforts combinds de vingt
rameurs, un enorme chaland ponti glisse en silence, bondd
de toiles, de bibelots et aussi, faut-il le dire, de caisses de
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liqueurs aussi fortes que frelatees, qui vont porter dans its
tranquilles campagnes les bienfaits de la civilisation i
rebours. Absinthe, vermouth, que sais-je ? ddguis sous le
nom euphonique d'alcool anise, foot plus de mal que tous
les choleras du monde reunis.
On se plaint amerement de la paresse, de l'indifference,
de lignorance du Malgache; que sera-t-il, ce pauvre indigene, lorsqu'on aura plus encore favorisi ses difauts et ses
vices? Pretend-on le ramener a des sentiments meilleurs,
plus nobles par les alcools? II n'est dijA que trop porte, le
malheureux, a ingurgiter ce qu'ils appellent l'eau de feu!
Une inspection rapide des rives du fleuve suffit a en
convaincre l'observateur.
De distance en distance, vous remarquez de vastes hangars
abritant un quelque chose qu'il vous est difficile de reconnaitre de prime abord. Des troncs d'arbres creuses, quelques
tiges de bambou, une marmite de fonte, une lourde bille
de bois dur remplacant la pierre d'un moulin et des tas de
cannes a sucre: c'est une distillerie..La se fabrique le toky
(eau-de-vie), element indispensable de toute solenniti, naissance, mariage, enterrement, etc. Le Malgache en boit
jusqu'a 'abrutissement. 11 faudrait le corriger; seulement
voila, s'il ne buvait plus, le commergant ne vendrait plus de
ce precieux liquide, et alors...
Nous rencontrons une equipe de legionnaires et d'ouvriers qui travaillent i la ligne tilegraphique. Dans deux
ou trois semaines tous les postes de Madagascar pourront
rapidement correspondre entre eux et seront en relation avec
la France.
Et sur notre tete, sous le beau ciel d'azur, fendant les
airs, des troupes de herons, de sarcelles, d'oiseaux plongeurs
passent, disparaissent...
Et les braves gens qui nous rencontrent cessent leurs
bavardages, s'arrdtent, fixes, portent la main a la hauteur
du front et nous saluent d'un Bonjour, Monsieur o, - ils
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disent Bedjour; - les plus huppis, ceux qui out friquenti
les Europdens, pr6ferent dire : KBedjour, capitaine. )
Seule une vieille femme a figure parcheminie s'est conformie A la tradition : plide en deux, les doitgs sur les
l6vres, elle dgrene d'une voix cassde une sirie de Ah I ah I
ah! qui s'echappent en gamme chromatique descendante.
Soudain la vallee s'elargit, et au loin, bien loin, un
mamelon attire nos regards; sur ce mamelon une case
vaste, construite avec soin, et sur la case un signe que
nous reconnaissons bien. Une croix de bois, l'dglise, c'est
la que rdside le Maitre, le Seigneur. En esprit nous l'adorons. Aussi bien que du haut du trone le plus riche, il
regne et domine, etend les bras etinvite, veniteadmeomnes;
ses amoureux appels seront-ils dcoutds ? Espirons-le aussi
fermement que nous le desirons !...
M. Lasne, son installation i Farafangena terminde, vint
le premier visiter ces populations. II s'dtait decide sur les
renseignements enthousiastes fournis par un fonctionnaire
civil. Gagnd a son tour, ii fonda une dcole mixte et ii la
confia a un menage howa. Cette ecole, tres florissante
d'abord, ne repondit pas aux espdrances qu'elle avait fait
naitre. Pour des motifs tres independants de sa volonte,
notre confrere dut suspendre cette oeuvre qu'il avait commenc6e. Ce ne fut pas un 6chec mais un simple incident
tris reparable d'ailleurs...
Des qu'il jugea I'heure propice, M. Lasne se remit en
route, s'installa dans la place et s'y maintint.
II s'occupa d'abord de trouver et d'obtenir un terrain
suffisant et pas trop mal situd. Son choix fixe, il dut se
livrer A des ndgociations tres ennuyeuses, pour convaincre.
les chefs du pays et acquerir droit de citd.
Bref, non comme par enchantement, cela ne se voit que
dans les contes de fie, mais apres un dur et rude labeur, il
vint A bout de toutes les difficultes. Le travail de construction des cases fut vivement mend, et aujourd'hui nous avons
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lA une residence, ni belle, ni solennelle, mais saine et
bonne.
Enfin nous voili sur nos terres, nous grimpons. La
montde ne se presente ni trop longue ni trop mauvaise, un
peu rapide pourtant et glissante, car la route est tracee en
pleine terre rouge argileuse; nous n'y pensons pas.
MM. Bertrand et Fabia, que precedent et suivent leurs
elAves, nous rejoignent et nous conduisent a la Mission.
Et alors vous avez ceci sous les yeux : un mamelon qui
s'allonge paresseusement et expire dans les rizieres; une
iglise, tout ce qu'il y a de plus modeste, mais propre et
spacieuse; A son ombre ihabitation des confreres, les salles
pour les eleves, la menuiserie, les decharges. Autour une
couronne de fleurs et de verdure, et immenses, etendant
leurs branches, la cime dans les nuages, de superbes
manguiers contemporains peut-dtre des premieres tentatives
d'evangelisation de nos anciens. Au loin, tres loin, par une
echappie, on aperqoit la mer; l'dcume desvagues se confond
avec I'azur du firmament. Le village de Vato-Masy s'echelonne sur la ligne du Nord. II offre aux regards la monotomie de ses toits de feuilles seches, quelques mats de pavilion et une maison cossue, siege du gouverneur et de I'administration.
A l'ouest serpente le fleuve, son large ruban uni se
deroule A perte de vue; et puis, ce sont la plaine et les
rizieres.
La population, je I'ai deja dcrit, est dense, active, elle
tranche considerablement sur les races limitrophes. Les
Ant'aimours ou Antemoory, c'est ainsi qu'on les nomme,
sont de race arabe, ils viennent de la c6te asiatique. Dans sa
relation des evi nements de file Dauphine, de Saint-Laurent,
ou de Madagascar, M. de Flacourt nous affirme qu'ils
comptaient cent ans d'existence dans la colonie A I'6poque
ou ii en etait gouverneur, c'est-A-dire entre i65o et x66o.
Facilement on reconnait en eux le type primitif. Ils ont

-

427 -

conserve bon nombre de coutumes musulmanes et,
par tradition, ils observent pas mal de prescriptions du
Coran.
Ce livre, d'ailleurs, est en honneur parmi eux. Ils en
possedent plusieurs exemplaires 6crits par eux en caracteres arabes, sur du papier qu'ils fabriquent et avec une
encre qu'ils composent et qui n'est autre que 1encre ipaisse
et noire qu'on emploie en Syrie.
Quelques-uns, les plus lettrds, lisent avec assez de faciliti; je ne crois pas qu'ils comprennent une langue dont ils
ont perdu rusage et de laquelle ils citent, en conversation,
les mots les plus usuels, sans a-propos.
Comme toutes les peuplades de la grande Ile; ils parlent
le howa, legerement modifie; mais, chose remarquable, ils
emploient les caract6res arabes pour 'ecrire.
Leur esprit est ouvert, leur intelligence alerte. Et puis,
ils savent qui ils sont, d'oi ils viennent, ce qu'ont fait
leurs ancdtres. Leur histoire consignde sur de vieux parchemins est jalousement conservee. Ils n'oublient rien et vous
racontent ce qui s'est passi il y a deux cent cinquante ans
comme nous parlons, nous, des faits d'hier.
En voici un exemple qui vous interessera d'autant plus
qu'il touche a ce que nous avons de cher, A nos souvenirs
de famille.
Nous lisons dans le neuvieme volume des Mdmoires de
notre Congregation que notre confrere, M. Manid, retourna
aux Matatanes au mois d'aodt i666 et qu'il y mourut au
mois de fivrier 1667.
Souchu de Rennefort, dans son Histoiredes Indes orientales, ouvrage imprim6 en 1688, nous raconte naivement
'dpisode du voyage de notre cher missionnaire & FortDauphin. Je transcris ces quelques lignes Avotre intention.
Le chapitre qui les renferme porte en sommaire :
a Arrivde aa Fort-Dauphin d'une pirogue venant des
Matatanes, et d'un missionnaire par terre. a (Chap. v.)
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( Le quatorzieme jour d'aodt, on aperqut du Fort un
petit bitiment, qu'on prit pour une chaloupe, qui doublait
le cap Itapere du c6tl du septentrion; ce qui fit juger que
les vaisseaux qui avaient eti quittis au cap de BonneEsperance arrivaient et envoyaient prendre langue.
a Le capitaine-amiral fit partir son enseigne avec son
icrivain et un pilote pour aller a sa rencontre. Le sieur
Chamargou fut avertir le president qui, craignant qu'on
ne donnat de mauvaises impressions de son gouvernement, commanda de pointer une piece de canon sur la
chaloupe de l'amiral et qu'on la coulat, s'il se pouvait. a
Voila qui nous donne une grande idee de la douceur des
mceurs du temps dans cette region, car on ne se contenta
pas de pointer la piece d'artillerie, mais on tira et par deux
fois; on tira mdme si bien qu'on manqua la chaloupe et la
pirogue et qu'on mit le feu aux magasins du fort.
On finit cependant par reconnaitre que ce bAtiment qui
avait porte ainsi le trouble dans la conscience de M. le
President n'etait qu' c une simple pirogue montde par
douze n6gres qui ramaient chacun avec un aviron long
de six pieds, et rond par le bout comme une palette.
Le sieur Manie, missionnaire, qui dtait aux Matatanes,
ayant appris l'arrivie d'un navire, s'etait mis dans cette
pirogue pour y venir; mais apres avoir navigud un jour il
tourna et il eut peri si un n6gre ne P'eit retire en nageant.
II prit le chemin de terre et arriva le lendemain avec
six negres.m
Que dites-vous de ces missionnaires qui s'embarquaient
sur une frele pirogue, afin de parcourir en pleine mer
environ cent soixante milles marins, et cela sur une
c6te qu'aujourd'hui encore on ne connait pas, et que
surtout on redoute ?
Bref, M. Manic finit ses jours et fut enseveli aux Matananes. Or, il me fut racont6 par quelqu'un d'autoris6 que
son so4venir eait encore vivant parmi les populations que
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je venais visiter. On montrait encore, m'assurait-on, l'emplacement de sa maison et son tombeau.
Vous devinez, n'est-ce pas, combien j'itais intrigue et intiresse. M'avait-on fidilement renseigni? Jusqu'alors nous
n'avions rien decouvert qui nous rappelit nos anciens missionnaires; c'est dans ce coin, oa ils n'ont fait que passer,
qu'on allait nous parler d'eux ?
Mon impatience perqait, mais il fallait la templrer; je
I'avais sans peinecommuniqude a M. Lasne et A M. Bertrand.
II fallut d'abord faire honneur au ddjeuner que nous
avait prepard ce dernier; rien de plus facile, cinq heures de
chemin avec une simple tasse de cafd nous disposaient A
toutes les concessions. Notre cher confrere voulait nous
montrer ce que peut, dans un pays sauvage, une grande
habilete jointe a une cordialiti extreme. Un bon point.
Les visites se succiddrent ensuite. Oh! ces visites, toujours les mimes, interminables, avec accompagnement de
poulets, de canards, d'oeufs, de -riz qu'il faut accepter et,
comme on dit dans mon pays, <<reconnaitre . J'acceptais,
je reconnaissais, je me montrais aimable. M. Lasne avait
rdussi A s'esquiver. I1 dtait parti aux renseignements... Le
soir, je le vis rentrer presque decourag6... ( Je n'ai pu, me
dit-il, tirer un seul mot; non seulement je ne vous apporte
aucun detail, mais je n'ose vous promettre une esperance;
personne n'a la moindre idde, le moindre souvenir, vos
documents doivent dtre erronds, sinon fantaisistes. v
Quelle douche sur mon enthousiasme!
Rien encore de perdu... Pendant que nous discutons sur
les moyens a employer afin de delier les langues, un chef
indigene se fait annoncer. Vite qu'il entre! C'est peut-etre
la clef de rLnigme qu'il nous offre... Helas t non, trois fois
non! Dans un langage fort imagind, ii m'apprend d'abord
que je suis un grand personnage et, comme tel, je dois me
soumettre aux usages et coutumes de la contrde, sous peine
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de perdre mon prestige et celui de la Mission... C'estgrave,
que va-t-il nous dire, mon Dieu 11 menage ses effets.
*Demain, continue-t-il, toute la population viendra danser en votre presence Je vous demande de I'avoir pour
agreable et j'attends votre reponse. a
Misericorde! toute la population! Nous voyez-vous presidant sans rire aux exercices choregraphiques d'un millier
de personnes? Et cependant, qu'auriez-vous fait A notre
place ? 11 s'agissait de ne froisser personne l M. Bertrand
m'assurait que ce n'itait qu'une simple presentation sous
une forme originale et honnite. Ma reponse fut affirmative.
Nous procidions, le lendemain, a Pexamen d'un trhs
vieuxmanuscrit dont, grace a la diplomatie de M. Lasne,
j'ai pu me rendre possesseur. Nous tachions de pinetrer les
secrets que cette langue malgache, icrite en caracteres ara,
bes, derobait a notre intelligence, lorsque nos oreilles perqurent distinctement les premieres mesures d'un pas redoubld
exicute par une douzaine d'accorddons.
C'etait le moment solennel, qu'allions-nous voir? La fameuse population... et, sur deux rangs, dans un ordre parfait, jeunes filles, femmes, jeunes gens defilent devant nous
se balancant en cadence et nous adressant, de la tite, un
respecteux salut. Les chefs fermaient les rangs. Sur un
signe, arrit et silence complets... Un petit discours bien
senti et on depose A nos pieds encore des oies, encore des
canards, encore des oeufs... Je dis A ces braves gens combien je suis touchd de leur manifestation sympathique, je
me montre aussi genereux que me le permet ma pauvre
bourse et profite de I'occasion pour leur expliquer combien
nous les aimons, sommesdesireux de leur etre utiles et surtout l'importance que nous atachons a 'education et a la
formation de tous ces enfants nombreux qui passent leur
jours a parcourir la brousse.
La reponse ful aimable et embarrassee, les accorddons

se mirent en branle et la longue theorie se developpa, contournant la colline et ddroulant ses anneaux en harmonieuses ondulations. C'etait fini.
II est evident que nos confreres sont places li au centre
d'un vaste champ A defricher, il est certain que, A considerer seulement la surface, le travail parait facile. Its rencontreront pourtant de rudes obstacles.
D'abord la ddfiance des families mise en eveil par unfait
malheureux qui a precede notre etablissement, et puis la
tradition, cette malheureuse tradition qui a son bon c6td,
mais qui ileve aussi des barriires au diveloppement de la
civilisation dvangdlique. Le mahomitisme a imprime un
caractere en diclin assez apparent pour la rdsistance.
Un certain nombre d'enfants fr6quentent nos ecoles, ils
ont Iesprit ouvert, une grande faculth d'assimilation;
quelques-uns sont assez instruits pour etre, sur leur demande, admis aux sacrements. J'en ai confirme une quinzaine. Malgrd tout, la majoritd risiste encore.
M. Bertrand, qui les connait, ne se dicourage pas. II a
raison. Pour attirer son monde, ii donne le dimanche soir
des seances de lanterne magique. Plus de 5oo personnes se
pressent alors chez lui. Et pendant que defilent sous les regards ebahis les images saintes, dans une conversation familiere notre confrere enseigne l'histoire sainte, le cat6chisme et ses petites instructions ; on les dcoute religieusement. C(a c'est la semence, nous aurons plus tard la floraison, et un jour des fruits mirs et vermeils seront la recompense disiree d'une ou de plusieurs vies de labeur, de genirositi, de pieux divouement.
Les jours passent vite dans ce pays oi, toujours d'apres
notre aind, il fait bon vivre. Je songe au depart, j'y songe
avec regret, je conserve nianmoins mes illusions sur les souvenirs de M. Manid, car nous n'avons pas termin6 avec
lui.
Avant de dire adieu i Ambohipeno ou Ivohipeno, je d6-
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cidela creation d'un nouveau centre d'dvangelisation par
les enfants. M. Bertrand va nous idifier une maisond'icole
A Ivato, bourg populeux'situd A 4 kilometres de la residence, et notre jeune confrere, M. Brunel, sera charge d'y
porter la bonne parole. Son activiti trouvera la un element
pas trop refractaire, il aura la consolation d'offrir des ames
regenerees a Notre-Seigneur.
Je ne vous ai encore rien dit de Farafangana. Sous la prudente direction de M. Lasne, ce poste a pris une importance
considerable. L'installation est parfaite, I'eglise est superbe,
c'est la merveille de nos eglises; les ecoles comptent plus de
2oo enfants externes, se presentant tous les jours avec une
regularitd remarquable et douds d'une extdme facilitd pour
apprendre.
Un grand nombre sont admis aux sacrements, et cessueces spirituels sont de nature A consoler d'une foule de petites miseres inherentes A toute vie, A la n6tre en particulier.
M. Fabia, nouvellement arrive, s'est d6ej mis courageasement a i'aeuvre. Enseigner le b, a, ba pour arrriver a
faire pinetrer un rayon de foi dans les jeunes Ames est
chose qu'il a comprise. II suivra 'exemple de M. Lasne et
sera pour ce confrere un aide precieux. Je n'ai emporti de
Farafangana que de consolantes impressions.
De retour a Fort-Dauphin je me suis hat6 de voir le
Monsieur autoris6 qui m'avait renseigni sur l'histoire de
M. Manid... a He bien ! me dit-il, vous avez reussi, n'est-ce
pas? - Hl6as non! rien I rien! rien ! voila tout ce que j'ai
obtenu...- Pas possible...- Non seulement possible, mais
d'une exactitude brutale...- Ah! c'est comme qa? dcoutezmoi, voici les faits...
a I1y a deux ans, me trouvant a Ambohipeno, j'ai pa
mettre la main sur un vieux manuscrit relatant les fails
et gestes des Antemours. Or, dans ce manuscrit, on peat
lire qu' l'Ppoque de la premiere occupation du sud de
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Madagascar par les Franqais, quatre blancs se transport&rent aux Matatanes. Ces blancs avaient nom Manid,
Diori, Delisle et un inconnu. Manid, considere comme
le plus grand, mourut dans la region et fut enterri pres
d'Ivato.
a Notez que ce ricit est en parfaite concordance avec ce
que nous lisons dans tous les ouvrages de cette epoque.
- A qui, demandai-je a mon interlocuteur, parmi les
indigenes, dois-je m'adresser, pour avoir confirmation de
ces details ? - A qui? mais c'est bien simple, interrogez
Rahamastokarivo, c'est 'homme le plus au courant de
l'histoire nationale.
Je m'empressai de prendre par 6crit le nom kilomitrique
de Rahamastokarivo que jamais n'eit conserve ma memoire et remerciai mon bienveillant informateur.
J'expediai aussit6t deux lettres a M. Lasne et a M. Bertrand, les priant de vouloir recommencer leurs recherches,
d'interroger, d'insister, de mettre les points sur les i et surtout de ne pas negliger le personnage de marque, le fameux
et indispensable Rahamastokarivo.
Je transcris simplement la reponse qui, ces jours derniers, m'est venue d'Ambohipeno:
* MONSEIGNEUR,

a Votre benddiction, s'il vous plait.
SLa lettre que vous m'avez adressde, contenant les nouveaux renseignements que vous avez pu recueillir m'est
arrivie en son temps. Aussit6t je suis parti en campagne,
nanti des armes que vous me fournissez. J'ai pose brutalement des questions, et me suis tout d'abord informi de
1'endroit exact oft devait se voir encore la tombe de
M. ManiC.
c C'est alors que j'ai appris unechoseabsolumentextraordinaire. Nos indigenes, le croiriez-vous, s'itaient imagi.ne que les recherches que vous avez commencees et que je
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continue avaient pour but de decouvrirles assassins de
M. Manie et de tirer vengeance de ce crime sur leurs descendants. Oui ! s en etaient la; c'est-a-dire persuades qu'on
les rendait responsables de la mort de notre confrere, lequel, en realiti, n'a et4e objet d'aucun attenta et a succombe aux atteintes de la fievre.
c J'ai dissipe leurs craintes en leur montrant ce qu'ells
avaient d'absuide; les langues se sont diliees et void ce
qu'on m'a raconte:
a Un grand Vusaha, disent les Antemours, s'appelait
M. Menii (Manie). 11 vint se fixer aux Matatanes et y sejourna quelque temps. 11 distribua aux populations des
perles et des bracelets qui existent encore et que j'ai vus,
en ichange des poules et des vivres qu'on lui donnait.
a M. Manie avait bati sa maison sur une petite colline separant et dominant les deux villages de Voasary et d'lvato
et entouri de rivieres.
a Les habitants m'ont designe 1'emplacement de cette maison et m'affirment que c'est la tout pres qu'il fut enterrd.
Selon la coutume du pays, une pierre grosse comme les
deux poings fut placie sur sa tombe. Les anciens, entre autres Rahamastokarivo, disent se souvenir parfaitement qu'a
1'6poque de leur premiere jeunesse, ils oat souvent entendu
leurs grands-parents leur difendre de prendre leurs ebats
sur la tombe du grand blanc.
« Le terrain autrefois occupi par la Mission est aujourd'hui plantd de cannes Asucre.
* M. I'administrateur civil, tres interesse a cette question
-il ecrit un memoire sur les Autemours, - avait bien
voulu m'accompagner. Moyennant certaine petite conpensation que j'accorderai, les gens ont consenti sur sa demande a enlever les recoltes. Je reviendrai done dans quelques jours.
a Avant de nous retirer,nous avons converse amicalement
avec les nombreuses personnes qui nous entouraient.
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Voyons, leur avons-nous dit, puisque vous connaissez si
bien tous ces evinements, vous devez igalement savoir ce
que sontdevenus les objets appartenant. au missionnaire ?
c Certainement, rdpondent-ils : quelque temps apr6s sa
mort, son frere est venu avec un navire et a tout emporte.
Ce fr6re s'appelait Equiche (Auguste).
* Je crois que nous agirons sagement en posant un point
d'interrogation apr6s cette reponse... Vous verrez que nous
finirons par dicouvrir quelque chose.
4 Ce qu'il y a de remarquable,c'est que ces mimes braves
gens ne se souviennent nullement du passage dans ces
memes rigions des autres blancs dont vous me donnez les
noms. En les pressant un peu, ils finissent pourtant par
avouer que Diose ne leur est pas tout a fait inconnu.
SJ'esp6re, d'ici a peu de temps, pouvoir adresser AVotre
Grandeur un rapport plus complet et plus satisfaisant.
Dans tous les cas je vous tiendrai au courant de mes demarches, et plaise a Dieu que je puisse ajouter, de mes
succes...
w Je suis , etc.

Si vous y consentez nous attendrons les lettres et les
rapports de M. Bertrand pour continuer notre petite correspondance.
Priez pour nos personnes, pour nos ceuvres et croyezmoi
-- J. CROUZET, C. M.
Tout a vous en Notre-Seigneur.
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continue avaient pour but de decouvrir les assassins de
M. Manie et de tirer vengeance de ce crime sur leurs descendants. Oui ils en etaient la; c'est-a-dire persuades qu'on
les rendait responsables de la mort de notre confrere, lequel, en realiti, n'a it6 I'objet d'aucun attentat et a succombe aux atteintes de la fievre.
c J'ai dissipi leurs craintes en leur montrant ce qu'elles
avaientd'absurde; les langues se sont delikes et void ce
qu'on m'a racont :
a Un grand Vusaha, disent les Antemours, s'appelait
M. Menie (Manid). II vint se fixer aux Matatanes et y sejourna quelque temps. It distribua aux populations des
perles et des bracelets qui existent encore et que j'ai vus,
en cchange des poules et des vivres qu'on lui donnait.
a M. Manie avait biti sa maison sur une petite colline sparant et dominant les deux villages de Voasary et d'lvato
et entour6 de rivieres.
* Les habitants m'ont d6signi l'emplacement de cette maison et m'affirment que c'est Ia tout pris qu'il fut enterri.
Selon la coutume du pays, une pierre grosse comme les
deux poings fut placie sur sa tombe. Les anciens, entre autres Rahamastokarivo, disent se souvenir parfaitement qu'i
1'poque de leur premidre jeunesse, ils ont souvent eatendu
leurs grands-parents leur ddfendre de prendre leurs ebats
sur la tombe du grand blanc.
a Le terrain autrefois occupi par la Mission est aujourd'hui plantd de cannes A sucre.
* M. Padministrateur civil, tres interesse a cette question
-il ecrit un memoire sur les Autemours, - avait bien
voulu m'accompagner. Moyennant certaine petite conpensation que j'accorderai, les gens ont consenti sur sa demande a enlever les r6coltes, Je reviendrai done dans quelques jours.
* Avantde nous retirer,nousavons conversd amicalement
avec les nombreuses personnes qui nous entouraient.
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Voyons, leur avons-nous dit, puisque vous connaissez si
bien tous ces evinements, vous devez 6galement savoir ce
que sont devenus les objets appartenant. au missionnaire ?
c Certainement, repondent-ils : quelque temps apres sa
mort, son frere est venu avec un navire et a tout emporte.
Ce frere s'appelait Equiche (Auguste).
a Je crois que nous agirons sagement en posant un point
d'interrogation apres cette reponse... Vous verrez que nous
finirons par d6couvrir quelque chose.
* Ce qu'il y a de remarquable,c'est que ces memes braves
gens ne se souviennent nullement du passage dans ces
memes regions des autres blancs dont vous me donnez les
noms. En les pressant un peu, ils finissent pourtant par
avouer que Diose ne leur est pas tout a fait inconnu.
4 J'esp6re, d'ici a peu de temps, pouvoir adresser a Votre
Grandeur un rapport plus complet et plus satisfaisant.
Dans tous les cas je vous tiendrai au courant de mes demarches, et plaise A Dieu que je puisse ajouter, de mes
succes...
• Je suis a, etc.

Si vous y consentez nous attendrons les lettres et les
rapports de M. Bertrand pour continuer notre petite correspondance.
Priez pour nos personnes, pour nos ceuvres et croyezmoi
f J. CRoUZET, C. M.
Tout Avous en Notre-Seigneur.

AM

RIQUE

Les renseignements qui suivent, tour • tour consolants ou cause de
graves inquietudes, se rapportent i ces Etats qui composent ce que
'on appelle l'Amdrique latine. L'esprit est quelque fois vraiment
diconcert6 de voir tant de foi et d'enthousiasme religieux a c6te de
tant de troubles et de guerres civiles. - Nous allons citer en quelques lignes une vue generale et un resume de I'histoire de cette
Amerique latine qui, en donnant les origines, aide un peu 1'esprit
du lecteur a s'orienter au milieu des recits quotidiens.

L'AMERIQUE LATINE
Ne fat-ce que par la langue qui s'y parle encore - ici
1'espagnol, a1 le portugais, - chacun reconnait que deux
nations latines ont exerct, sur ces divers peuples de 1Amrique, leur action.
Deux grands peuples, en effet, deux idiomes se sont partagi le nouveau monde suivant 'arbitrage d'Alexandre II.
Cepape donna trois bules pour rigler le diffdrend qui s'etait
eleve entre Jean II, roi de Portugal, et Ferdinand V, roi
de Castille, au sujct de la possession de ces vastes regions;
la plus cilibre, celle qui trancha toute la difficultd, est la
bulle Inter catera,du 4 mai 1493. En vertu de cette bulle,
il traca sur une carte, qui existe encore au musee Borgia
de la Propagande, une ligne ideale A l'ouest des Ajores et
du Cap Vert. Le roi de Castille devait possdder les terres,
lies ou continents a dicouvrir a l'ouest de cette ligne, et le
roi de Portugal, celles qu'il decouvrirait a I'orient de cette
meme ligne; selon une concession anterieure, Eugene IV
accordait a ce dernier souverain les pays a dicouvrir en
Afrique et en Ethiopie. La ligne de demarcation tracee par
le pontife est au 55' degri longitude ouest de Paris et coupe

une partie de l'Amerique du Sud. Cest pour ce motif que
le Bresil a edt portugais, tandis que les autres parties de
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ce meme continent qui se trouvaient A l'ouest de cette division sont devenues espagnoles.
Le but de la conquete de ces nouvelles terres itait clairement indiqui dans la bulle pontificale.
L'histoire de F'vangilisation de l'Amerique latine est
facile a faire. Jules II envoyait, en 1512, deux iveques aux
iles de Saint-Domingue et Porto-Rico. Sept ans apres, en
1519, Lion X envoyait Julien Garces dans le Yucatan oi
il fonda la ville d'Angelopolis, pres de Tlascala. II instituait
Alesandro Giraldini eveque de Saint-Domingue, avec les
pouvoirs de legat a latere,et le chargeait d'organissr la religion dans ces contries nouvelles. Adrien VI, en i522,
donnait A lile de Cuba son premier evdque. En 1527,
ClIment VII accordait au Mexique son premier prelat, dans
la personne de Jean de Zumawaga, de l'ordre de SaintFrancois; et, trois ans plus tard, il nommait un eveque a
Venezuela. Sous Paul III, sont cres les sieges de Guatemala, de Lima et de Quito. Nous sommes au milieu du
seizi6me siecle, cinquante ans apres Ia decouverte de l'Amerique : le Bresil et le Chili ont des iveques et tout le nouveau continent possede une hierarchie ecclesiastique. II
suffira aux successeurs de ce pape de la developper et de
l'accroitre, suivant les besoins des fiddles. C'est ce qu'ils ne
cesserent de faire jusqu'a la fin du dix-huiti6me siecle, encourageant les efforts et le zMle du clerg6 amdricain. aA
cette 6poque, la religion et la civilisation 6taient florissantes
dans toute l'Am6rique latine; pendant que la Revolution
parcourait l'Europe, renversant les autels, brisant les
tr6nes, toute l'Eglise d'Amerique, ignorant ces troubles,
servait Dieu et jouissait du bienfait de la paix. Ce n'itait
plus ce monde inconnu aux anciens et que souillaient des
sacrifices humains. D'une mer a l'autre, du nord au midi
se dressaient des villes et des forteresses qui, pour le nombre
des habitants, la grandeur des palais, le disputaient aux
villes d'Espagne, de France et d'lalie. Les basiliques res-
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plendissaient de Feclat de l'or et de l'argent et entendaient
retentir dans leurs murs le nom suave du vrai Dieu.
D'insignes sanctuaires, didies A la Reine du ciel, temoignaient partout de la pidti des habitants. Des colleges
nombreux, des academies, des dcoles, des h6pitaux, des
monasteres attestaient la liberalitd des pasteurs et du troupeau. Les routes ouvertes A grands frais parmi de hauteset
difficiles montagnes prouvaient la vigilance des chefs des
Etats, dont plusieurs furent eveques. Mais une oeuvre plus
belle s'etait accomplie. Le Christ avait vaincu, le Christ regnait, le Christ gouvernait. L'herisie avait ete chass6e,
'idolitrie presque compl6tement dteinte : c'est A peine si
parmi tant de centaines de mille habitants on en trouvait
quelques-uns qui ne s'appelassent point chrdtiens et catholiques., Ces paroles, dites au Concile pldnier de rAmdrique
latine, tenu a Rome en 1899, depeignent bien l'dtat de cette
chritientd florissante qui embrassait plus de la moitid du
Nouveau Monde.
Mais, au commencement du dix-neuvieme siicle, la
Revolution, qui avait ibrar'- l'Europe, franchit les mers
et brisa les liens des divers pays de IAmirique latine avec
leur mere-patrie. Se constituer en rdpublique fut facile;
mais bient6t, sous cette forme du gouvernement, les pouvoirs publics chercherent A opprimer la religion catholique,
et l'Eglise, la aussi, eut a offrir a Dieu des martyrs'.

COLOMBIE
Une lettre adress6e a un missionnaire contient ces renseignements:
8 fevrier 1903.

Les pertes douloureuses que nous avons faites (la mort
de MM. Arias et Blanche) nous ont permis de constater
I. Dictionnaire de thCologie, par Vacant. V*Amerique latine.
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1'affection et l'estime qu'on a toujours pour nous en Colombie. Plusieurs offices funebres ont td cdldbris pour nos
chers ddefnts par le clerge siculier : a Popayan, Call,
Buya, Sainte-Rose, etc., et cela motu proprio.
A Sainte-Rose et a Tunja, l'on a fait la conference sur
les vertus et bons exemples de nos chers defunts. J'esplre
que du haut du ciel ils continueront A s'intiresser a cette
chere province.
La guerre civile desole toujours cette ripublique digne
d'un meilleur sort.
Les departements les plus dprouv6s sont maintenant
Panama, oui nous avons des missionnaires et des Filles de
la Charitd, et le Cauca.
Plusieurs chefs out rdussi a s'dvader des prisons de Bogota, etla guerre arepris plus violente.En ddcembre 19o0,
une grande bataille a iet livrde; ii y a eu beaucoup de
morts de part et d'autre, sans avantages apprdciables.
En janvier de cette andne, nouvelle bataille A Facatativa,
ob les insurgds eurent plus de deux cents morts. Vous connaissez les combats de l'Isthme ( Panama et Colon) oiu sont
des Maisons de Filles de la Charitd, et les triomphes du
general Alban. Hdlas! il a, lui aussi, succomb6. Un boulet
Pa frappi en pleine poitrine, sur le pont du navire qu'il
commandait; le navire lui-mdme a could peu apr6s,
avant qu'on ait pu retirer les restes du gineral, lequel a
pour sipulcre la bale de Panama, qu'il asi courageusement
defendue. La veille de sa mort, ii s'dtait confessd, ii avait
communid, comme il avait l'habitude de le faire Ala veille
de toutes les batailles qu'il livrait. La situation est plus
grave peut-dtre que jamais a cause surtout de la division
profonde qui existe entre les partis et elle reclame des
prieres.
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SALVADOR
Lettre de M. Charles HTUmIN, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur gdenral.
San Salvador, 24 mai 19ol.

Vous recevrez volontiers, je Fespdre, un petit compte
rendu de nos travaux.
Une paroisse composde de cinq villages, separes entre
eux par une distance de io a 15 kilom6tres, dont les chemins sont presque impraticables, donne au pretre charge
de Padministrer une besogne A la fois incessante et accablante. Telle est celle que nous venons d'ivangeliser en
trois mois et demi. Ses cinq groupes de population
s'appellent: San Antonio de los Ranchos, Las Flores, San
Isidro, Cancasque, Potonico. San Antonio, qui en est
comme le chef-lieu au point de vue spirituel, parce que 1a
reside le curd, compte 6 6oo habitants.
Je ne vous parle pas de la fiddliti de tous ces paroissiens
aux exercices de la Mission, a la messe de chaque missionnaire d'abord, aux catdchismes quotidiens, aux grands
sermons du soir. En ce point, ils ont iti admirables.
A propos du catichisme, je ripete ce que je vous disais
dans une autre circonstance: 4 C'est 'coeuvre capitale en
ces contries, vu Pextr6me ignorance qui regne. o
Les confessions se sont elevies au nombre de 5 025.
Excepti pour un noyau de personnes pieuses, car le cur6
est excessivement zie6, bien que malade, les deux tiers
sont des retours.
Avec Azacualpa et Guarita (Honduras) oui nous sommes
allis deux missionnaires, M. Potier et moi, la somme
totale des confessions arrive a 6 6 5o. Tel est le resultat de
sept missions, du 18 dicembre

900o au 3o avril 190o.

Nous confessons chaque jour, consacrant habituellement
cinq heures Ace travail.
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Les mariages de personnes vivant auparavant en union
libre et qui ont det ldgitimds montaient, &notre depart, a
70. Is sont ddji 80 et plus, nousecrivait ces jours-ci le bon
curd de San Antonio de los Ranchos.
Guarita est une ville de Honduras, aux frontieres du
Salvador. Pendant que M. Vaysse regagnait San Salvador
pour y donner les exercices spirituels au clergd, nous y
allions comme pour nous y reposer.
Honduras! Quel pays triste et disert! Ce sont des montagnes abruptes et sauvages, des plaines rocheuses et
steriles, des forits vierges o6 croissent en abondance le
sapin et d'excellents arbres pour bois de construction ! La
s'eleve du bdtail, on y cultive le tabac et l'indigo; de II
aussi on extrait le calcaire: ce sont les richesses du pays.
Notre entree a Guarita, le 27 janvier, fut un vrai
triomphe. Tous paraissaient dtre sortis du fond de leurs
tristes reduits pour nous accueillir.
Mais le lendemain, ala messe, on comptait une vingtaine
de personnes. Quel refroidissement subit, et, de notre
part, quel ddsappointement! Nous comprimes qu'il fallait
lutter contre l'indiff6rence pratique.
Sans nous decourager nous nous mimes I'ceuvre. Peu
a peu on vint nous dcouter; on assista au catechisme, on
se mit A I'apprendre; les w orages *, c'est-a-dire nos sermons, selon la pittoresque expression du curd, tomberent;
on se confessa.
La grande bonti de Mgr Velez, dont la perte subite et
cruelle est encore pleurde en Honduras (il mourut en
tournde pastorale), nous encouragea puissamment. Sa
Grandeur nous envoya en des termes les plus sympathiques ses souhaits de bienvenue, mille felicitations et
tous ses pouvoirs.
M. Ie Cure, de son c6td, nous prdta un ferme appui.
Depuis quarante ans qu'il dtait dans cette paroisse, jamais
on ne l'avait vu si zild. I1 apostrophait chacun de ses
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paroissiens lorsqu'il les rencontrait, leur demandant s'ils
avaient gagni la Mission, et les y engageant vivement.
De telle fagon que, quand nous partions, le 2I fevrier,
une foule immense avait quitti sa chaumiere et fixz sa tente
a Guarita meme. Un riche monsieur de la ville, notre ami
et protecteur, fervent chritien, au dire du curd, a parce
qu'il avait fait des dons a I'dglise a, mais... iloigne des
sacrements depuis trente ans, nous avouait que jamais,
mime lors de la visite episcopale, on n'avait vu pareille
affluence.
Aussi la besogne fut accablante ! On peut dire que tous
les vices ataient en grand honneur, et contre eux il fallut
faire face avec intr6pidite.
Le protestantisme aussi avait jeti dans les Ames un froid
glacial. Son partisan et propagateur le plus influent etait le
commandant du lieu qui, chaque dimanche, faisait a ses
hommes un preche en Fegle. Les jours de semaine, debout
sur le seuil de sa porte, la Bible entre les mains, ii montrait
ce livre a qui voulait le voir, en disant sans se lasser:
a Ici est toute la religion. * I1 fut gagne, non pas tant par
la force de la discussion, que par la bonti et la douceur.
Mon compagnon lui fit entendre de sages raisons. Le
peuple qui avait dit d'abord du missionnaire qu'il perdait
son temps avec un tel homme, vit le commandant changer
de conduite, sc confesser et rdtracter toutes ses erreurs.
Dans ce Guarita mime, la confession des hommes fut
superieure en nombre a celle des femmes. Jugez-en :
563 hommes, 499 femmes.
lime semble encore voir M. le Cure, venerable vieillard
de soixante-quatorze ans, faire ranger ses domestiques
autour de la table, afin qu'ils pratassent une oreille attentive A la lecture journaliere. Lui-mdme I'interrompait de
temps en temps pour l'assaisonner d'un petit commentaire
qui, au fond, ne manquait pas de seli
Nos fetes du bienheureux Clot nous ent rappel6s dans
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notre chore oasis de San Jacinto, et nous ont donnej str It
terre, comme un reflet di ciel.
Sur ces entrefaites, c'est-a-dire le 16 mai, arrivait notre
Visiteur, M. Bret, dont le passage au milieu de nous a eit
une benediction.

Charles HTrumN.

GUATEMALA
Les renseignements suivants nous furent donnes par un
missionnaire du Guatemala, en 1899. Depuis lors, la
situation n'a guere change :
£ Tous les couvents d'hommes et de femmes, ayant &et
secularisis et confisques par le gouvernement, it n'y a,
dans la Republique, que les Lazaristes et les Filles de la
Charit6. Le clergi siculier est tres peu nombreux et compose en panie de prdtres venus du dehors; il n'y a pas en
jusqu'ici de siminaire.
a En consequence, le peuple, qui est catholique - et surtout les gens de la campagne - sont dans un tres grand 6tat
d'ignorance pour les choses de la religion.
* Nous ne pouvons pas y remedier, vu notre petit
nombre et nos oeuvres dans la capitale. Nous sommes
quatre. L'un de nous s'occupe des Soeurs du dedans et
du dehors, Salvador, Nicaragua et Costa-Rica; quand
it fait sa tournee, it est absent trois mois. II s'est chargi
des icoles des Sceurs de la Maison Centrale, ofi sont reunies de sept A huit cents enfants, des Dames de la Charite, de nombreuses confessions d'hommes, etc.
a Les autres missionnaires, dont I'un est deja Agd. sont
absorbes par le ministdre spirituel de I'h6pital (six cents
malades), et de l'hospice des vieillards et des orphelins
et orphelines (quatre cents personnes); des Enfants de
Marie, etc. II nous est done impossible de rien entreprendre en fait de missions.
a On nous a propose d'dtablir une mission a Quezalte.
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nango, o6 les Filles de la Charitd desservent I'h6pital
et oi l'on pourrait faire un bien immense, mais ii ya bien
des obstacles.
a La situation des pauvres gens de Guatemala est certainement pire que celle de beaucoup d'habitants des pays
infideles; et ce sont des catholiques ! Mais ils ne savent
rien, parce qu'il n'y a personne qui les enseigne. Les cures
se contentent de baptiser les enfants et d'administrer les
mourants, quand ils peuvent; les paroisses sent aussi
grandes que nos dioceses de France; il n'y a qu'un seul
pretre et pas mrme dans toutes. II y avait quarante
paroisses sans cure, quand je suis parti, en fevrier dernier.
SS'il y a un pays au monde digne des CEuvres de SaintVincent et ndcessiteux au supreme degrd, on peut assurer
sans crainte d'exagerer, que c'est bien la Ripublique de
a F. P.
Guatimala.
Lettre de la seur- THOULnC, Fille de la Charite,
d la tres honorde mere KIEFFER.
Quesaltenango, 2o avril 1902.
MA TRkS HONORiE MiRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaisl
C'est d'une main tremblante et sous des secousses sans
cesse redpties depuis le 18 courant, Ahuit heures et demie
du soir, heure de ruine et de mort, que je viens vous faire
part de notre malheur.
Nous etions A la chapelle, faisant notre priere, quand,
tout a coup, nous avons senti que le tremblement de terre
redoublait de force, ne nous laissant que le temps de sortir
en courant pour n'etre pas dcrasdes sous la voote de notre
eglise, qui s'est icroulee; la derniere de nous a senti ses
vdtements fr6Ies par un bloc de maconnerie. De nos pauvres
malades, un seul est restd sous les ruines, c'itait un pauvre
amputd qui, pour se preparer k l'opiration, s'dtait heureu-
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sement confessd la veille. Les autres ont pu sortir dans la
cour et, de 1a, voir s'ouvrir tous les murs de I'h6pital. Dans
notre malheur, nous avons cependant des actions de graces
A rendre a Dieu, puisque, sur trois cents personnes, nous
n'avons eu que cette pauvre victime. Toute la ville est
entierement ruinee; pen a peu, chaque jour et i chaque
secousse s'icroulent quelques restes d'editices.
La sainte Reserve de notre chapelle a eti transportee
chez Monsieur notre aum6nier : sa maison menace ruine;
mais, enfin, nous espirons pouvoir y conserver Notre-Seigneur quelque temps encore, au moins jusqu'A ce que le
bon Dieu dispose de nous par la voix de nos supirieurs et
des autoritis civiles, de qui nous dependons.
Tout le monde est reduit au meme point que nous : il
n'y a plus une maison habitable dans la ville: vetements et
provisions sont restes sous les decombres, les gens meurent
de faim et la saison des pluies va venir. Les conduites d'eau
se sont brisces, on a et6 privi d'eau potable pendant quatre
jours; les fours etaient detruits : on ne pouvait plus faire
de pain.
Bient6t apr6s le choc epouvantable de vendredi soir, la
lumiere ilectrique s'est eteinte; puis les fils, en se choquant, ont allumi un incendie qui a divor6 tout un quartier. Quelle nuit sinistre et parlant bien haut de la justice
de Dieu irrite contre nous! Un scapulaire du Mont-Carmel
a detourn l'incendie, et c'est un homme de bien qui l'a
lanc6 au nom du Pre, du Fils et du Saint-Esprit. Deux
jours avant la catastrophe, des demi-savants, des tdudiants
avaient icrit des horreurs contre la religion a propos de
la visite prochaine de Mgr I'Archeveque, et c'est dans
le local meme oti se composaient les sarcasmes et les
calomnies que le feu a iclatd; il est detruit entierement,
mais les blasphemateurs sont encore debout et lancent de
nouvelles imprecations contre Monseigneur, disant que
tous ces malheurs sont ses avant-coureurs.
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Je vous prie, ma tris honoree Mere, d'excuser une manvaise icriture, je ne suis pas maitresse de ma main, mais
mon caeur vous est toujours respectueusement soumis et
affectionni en Notre-Seigneur.
Sceur THOULUC.

BRESIL
Lettre de M. Pierre RocHA, prdtre de la Mission,
A M. FuT, Superieur gendral.
Bahia,

15

janvier 9go0.

MoNsIEUR Tr TRES HONORA PtRE,
Votre benddiction, fil vous plait.
I'ai lhonneur de vous adresser la relation des missions
prcchees dans le courant de fannee 19go, par les deux ouvciews de la Mission de Bahia, M. Vaessen et celui qui vous
6crit ces lignes.

Pendant I'annie igo , nous avonsprech quinze missions.
Voici d'abord notre ordre du jour :
4 heures. Lever.
4 h. lo. Oraison.
4h. 3/4. Premiere messe, suivie d'une instruction et d'un
eaxichisme.
De6 h. 1/2 a 11 h. 1/2. Confession des femmes.
Si h. 1/2. Petites heures.

Midi. Examen particulier, diner, recriation.
i h. 3/4. R6citation en commun de vapres, complies,
maties et laudes.
a h. 1/2 a 6 h. 1/2. Confession des hommes.

6 k. 12. Sermon pricedd du chapelet chanti par le peuple.
7 h. 3/4. Salut du Tres Saint Sacrement.
8- heures. Examen particulier et souper.
9 heures. Priere du soir et souper.
Tous les jours se ressemblent depuis celui de louver-
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ture jusqu'a celui de la cl6ture. Quand nous arrivons dans
une paroisse, nous y trouvons deja trois a quatre mille personnes accourues de loin pour assister aux saints exercices,
et ce nombre va en augmentact: chaque jour, atteignant
parfois le chiffre de dix mille.
Tout ce monde loge a la belle 6toile ou dans des huttes
improvisees pour la circonstance.
De grand matin la foule se reunit et chante le petit office
de la sainte Vierge. Matin et soir la predication se fait en
plein air, les eglises etant partout insuffisantes.
On prepare une estrade qui sert a la .fois de chaire et
d'autel pour le saint sacrifice. L'autel est surmonte d'un dais
tapissi de toile de coton avec franges et couvert d'un toil
en tuiles, afin d'abriter le pretre contre le soleil et la pluie.
Pendant la journde, pour ne pas laisser les foules dans
I'oisivetd, on les occupe a des travaux materiels.
Le Directeur de la Mission devient forcement architecte,
entrepreneur, chef d'dquipe, et, avec ces milliers de travailleurs, it repare les eglises, construit des chapelles, ouvre des
routes, eleve des calvaires, itablit et cl6ture des cimetieres.
Les populations oii nous donnons la mission retirent
ainsi de grands avantages matiriels de notre passage, par ces
diffirents travaux d'utiliti publique. Notre premiere mission cut lieu a Itabaiana, dans la province de Sergipe, diocese de Bahia.
Partis le 26 janvier 19or, par le chemin de fer des Anglais, nous arrivames A cinq heures a Timbo, derniere
station, oui nous attendaient nos mulets. II nous restait
a parcourir 87 kilometres. Sans retard, enfourchant nos
montures, nous pames faire encore 2o kilom6tres traversant, non sans danger, la riviere Itapicuru, coulant i pleins
bords, dont le fond est forme de pierres lisses et glissantes. M. Vaessen, qui en itait a son premier voyage,
s'en tira a merveille. C'est A peine si les ronces da chemin
lui causerent quelques Egratignures i la figure. En tra-
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en avant sur le cou du cheval, ou les rejeter en arriere sur
la croupe de l'animal. On calcule que sept mille personnes
assisterent a cette mission.
Plus de la moitii de la multitude n'a pas pu se confesser,
faute de pretres pour nous aider, et la moitii des mariages
a faire n'ont pas pu se celebrer. D'Itabaiana nous allames
a Bucacia.
Les habitants de ceue localiti sont bons et hospitaliers,
mais tres pauvres.
Nous trouvames I'eglise dans un itat pitoyable, la facade
menaqant ruine d'un moment a l'autre.
Bien miserable aussi etait notre logement, une chambre
obscure, sans air. Du dehors nous arrivait par rafales une
poussibre skche, trbs fine, qui nous entrait par les narines
et nous remplissait la bouche.
Faute de maisons ou se retirer, le peuple passa la nuit
en chantant le chapelet et criant A Dieu: a Pardon et misiricorde. •
Apres une journee de confessions, les missionnaires ont
besoin de repos. Ne pouvant dormir a cause de ce vacarme,
nous recommandimes le silence de neuf heures du soir a
quatre heures du matin. Un coup de cloche donnait le signal.
L'obeissance de ce bon peuple nous idifia beaucoup. Un
silence sepulcral a rdgn6 pendant toutes les nuits jusqu'a
la fin de la mission. Apres neuf heures on n'entendait plus
une parole jusqu'a quatre heures.
Dans notre troisieme mission, a Picado, nous avons
planti notre plus belle croix de mission. D'une seule piece,
elle mesure 18 metres de hauteur. L'arrivie au village de
ce giant des fordts a &td tout un ivenement. On aurait dit
un roi, entrant majestueusement dans une ville nouvellement conquise; quarante-quatre boeufs, aux cornes ornees
de feuillage et de fleurs, trainaient le colosse, suivi d'un
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grand nombre de cavaliers et d'une multitude de gens a
pied, composant sa garde d'honneur. Les cloches de la
petite chapelle lancaient dans les airs leurs joyeux carillons; les petards, les fusees eclataient par milliers; la fanfare locale exicutait les plus belles pieces de son ripertoire,
et les six mille personnes riunies pour le sermon du soir,
se porterent a la rencontre du symbole sacrd de notre
Redemption, la croix sainte de la Mission.
Je ne vous dirai rien des quatre missions qui ont suivi.
Je mentionne celle de Maroim, oi nous avons constate
plus encore qu'ailleurs la puissance de la grace.
Maroim est l'entrep6t commercial de Sergipe. Outre son
immoralitd, la ville renferme deux loges de francs-macons;
la propagande protestante y est active; le spiritisme y
fleurit, son cabinet de lecture renferme les pires auteurs
modernes.
II y a quelques annies, les RR. PP. Capucins y avaient
commence une mission, mais ils n'avaient pu I'achever, a
cause de 1'hostiliti de la population. M. le Cure de Maroim
ne nous attendait pas. Nous y arrivimes un dimanche.
Bien que la ville soit grande et populeuse, elle nous
parut diserte et silencieuse.
A une personne qui passait, nous demandimes de nous
indiquer la maison de M. le Cure. II nous fit repondre que
la maison curiale etait fermie, M. le Cure se trouvant dans
une paroisse voisine, dont il est charge. Que faire ? Nous
ne pouvions decemment aller a I'auberge. II y avait bien,
cq et 1i, quelques groupes sous les arbres, mais personne
ne s'approchaient pour nous tirer d'embarras. L'eglise
etait ouverte. Nous y entrames pour reciter I'office du jour.
En entrant i l'dglise, nous avions entendu deux hommes
se dire: a Ce sont des pritres de Saint-Vincent-de-Paul. n
Apr6s informations prises, nous apprimes que c'dtaient deux
neveux d'une Fille de la Chariti de Bahia. Ils nous accueillirent avec bienveillance et nous accorderent une genereuse
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hospitalite. L'un d'eux meme se constitua mon infirmier,
pansant une blessure, reste d'une operation subie avant
mon ddpart pour les missions. J'avertis M. le Cure par
lettre. C'est un pretre intelligent, bon, zili.
Malheureusement le temps n'itait pas favorable. C'etait
la saison des pluies, les rivitres debordaient, le pays n'etait
qu'un vaste marecage. Impossible de riunir le peuple.
Cependant M. le Cure ne voulut pas laisser echapper
I'occasion qui lui etait offerte d'dvangeliser son peuple et
la mission fut dicidee. Le bon Dieu intervint. La pluie
cessa et le peuple vint en foule. Meme les principaux de la
ville, les negociants, les employes du gouvernement
demanderent a se confesser. LA, comme partout, nous
eumes i deplorer le manque d'ouvriers et il nous fut impossible d'entendre tout ce monde et de satisfaire a leur ardent
disir de se confesser, malgr6 le secours de M. le Cure et de
deux pretres du voisinage.
De Maroim, nous devions donner les saints exercices
au £ Curral dos Bois a. En deux jours de voyage a cheval,
nous avons franchi les cent soixante-douze kilometres
qui separent Maroim de Garariu, port sur le fleuve Sao
Francisco.
Ce voyage fut tres pinible. Nous celebrions la sainte
messe a quatre heures et, apres avoir pris une simple tasse
de cafe, nous chevauchions jusqu'a midi. Apres une heure
de repos, nous reprenions nos montures jusqu'a la nuit.
J'ai d& changer de cheval trois fois, car si les mulets sont
6tiques, le cavalier ne 1'est pas. Je n'ai pas I'honneur d'etre
connu de vous, mon tres honore Pre, mais je vous dirai
que le cavalier pese lourd et que les chaleurs du Bresil
ne peuvent le faire maigrir.
Le premier soir, nous arrivames i une petite maisonnette
oh le proprietaire nous accueillit avec bienveillance. Mais
ayant appris qu'il vivait en concubinage, je lui dis que nous
ne pouvions pas accepter son hospitalite s'il n- nous pro-
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mettait pas de se marier. 11 me rdpondit que c'etait impossible, me donnant des pretextes futiles. Nous remontAmes
a cheval, malgre notre apprehension d'avoir a passer la nuit
a a belle itoile. Le bon Dieu vint A notre secours et nous
conduisit a une nouvelle habitation oil se trouvaient de
bons chritiens.
A peine avions-nous mis pied Aterre, qu'on vim appeler
Pun de nous pour confesser un pauvre malade a Particle de
la mort, ce qui, grace a Dieu, se fit sans retard.
Le lendemain, je fis une chute terrible, juste chitiment
de mes peches. A la descente d'une colline escarpde, le pied
manqua A mon mulet, je lui tenais cependant la bride
haute et raide. Ensemble nous nous trouvAmes i terre,
mulet et cavalier, etendus Pun a c6td de I'autre. Sans le
secours de saint Raphael, protecteur des voyageurs, sans
Pefficacitd des prieres de 'Itineraire que nous avions recitees le matin, j'aurais etc broy4, me cassant bras et jambes,
et certainement je ne serais pas Avous raconter mon histoire.
Le soir, deji bien avant dans la nuit, nous arrivimes a
Gararu, Nous n'en pouvions plus; pour la premiere fois,
nous avons ce jour-l laiss6. la priere du. soir pour nous
itendre sur nos hamacs, murmurant i peine quelques invocations des litanies de la sainte Vierge.
Combien nous faisons de voyages aussi penibles que celui-la ! Quand nous sommes harasses de fatigue, nous nous
rappelons les voyages bien autrement pdnibles que firent
en Chine nos bienheureux martyrs Clet et Perboyre; cette
pensee soutient notre courage.
A Garari, nous primes un vapeur, puisle chemin de fer.
et nousarrivimes enfin auCurral dos Bois. Le bon Dieu recompensa nos efforts; la mission eutderesrultats splendides.
En quittant.Curral dos Bois, nous avons pinetr6 dans
I'intirieur de la province de Bahia; de ce c6te, c'est un
vrai desert. LA, pendant trois mois, il nous a fallu dire adieu
A toutes les commodites de la vie, a toute civilisation mo-
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derne: ni pain, ni vin, ni biere, plus de fruits d'aucune

sorte. Les distances sont enormes, la chaleur est intense,
le soleil brdlant. Une poussiere subtile vous pentere dans
les yeux, dans les oreilles, dans les organes de la respiration et vous cause une toux incessante.
Je ne m'tendrai pas sur les missions que nous avons
donnees dans ce desert. Je vous citerai seulement la paroisse de Monte-Santo, parce qu'elle a eie evangelisee plusieurs fois par les enfants de saini Vincent de Paul : en
1863, par MM. Glaizes et Simon; en 1873, par MM. Bareil et Saguet; en 1876, par MM. Saguet et Braida; en
x881, par MM. Azemar et Allard; en 1894, par MM. Colombet et Tissandier; enfin en 19o0, par M. Vaesen et
votre serviteur.
Pour precher ces quinze missions nous avons parcouru a
cheval i 248 kilometres, nous avons fait 675 kilometres
en chemin de fer et je ne sais combien de noeuds en naviguant sur les c6tes et sur les fleuves de I'intirieur. Comme
rdsultat total de notre campagne, nous avous eu 21 917
confessions, I 405 confirmations, 974 baptimes, 939 mariages, pour lesquels il a fallu 423 dispenses d'emp&chements divers.
Ces chiffres seraient doubles, si la Mission de Bahia
avait trois on quatre missionnaires.
En terminant, Monsieur et tres honord Pere, permettezmoi de recommander a votre charit6 les missions du Bresil. Ici, plus que partout ailleurs, on peut dire : Messis
multa, operarspauci. Car ce que je viens de vous dire de
la Mission de Bahia, je puis le dire de celles du Caraca, de
Diamantina et de Corytiba. De grace, venez a notre aide
et envoyez-nous quelques bons missionnaires.
Je suis, Monsieur et tres honord Pere, en I'amour de
Notre-Seigneur et de Marie Immaculde,
Votre fils soumis et respectueux.
Pierre RocuA.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

Frere Canepa (Dominiquel, coadjuteur, dicedd a la Nouvelle-Orlians (Etats-Unis), le 25 fevrier 190oz; 9 ans
d'age, 43 de vocation.
M. Fontaine (Firmin-Paul), prdtre, decdde A Lujan (Rdpublique Argentine), le 22 fevrier 1902; 25, 3.

Frere Issa (Moise), coadjuteur, ddcedd a Ourmiah (Perse),
le 2 mars 1902 ; 74, 45.
Frere Znidersic (Francois), coadjuteur, ddcedd &Vienne
(Autriche), le Ix mars 902 ; 53, 3o.
Frere Demuynck (Emile), coadjuteur, dcidd aILa Teppe
(France), le 5 avril 1902 ; 43, 14.
M. Goyer (Andre), pretre, decede a la Maison-Mere, A
Paris, le 8 avril 1902; 57, 38.
Frere Matamoros (Andre), coadjuteur, d6ced6 a Tlalpam
(Mexique), le 21 mars 1902; 63, 40.
M. Eusebione (Louis), pretre, dicidi a Scarnafigi (Italie),
le i avril 1902; 59, 38.
M. Ryan (Thomas), pretre, decide a Los Angeles (EtatsUnis), le 31 mars 19oa; 25, xo.
Frere Albis (Georges), decede a Chieri (Italie), le
20 avril 1902 ; 20, 4.

Frere Arens (Franqoi), coadjuteur, decede a Theux
36, 8.
(Belgique), le 22 avril 19g
Frere Asseman (Eugene), coadjuteur, ddcedd a la Maison-Mere, A Paris, le 28 avril 1902; 6o, 40.
M. Aigueperse (Antoine), prdtre de la maison d'Aurillac
(France), decidd le 3o avril r9o2; 66, 42.
Frere Del Rio (Denis), clerc, dicedd Madrid (Espagne),
le 2 mai 1902; 22, 6.
M. Casado (Manuel), pretre, dicedd a Madrid (Espagne);
56, 39.
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M. Thoillier (Joseph), pretre, dec6d6 a Santorin (Grece),
le t5 mai 1902; 42, 22.
M. Mungersdorff (Guillaume), pretre, dicid6 a Graz
(Autriche), Ie 18 mai 9o2 ; 8o, 52.
NOS CH

_RES
S(EURS

Anne Dosda; diced6e la Maison de Charite Saint-Joseph, h
Limoges, France, 60 ans d'age, 34 de vocation,
Julie Rotubach; Hosp. des Vieillards, A Schermberg, Autriche,
75, 45.

Anne Roll; Ecole de BonyhAd, Hongrie, 44, 22.
Marie Passerat; Hospice Militaire de Lyon, 83, 57.
Genevieve Vivien; H6pital de Bernay, France, 60, 33.
Marie Cazaledes; H6pital St-Eloi. A Montpellier, France, 35, 12.
Jeanne Versanne; Mais. de Char. de Montolieu, France, 69, 42.
Aglae Escande; Maison Principale de Paris, 88, 62.
Maria G6ni; Hospice de Salamanca, Espagne, 42, ig.
Manuela Argomaniz; Orphel. de Valdemore, Espagne, 27, 8.
Maria Diundina; Hospice St-Jean-de-Dieu, A Grenade, 31, 6.
Marie Roche; Maison de la Providence de Chalon-sur-Sa6ne,
France, 36, i .
Marie Nicolas; H6pital de Bon-Secours de Metz, 31. i 1.
Dominique Savio; Institut St-Vincent de Virle, Italie, 89, 67.
Frangoise Frdrot; Maison de Chariti de Stains, France, 8o, 52.
Marie Letellier; Maison de Charit6 de Nancy, France, 41, 19.
Marie Whibbler; Orph. St-Joseph de Philadelphie, Etats-Unis,
82, 56.

Maria Braga; Santa-Casa de Rio, Bresil, 3o, 6.
Virginia Dos Santos; College de 'Immaculde-Conception de
Fortaleza, Bresil, 60, 32.
ý
Francoise Gaitet; Maison du T
e, Villeneuve-St-Georges,
France, 72, 43.

Barbe Pesti; Prison de Marianostra, Hongrie, 44, 26.
Eugenic Gombaud; Mais. de Chariti de Ste-Anne de la Maison-Blanche, A Paris, 42,:19.
Marie Veneziani;. H6p. du St-Sdpulcre, a Plaisance, Italie, 29, 7.
Catherine Audoire; Maison de Charitd St-Louis, a Rochefort,
France, 28, 7.
Anne Zatopeck; Clinique de Budapest, Hongrie, 3o, 8.
Josefa Moix; H6pital de Vich, Espagne, 72, 46.
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Maria Lumbier; Maison Centrale de Madrid, 74, 49.
Gabrielle Tanchon; Orph. de Mauriac, France, 80, 6o.
Elvina Kissinger; H6p. Ste-Agnes de Baltimore, Etats-Unis,
28, 7Francisca Echegaray; Hosp. de Jaen, Espagne, 77, 5r..
Josefa Elizalde; H6p. de San-Fernando, Espagne, 57, 34.
Maria Jacquelin; Maison de Chat. St-Joseph:St-Maur, a Paris,
76, 55.
Vdronique Rondini; Orph. d'Aragona, Sicile, 66, 3o.
Marie Duffy; Enfants-Trouves de la Nouvelle-Orleans, EtatsUnis, 37, 6.
Aminta Medina; Ambulance de Buenaventura, Colombie, 33,6.
Therese Bonteille; Maison Centrale de Naples, 71, 42.
Clara Dauri; Maison Centrale de Naples, 4oi 16.
Angele Bolecsek; H6p. Franpois-Joseph de Budapest, Hongrie,
23, 4.
Marie Gerard ; Mais. de Char. du Raincy, France, 72, 51.
Celina Tranchemer; Orph. de Sinigaglia, Italie, 83, 61.
Louise Robigo; Maison de Chariti de Caen, France, 65,.43.
Jeanne Gicquelais; H6pital de la Trinite de Naples, 76, 56.
Marie Delmas; H6p.de N.-D.-du-S.-Cceur, a Barcelone, 48, 23.
Thdrese Quercy; H6p. du S.-Cceur, i Beyrouth, Syrie, 75, 5i.
Marie Chartier; Mais. de Char.. de Mitry, France, 59, 38.
Marie Decourcelles; Mais. de Char. de la Glaciere, a Paris, 34, 10o.
Marguerite Bony; H6p. St-Charles. .Rochefort, 81, 53.
Marie Stache; Mais. St-Joseph, a Benthen, Pologne, 74, 52.
Felipsa Amondo; Coll. St-Francois,h La Havane, Antilles, 70,46.
Candida Saenz; H6p. Central de Sdville, Espagne, 54, 31.
Teresa Tor; H6p. de Palma de Mallorca, lies Baldares, 25, 5.
Marguerite Monier; Mais. de Char. de Montolieu, 31, 8.
Marie Perret; Orph. de Gex, France, 63, 36.
Marie Bignelat; Mais. de C(a7 St-Nicolas, A Toulouse, 41, i5.
Alixe Legrand; Ecole de Cflaeville, France, 67, 42.
Maria Zapata; H6p. St-Thomas, a Panama, 37,7.
Marie Prat; Mais. de Char. St-Ouen, h Rouen, 40, 12.
Maria Correia; H6p. de Victoria, Bresil, 28, 2.

Trinidad Reig; Mais. de Char. de Valdemore, Espagne, 6o, 43.
Aurea Sanchez; H6p. d'Almeria, Espagne, 32,

12.

Juana Velaz; 16p. de Badajoz, Espagne, 76, 47.
Mathilde Marcilly; Maison des Saints-Anges, a Tcheng-ting-fou,
Chine, 3o, 8.
Julie Chevalier; Mais. de Char. de St-DiW, France, 71, 49.
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Marie Guiguin; Mais. de Char. d'Ance, 54, 29.
Marie Girbes; H6p. Gdenr. de Valenciennes, 72, 5o.
Marie Prado; Hospice de Martel, 55, 3o.
Elisabeth Morgan; Mais. Centr. d'Emmittsburg, 74, 44.
Adele Hogan; Mais. Centr. d'Emmittsburg. 34, 9.
Marie Biion; Providence Ste-Marie,

a Paris, 82, 52.

Elisabeth Riffard; H6p. des Enf.-Assistis, A Bordeaux, 68, 43.
Gabrielle Lebreton; Misericorde de Vannes, 26, 3.
Marie Weingraber; H6p. St-Etienne de Budapest. 23, 4.
Marguerite Allier; Mais. de Char. St-Paul, a Paris, 56, 35.
Alexandrine Payen; Creche Ste-Marie, A Marseille, go, 51.
Restituta Rizzo; Maison Centrale de Naples, 37, i6.
Giulia de Ciutis; Maison Centrale de Naples, 5o, 22.
Basilisa Caminos; Mais. de Char. de Valdemore, Esp, 35, 14.
Severina Osacar; H6p. de Seville, Espagne, 64, 38.
Josefa Mates; H6p. General de Valencia, Espagne, 86, 7f.
Maria Carceller; Mais. de Char. de Valdemore, Espagne, 68, 40.
Marie Favand; Mais. de Char. de Spongano, Italie, 71, 41.
Alwine Dahl; Maison Centrale de Cologne, 56, 36.
Marguerite Hennessey; Orphelinat Ste-Philomene de St-Louis,
Etats-Unis, 64, 37.
Marie Wichy; Maison St-Vincent, a L'Hay, France, 32, 8.
Ignacia Mena; H6p. d'Hernani, Espagne, 68, 47.
Marie Cokan; H6p. Gener. de Laibach, Autriche, 27, 5.
Anne Pierret; H6p. Mil. de Vincennes, 58, 28.
Marie Cambiaso; H6p. de Dronero, Italie, 83, 58.
Marie Deguet; H6tel-Dieu d'Amiens, 81, 56.
Marguerite O'Connell; Orphelin. St-Jos., i Manchester, Angleterre, 66, 32.

Madeleine Hoven; Maison Centrale de Cologne, 71, 40.
Josephine Napo:i; Maison St-Vincent, a Rome, 64, 45.
Fanny Anselme; Mais. PrincipLe, a Paris, 46, 19.
Anna da Cunhqa; Orphelinat de Bemfica, Portugal, 30,

2.

Marie Vignal; Mais. de Char. de St-Chamond, France, 44, 20.
Ida Schacht; Mais. Centrale de Cologne-Nippes, 33, 17.
Maria del Rio; Hop. d'Antequerra, Espagne, 68, 50.
Francisca Miguel; Mais. de Char. de Valdemore, Esp., 65, 46.
Adeldide Lucas de Paredes; College Santa-Isabel, a Manille, Iles
Philippines, 53, 3o.
Maria Arregui; Ecole de Viana, Espagne, 31, 8.
Eulalia Olive; Misericorde de St-Sebastien, Espagne, 3 , 8.
Maria Cabrera; Asile de St-Fernando, a Seville, Espagne, 38, I6.
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Marie Bordot; Mais. de Charite de Beziers, 81, 62.
Thirese Veyries; Mais. de Char. de Lafourguette, 75, 55.
Marie Clair; Mais. de Char. de Champigny, 67, 48.
Ameiie Brusaferri; Hospice de Plaisance, Italic, 49, 25.
Valentine Chabin; Creche de B6ne, Algerie, 32, 12.

Henriette Blake; H6tel-Dieu de la Nouvelle-Orleans, EtatsUnis, 60, 39.
Marie Cardoso; Hosp. des Incurables, i Lima, Pdrou, 4:, Ii.
Marguerite Tessier; Asile des Vieillards, a Buenos-Ayres, 42, 22.
Rose Penders; Maison Centrale d'Emmittsburg, 47, 27Amanda Nolan; H6p. Ste-Agnes, a Baltimore, So, to.
Marie Knappe; Mais. Centr. de Cracovie, 35, i5.
Marie Le Fichant; Maison St-Vincent, a L'Hay, 3o, 8.
Estelle Viard; Maison de Charite d'Ivry, 6r, 39.
Irma Alquier; Maison de Charite de Montolieu, 24, 5.
Camille Pellissier; H6pital General de Narbonne, 71, 46.
Celestine Pozzi; Maison Centrale de Turin, b8, 41.
Anne Roux; H6pit. General, a Laon, 55, 27Catherine Blanchard; Petit Ouvroir de St-Vincent-de-Paul, i
Paris, 51, 3o.
Marie Caillard; Mais. de Chariti N.-D. de Bercy, i Paris, 32, 6.
Agnes Pregl; Hdpital Gendral de Graz, 26, 9.
Catherine Sinnegger; Ecole de Schwoich, Autriche, 66, 45.
Marie Falcon; H6pital de Shang-Hai, Chine, 37, 9.
Jeannette Brichet; H6pital d'Acireale, Italie, 71, 46.
Marie Morrison; Asile des Aliends, a Baltimore, Etats-Unis,
74, 56.
Marie Servoles; Mais. de Char. St-Ambroise, a Paris, 69, 47.
Vicenta Monoz; Maison Centrale de Madrid, 71, 40.

Francisca Arocena; H6pital d'Orihuela, Espagne, 58, 35.
Micaela Monreal; Asile des Aliends, a Leganes, Espagne, 26, 2.
Balbine Bclgero; H6pital de Ripatrausone, Italic, 78, 57.
Felisa Montehermoso: H6pital de Popayan, Colombie, 47, 15.
Elisa Luce; Mais. de Char. d'Epinay-sur-Orge, France, 81, 63.
Inez Gimenez; Maison Centrale de Madrid, 54. 3o.
Mary Morgan; Mais. de Char. de Drogheda, Irlande, 35, 17.
Marie Gillet; Mais. de Char. de Maretz, France, 65, 36.
Ursule LUtdve; Mais. de Char.de Lyon-Ainay, 77, 56.
Josephine Rouviere; Asile St-Mien, i Rennes, France, 66, 44
Marie James; Mais. de Char. de Montolieu, France, 71,49.
Madeleine Bailly; Orphelinat de la Boissiere, France, 33, 8.
Anne Utens; Hosp. St-Louis de Waterloo, Belgique, 75, 51
3o
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Bernabela Castillo; Asile Santa-Maria de San Isidro, Confeder.
Argentine, 22, 4.

Marguerite Bousset; Hosp. Centr. de Dinant, Belgique, 70, 48.
Honorata Stupnicka; H6p. St-Vinc. de Ltopol, Pologne, 61, 45
Barbe Hebenstreit; Orph. de Sillein, Autriche, 65, 42.
GRACES
ATTRIBUtES A LA MIDAILLE MIRACULEUSE
Orphelinat Saint-Joseph, Beyrouth, 6 octobre 1901.

I y a un mois, une de nos enfantsrentraitdanssafamille
dont le pere est employe au chemin de fer A 5 kilometres
de Damas; toute la famille habitait un petit village musulman dont les maisons sont construites en terre battue avec
de la paille. Le 12 septembre au soir, les membres de la famille allaient prendre leur repas, lorsqu'ils entendent de
grands cris, et ils voient une grande lumiere : c'etait une
immense grange remplie de paille qui flambait (c'est 'enfant qui parle).
%II s'en fallait de peu, disait-elle, que tout le village
ne prit feu, puisque les maisons sont en paille avec de la
terre mdlees ensemble.
< Tous les habitants se mirent a pleurer et a crier en faisant leurs adieux a leurs maisons et proprietis. Mon pere,
voyant que personne ne bougeait, court vers l'incendie,
demande de 'eau, mais inutilement, car tous avaient peur.
Soudain une inspiration vin a ma sceur (c'est une enfant
qui a dtd dlevie chez les Filles de la Charitd, et qui a t6 a
17 ans), elle detache ses medailles de son cou, c'est-a-dire
la Mddaille miraculeuse, celle de Saint-Antoine et celle de
Saint-Benoit; elle les remet a une femme musulmane ct lui
dit : a Va les jeter dans le feu. a La femme consent et court
jeter la Medaille au milieu du feu, et aussit6t, 6 merveille!
le feu est iteint. On a continui, par mesure de prudence, de
jeter de leau pour finir d'eteindre completement. a Tel est
le recit de l'enfant. Elle ajoute : t Depuis ce jour, tous nous
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disent: a Donnez-nous la Midaille des chritiens qui fait
c des miracles a; mais, helas! nous nous trouvons obliges de
refuser, car nous n'en avons pas. Voila, ajoute-t-elle, une
petite semence jetee dans un village musulman; j'espere que
bient6t elle portera son fruit. x Je recommande done a vos
Sceur GABRIEL.
prieres ce pauvre peuple.
Verrerie de R..., 14 avril

90o2.

Action de grAces d'une Enfant de Marie pour la guiri
son de son pare, il y a trois ans, et pour la ricente
gudrison de sa mare.
Pilis Csaba (Autriche), 3o d6cembre 1oo1.

Conversion d'un malade, attribuie A la Medaille miraculeuse.
GRACE
ATTRIBUEE A L'EAU BiNITE DE SAINT-VINCENT

Maison des forges, Denain (Nord), le 18 septembre 1901o

Quelques jours avant la fete de notre bienheureux Pere,
en visitant mes pauvres, une mere m'appelle pour me montrer sa fille, Agde de six ans, qui avait mal aux yeux depuis
sept A huit mois, ne pouvant voir ni le jour ni la lumiere
sans jeter des cris douloureux. J'engageai cette femme a
faire une neuvaine A saint Vincent et a laver les yeux de
sa petite avec l'eau bnite de Saint-Vincent, lui faisant promettre de faire la sainte communion en action de grAces.
A la fin de la neuvaine 1'enfant dtait guerie. Puisse ce bon
Pere ouvrir aussi les yeux de tous les pauvres aveugles
Seur MARIA.

spirituels!

GRACES
ATTRIBUEKS AU BIENHEUREUX FRAN9OIS CLET
26 janvier 1902.

Je viens accomplir la promesse que j'ai faite au BIENHUsREUX CLET, s'il guirissait une petite 6l6ve de nos classes
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externes, atteinte de la fievre typholde, de vous prier d'inserer cette grace dans les Annales de la Congrigationde la
Mission. Cette chere enfant etait dans un ctat si alarmant
que ses parents desoles demanderent une consultation. Les
docteurs declarrent qu'elle etait perdue. Alors, j'eus la
pensee de lui porter mon reliquaire du bienheureux Clet:
mais, quand je voulus le lui passer au cou, la mere s'y
opposa formellement, me disant que le medecin avait signifie
que le moindre mouvement de tate pouvait amener une
catastrophe. Je me contentai alors de le glisser sous I'oreiller. Pendant plusieurs jours, 1'eniant demeura dans le
meme etat et si mal, si mal, que chaque matin nous croyions
apprendre sa mort Et nianmoins, contre toute esperance,
le danger a disparu insensiblement et maintenant la petite
malade est en pleine convalescence.
Quelques semaines auparavant, j'avais dieja prouvi la
puissance du Bienheureux dans la guerison rapide d'une
de mes eleves, atteinte de la mdme maladie, mais dans un
itat moins grave toutefois. Un soir que j'allais la voir
comme d'habitude, je fus affectie de I'angoisse des parents,
et n'ayant alors ni reliquaire, ni medaille du bienheureux
martyr, je mis simplement une image de lui sous I'oreiller
de l'enfant. Le lendemain, quand je revins, la grand'mire
s'ecria: * Ma petite a dormi cette nuit pour la premiere
fois. a Et, a partir de ce moment, toute trace de danger
disparut.
Depuis ces deux gudrisons, je me fais un devoir et un
bonheur de donner a toutesmes eleves la medaille du Bienheureux et ma bonne sceur Superieure est ravie de.voir cette
devotion se rdpandre de plus en plus dans la maison qui
lui est confiec.
Soeur A...
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NOTES .BIBLIOGRAPHIQUES
175. *-

DZUXlbME LETTRE D'UN BIBLIOTHCAIRE
Paris, rue de Skvres, 95, cc iS juia 190o.

L'objectif est done celui-ci,

Monsieur et cher collkgue : arriver A

nous rapprocher pour nos biblioth4ques de la Congregation d'un
plan commun, grAce auquel, en changeant de Maison, on ne serait
pas trop desorient6 lorsqu'on s'installe pour travailler dans la bibliotheque de l'etablissement ou l'on vient d'arriver.
Je ne puis rien pour cela, que vous faire connaitre les pcnsees
qui m'ont guide sur l'ordre d'une bibliotheque, et vous dire de
quells manidre nous avons installe celle de notre Maison-Mere a
Paris.

On le sait, il faut donner de la lumiere autant qu'on le peut i une
bibliotheque : le travail est plus facile quand on y voit bien clair.
Mais alors le mot d'Horace revient a la pensce, Lucidus ordo; en
outre des belles fenetres qui donoent la lumirre i nos yeux et leur
epargnent la fatigue, il y a ce bel a ordre a qui, lui aussi, a apporte
sa clarte a et fait que 1'esprit se fatigue moins dans une bibliotheque
bien ordonnee qu'en face d'un chaos.

En tete d'un vieux livre, que Barbier ne mentionne pas dans
son Dictionnairedes anonymes -je le regrette - et qui est intitule :
Table des principaux ouvrages des auteurs eccistastiques dispose{
( in-8, s. 1. n.d.), se trouve cette juste reflexion :
par ordre desuatires
a Rien n'est plus commode ni plus utile quand on a traiter quelque
sujet que de pouvoir trouver tout d'un coup et sans peine les ouvrages
qui ont it6 composes sur cette matiere. Souvent, faute d'en avoir eu
connaissance, un jeune auteur se donne bien de la peine i faire ce
qu'un autre a ddji fait avant lui; il passe un temps considerable &
rechercher ce qu'il aurait trouve tout recueilli *, etc.
Vous allez me dire que je tranche des le debut une question A
resoudre, A savoir s'il vaut mieux mettre tout simplement les livres
par ordre de format ou de nom d'auteur (quand on Ie connait).
comptant sur le catalogue pour se renseigner relativement a la place
de chaque volume; ou bien s'il est priferable de mcttre ensemble les
livres qui traitent de theologie, ceux qui traitent de sciences naturelies, d'histoire, etc. - C'est vrai.
Je conviens que le premier systeme procure un ensemble qui
latte davantage le regard. Mais dans ces biblioth6ques moyennes
d'etablissements ou de communautes, qui vont de dix a vingt mille
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volumes et sont des ateliers de travail, cest l'interft et la commodit6 qui finissent par pr6valoir. Or, avoums-le, ii nest
pas commode quand on vient i la bibliotheque se renseigner sur une
question et savoir, par exemple, ce que Ballerini aujourd'hui, de
Lugo et Suarez autrefois, ont dit sur ce point, d'avoir i prendre
Ballerini a un bout de l'appartement, de Lugo au milieu, et Suarez
i l'autre bout; ou sur une question d'histoire pour comparer les
appreciations de Baronius et de Rohrbacher, d'avoir a prendre Pun
A l'entrne, l'autre ia 'extremiti de l'appartement, miles i des auteurs
de chimie ou de litterature. Ajoutez que dans ce syst6me on compte
beaucoup sur le catalogue; or le catalogue est-il toujours tenu bien
au courant' quelquefois n'est-il pas meme i l'etat seulement d'espdrance?
L'ouvrier d'un m6tier manuel, charpentier ou orfivre, aime a avoir
sous la main les instruments propres de son metier; un ouvrier de
l'esprit, ex4g&te, canoniste, historien, est bien aise, lui aussi, d'avoir
group6s devant lui les instruments de son travail, de n'avoir pas i
chercher, s'il est exegete, ses livres d'hermineutique parmi les
o.vrages de chimie, ou, s'il a fait des sciences ,, comme on dit, ses
livres de mathematique parmi des ouvrages de droit canon.
Ajoutons cette raison que celui qui scrute une question thdologique ou philosophique cherche en son esprit les el6ments ou la
forme i leur donner. II lui advient alors parfois, comme au podte
Qui troare an coin d'un bois le mot qui 'avait fni. (BoILEAU.)
Pendant que lexegete parcourt d'un regard reveur les livres des
commentateurs de 1'&criture, r6unis devant lui; ou quand le thdologien considere, sans projet encore bien arrete, le compartiment des
livres de theologic, souvent, au bout d'un rayon, un ouvrage auquel
il ne songeait nullement le frappe, 6veille sa pensee; il s'en empare
et il aura trouvE lI les renseignements qu'il ne songeait pas
y
chercher et qui seront peut-etre les plus utiles pour le travail qu'il
mddite. Pareille bonne fortune lui serait bien plus difficilement dchue
si les livres qui concernent la partie qu'il etudie avaient &t6 dpars
dans toute la bibliothbque.

Cela pose, quel ordre de matieres suivra-t-on dans le classement
de la bibliotheque?
Je suppose une collection d'au moins quelques milliers de volumes.
Ici, nous avons environ 27ooo volumes, tous d'ouvrages choisis, car
I'apprehension de manquer bient6t d'espace ne nous permet d'admettre que les livres d'une veritable valeur. Nos 6tudiants ont pour
leur usage une autre biblioth&que, elle aussi fort bien composee.
Pour Ia disposition materielle, il faudra s'adapter aux circonstances
de lieux; une pone, une fenctre, un couloir interrompent les rayons:
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Que faire? S'ajuster au local le moins mal possible. Cela est evident. Voici les regles les plus g6nirales pour une bibliotheque que
nous supposons i peu pros encyciopedique et ayant le caractere
qu'ont habituellement les collections de nos etablissements eccidsiastiques. Cest it peu pres iordre suivi par Brunet dans son grand
c'est aussi,
ouvrage,Manuel du libraire (edition de 1864, tome %I);
je i'ai dit, celui suivi dans le catalogue des grandes biblioth6ques
de Paris. En somme tout se rarnne a quatre ou cinq grandes divisions : I. Thdologie, qui comprend I'Ecriture sainte, etc.; II. Jurisprudence; Ill. Philosophie et Sciences; IV. Histoire; V. Litt6ratare.
A la bibliotheque de notre Maison de Paris, les series d'ouvrages
sont indiquees par des lettres, comme cela se pratique communement. Nous 1'avons fait comme il suit:
I
A. C'est I'trituresainte. Par ordre de dignitd, c'est la Bible qui
1'emporte sur tous les autres livres, et, dans toute bibliotheque un
peu complete, on la place en tete, soit sons Ie titre general de Thdologie, dont elle est I'origine et constitue la premiere division; soit
sous le titre d'Ecriture sainte. Dans une bibliotheque ecclesiastique
on considire que la Bible, la Parole de Dieu ecrite, est la premiere
source de la science religieuse.
B. L'autre source de la doctrine revrdie, c'est la Parole de
Dieu transmise par la Tradition, sous ses diverses formes. Et d'abord
la Liturgie qui est, avec la Bible, I'une des sources de la foi, scion
le canon du pape saint Cdlestin : Legem credendi statuat lex supplicandi (Epistol. 21, apud D. Coustant). Et I'on se rappelle I'exemple
de Bossuet, qui, ayant A prouver la divinit6 de Jesus-Christ, s'emparait, pour argumenter, de l'oraison liturgique de I'Epiphanie,
monument autorise de la tradition, comme il eit fait d'un texte de
la Parole ecrite, de la Bible (Edit. Lebel, t. IV, p. 415).
C. L'infaillible interpretation de cette Parole de Dieu est dans
l'enseignement officiel des Souverains Pontifes et dans les decisions
des Conciles; c'est pourquoi on fait venir ensuite les Bullaires et
les Conciles.
D. Et cet enseignement religieux qui est la Parole de Dieu sur
lequel veillent, avec une infaillible sollicitude, les Conciles et les
Pontifes, se rdpand A travers les siecles porte par la voix des Peres
de i'Eglise et des Ecrivains eccldsiastiques. Viennent d'abord les
Pbres de I'iglise. On regarde comme tels les auteurs ecclesiastiques jusqu'i saint Bernard inclusivement. C'est la aussi que s'arrete la Patrologie de Migne.
Suivent alors les tcrivains eccdsiaatiques. O placez-vous saint
Thomas d'Aquin Parmi les thdologiens ? Oui, s'il s'agit simplement
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d'un exemplaire de la Somme;mais ses (Euvres contiennent des etudes
sur la Bible, des commentaires sur la Metaphysique d'Aristote; personne n'ira chercher ces 6crits-lia
Ia thdologie. Autre exemple :
Prenons Bossuet. Oi classerez-vous ses livres? Parmi les ecrits des
orateurs sacres? Cela va bien pour ses sermons et pandgyriques;

mais son Commentaire sur les Psaumes? et sa Politique tiree de
FEcrituresainte? et sa Logique? personne n'ira chercher ces ecrits
parmi les.ouvrages de pr6dication. On peut dire la meme chose de
Mgr Freppel qui a des etudes de Patrologie,des Mandements episcopaux, des discours comme depute sur les Questions poliiiques,
coloniales, etc. La conclusion, c'est que ces ecrivains eminents,
Albert le Giand, saint Thomas, Scot, Bossuet, Fenelon, Gerdil,
Freppel, don: les ouvrages ont un caractire un peu encyclopedique,
sont la continuation de ces autres grands hommes qui sont les Pires
de I'.glise, aux homelies desquels sont joints des ecrits scripturaires,
philosophiques, historiques, etc. ls forment la seric posterieure a
saint Bernard et qu'on a designee sous le nom que nous avons indique, d'Ecrivains ecclisiastiques.
E. Th6ologie didactique. C'est 'organisation scientifique, par les
maitres de l'enscignement, des elements doctrinaux contenus dans
les sources et canaux de la vdrit6 religicuse, precedemment mentionnds. Ces exposes, soit au point de vue theorique, soit au point de vue
pratique pour les pasteurs des Ames (theologie pastorale), peuvent
etre reunis, qu'ils soient rediges sous forme de Somme ou d'lnstitutions generales, ou bien sous forme de Traites particuliers.
F. Contre les objections des adversaires, ces doctrines religieuses
doivent etre defendues et la verite de leurs preuves mise en evidence et en harmonic avec les sciences et les decouvertes de chaque
epoque. C'est l'objet de la Th6ologie apologitique.
G. La meme doctrine doit etre adapt6e A la faiblesse des commen(ants et des enfants dans la foi : Sapientibus et insapientibusdebitor
sum, disait saint Paul. Ailleurs: Je vous ai donnd, dit-il, le laits de la
doctrine. Les ouvrages de theologie sous cette forme elEmentaire, et nous en avons, A notre Maison-Mere, une collection spdcialement
interessante, formde en bonne partie d'ouvrages composes par nos
confreres pour les fideles dans leurs lointaines Missions - forment
la sEric de la Thdologie cat6chistique.
H. Quant aux ames qui s'exercent a la perfection de la vie chretienne, les regles de leur conduite sont donnees par la Theologie
ascitique, dans laquelle on comprend ce qui concerne les voies extraordinaires, la tbdologie mystique. Si Ie nombre des ouvrages que
l'on possede est assez grand, on peut z* apres les ecrits qui sont d'une
utilite commune, mettre ensemble ceux qui ont pour objet special,
2* la vie religieuse; et 3 la vie ecclesiastique.
I. Enfin cette doctrine religieuse peut, en outre de la forme scienti-
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tique qu'elle prend sous la plume des ecrivains de la theologie, rev6tir sur les livres des orateurs chritiens la forme plus persuasive
des discours. Les anciens appelaient cette forme parainsis en grec,
ou a louange D,ou g c6lebration v, parce que l'orateur loue les venus
ou les hdros dont it entretient son auditoire. De Ii, la TuiOLOGIK
PAINETirQUt
ou la serie des livres de Priication :.1 recueil de discours, et i* preceptes de la Rhetorique sacrie.
II
K. Comme la Loi divine est contenue dans la theologie, la loi humaine a ses sources et ses commentaires. L'ensemhle en est recueilli
et ctud:i dans les ouvrages de Droit et de Jurisprudence, qui viennent naturellecr.ent ensuite; t o le droit canonique, et 20 le droit
civil, suivant qu'ils sent edictes par la societ3 ecclesiastiqueou par la
soci6t4 civile.
Ill
L. II ne reste apres cela, a classer parmi 'objet des connaissances
scientitiques, que la Philosophic et ce qu'on appelle du nom particulier de Sciences. La Philosophie a pour objet les principes gendraux et les causes les plus elcv6es des choses.
Les livres de philosophic sont ou des traitis generaux ou des etudes
particulieres. Nous y avons joint, i cause de l'importance qu'clle a
prise en ces derniers temps, les crits sur la Science sociale, laquelle
se rattache par bien des points A la philosophic morale generale, et
les livres sur l'ducation dont nous avions une interessante et notable collection: l'education est surtout le perfectionnement de la
volont.
X. Les Sciences, dans la connaissance des choses, sent, au point
de vue de la dignite, inferieures d'un degr6 t la philosophie, puisque
celle-ci lea considire dans leurs causes les plus 6lev6es. Suivant la
quantite de livres scientifiques qu'on a t classer, on peut former
des categories plus ou moins distinctes: Sciences mathematiques,
Sciences physiques, Sciences naturelles. Ces derniires ont pour
objet le monde qui roule sur nos tetes, et c'est I'Astronomie, ou celui
sur lequel et dans lequel nous vivons, et l'on a la Geologic, la Botanique, la Zoologie. Aux sciences se rattachent les difierents Arts et
i'Industrie.
IV
N. Les choses et les iddes, objet des sciences rivildes ou naturelles
que nous venons d'enumdrer, peuvent etre consideries, non plus seulement en elles-mames, mais dans leur developpement et dans la
forme de leur manifestation. Leur d6veloppement successif dans le
temps et dans le lieu, est 'objet de l'Histoire et de la G6ographie.
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Comment classer les livres sur cette mati6rc de I'Histoire? Quelquefois les livres sont distribu6s en dex classes : histoire sacrie,
histoire profane. Cette distribution nous parait imparfaite et trop
embarrassante pour etre acceptee; les livres d'histoire, surtout d'histoire gdndrale ne peuvent pas taire le mouvement religieux, et les
livres d'histoire religieuse ne peuvent faire abstraction du c6te materiel de la politique et de la civilisation : ie triage serait parfois fort
embarrassant. Nous avons trouve plus fond6 et plus commode de
reunir les ouvrages qui se rapportent i l'Histoire gendrale.
O. Apres, sont places les livres sur les Histoires particuliires,
comprenant cesdeux groupements: rs les Ordres religieux avec leurs
regles, leurs memoires historiques, etc., et 2" les diverses Nations.
P. L'abondance des matieres reclame une part speciale, parmi ces
histoires des divers peuples, pour 'histoire nationale, chez nous
I liatoire de France.
Q. Et, au-dessous de 1'Histoire g6nerale et de PHistoire particuliere des divers groupements, viennent les histoires individuelles ou Biographies. Nous avons mis d'abord les recueils ou dictionnaires et ensuite les biographies particulieres. Ici encore, nous
n'avons cru ni commode, ni avantageux de s6parer les biographies
des saints des autres biographies. Je trouve tout aussi naturel de placer la biographie de saint Louis, roi de France, a c6t6 de celles de
Louis XIII et de Louis XIV, que de la mettre a c6te de celle de saint
Louis de Gonzague ou de saint Louis Bertrand. Les biographies
sont par ordre alphabetique; ny ett-il pas de catalogue, on les trouverait commodement.
R. Les choses et les idWes considerees dans la categoric du temps,
comme parle Aristote, doivent I'etre aussi dans la categorie du lieu et
de l'espace. De Ml,la G6ographie; geographie generale, voyages, etc.
V
S. Enfin les choses que 1'esprit connait, choses divines de la foi,
choses creies de I'ordre de la nature, it ne les contemple pas seulement en c!les-memes oudans leursevolutions du temps et de l'espace
it cherche i les reproduire et i en exprimer la connaissance au dehors. Ce qu'il connait, it cherche i le formuler, comme dit saint
Augustin dans son livre De Magistro; et si c'est beau il Ie chante,
comme dit le Pire Gratry dans son livre des Sources. C'est pour
cela que le langage lui a ete donne, c'est ainsi que sont nies les
Lettres, les Belles-lettres, comme on dit, etaussi les Beaux-arts. C'est,
au moins comprise dans ce sens, que vient ici la collection des
livres de la Littdrature : livres de la Littirature orientale, livres de
la Litterature grecque, livres de la Litterature latine, livres de la Lit-
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terature franjaise pour nous, - et la France est richement partagde;
- livres, enfin, des Litteratures etrangeres.
T. C'est fini pour le classement des livres ayant un objet distinct.
Reste i recueillir, sous le titre de Polygraphie ou de Revues, les recueils d'articles et d'etudes tres disparates parfois, et pourtant plus
ou moins utiles. Les Revues sont certainement encombrantes et envahissantes. Je ne discute pas leur valeur. Sont-ce des gerbes que i'on
engrange, n'est-ce que de la paille qui s'entasse ? c'est parfois difficile
i distinguer. Convenons qu'elles sont necessaires; elles 6pargnent du
temps en dispensant souvent de lire bien des livres qu'on ne ceut pas
ignorer compltement. Mais on ne peut pas rever de tout conserver.
U. Quelques livres de Bibliographie gendrale, Brunet, Barbier,
Qudrard, etc.; divers ouvrages particuliers, de Backer sur les auteurs
de la Compagnie de Jesus, Rosset sur les ecrivains de la Congr6gation de la Mission, etc.; enfin, le catalogue de I'lndex completent la
collection des livres de la biblioth6que. Ils constituent la Bibliographie.
X. A Paris, i cause de leur nombre assez considdrable, nous avons
reuni des livres dont une partie viendrait naturellement dans la
serie consacree aux Ordres religieux; nous nous sommes donni le
plaisir de composer une Biblioth6que de la Congr6gation de la
o
Mission. Elle comprend : i les livres ecrits par les pretres de notre
Congregation, et que M. Rosset a decrits en bonne partie dans ses
Notices bibliographiques des tcrivains de la Congregation de la
Mission; 2· les ouvrages de la Congregation : annales, memoires,
circulaires des supdrieurs gendraux, etc.; 3o les ouvrages sur la
Congregation de la Mission, histoire de nos etablissements, anciens
et actuels, dcrite par quelqu'un des n6tres ou par une plume
etrangere. Nous avons un tres beau catalogue special de cette bibliotheque particuliere. - Nous y avons joint les livres qui concernent
Ia Compagnie des Filles de la Charitd.
Z. Doivent tre rdunis et tenus i part les Livres prohib6s. La prudence naturelle et les lois de PE'glise en font un devoir.

Nous avons decrit les grandes lignes de la bibliotheque, un peu
comme on ferait les lignes d'un monument, pourrais-je dire. J'ajouterai une reflexion que I'on m'a sugg6ree. Dans un monument, I'architecte place avec ordre, -et avec art, s'il en a le don, - ses pierres;
mais s'il possAde une pierre precieuse, un diamant ou une perle,
evidemment il ne les jette pas dans les murailles : il les depose
dans un ecrin. Ainsi, si 1'on a une perle de librairie, un Elzevir devenu rare, des incunables, quelque livre precieux sur I'histoire locale,
ou des manuscrits sur parchemin, comme nous en avons deux a
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Saint-Lazare, merveilleusement beaux, it convient de trouver pour
eux une place de choix et de les conserver dans une sorte de petit
Musee.
Je regrette d'avoir ete si long dans mon explication, Monsieur ct
cher collegue, mais je voulais repondre d'une maniire precise a
votre demande de renseignements sur le classement d'une bibliothbque, et il a bien fallu m'itendre un peu. C'est termind.
Cicdron 6crivait autrefois i Atticus : c Venez done me voir. Vous
serez content du bel ordre dans lequel a etc mise ma bibliotheque,
dcmt les restes (elle avait ite pillie pendant son exil comme la mdtre
I'a ite la Revolution) valent beaucoup mieux que je ne m'y attendais.
Depuis qu'clle est ainsi disposde, je la regarde comme l'Ame de ma
maison 1. a N'est-ce pas que ce sont li, Monsieur et cher collegue,
de belles paroles? Et ne trouvez vous pas que c'est un plaisir pour
nous, bibliothdcaires, de pouvoir les redire? - A. M.

176. Un martyr abyssin, Ghebra-Michael, de la Congregation de la Mission (lagariste), par M. Coulbeaux,
prdtre de la meme Congregation. Paris, Poussielgue, 1902.
Un vol. in-12 de 232 pages. -

Prix, 2 fr.

Converti par le vicaire apostolique d'Abyssinie, Mgr de Jacobis,
Abba Ghebra-Michad, un indigene tris instruit et de grand caractere, confessa la foi catholique sous le rigne du cellbre empereur
Theodoros, et mourut des tourments endures au mois de juillet 1855.
II avait et6 recu dans la Congregation des Lazaristes par le vicaire
apostolique Mgr de Jacobis, lazariste lui-meme.
Cette vie dramatique a pour cadre des renseignements tres precieux sur les moeurs ethiopiennes. Ils sont donnes par I'un des
hommes qui connaissent le mieux I'Abyssinie, M. Coulbeaux, qui y a
vecu pendant plus de trente annies. Les ditails precis et pittoresques captivent I'attention, ainsi que les anecdotes comme celle-ci,
qu'on lit dans I'Introduction (page 12), a propos des sentiments religieux des Abyssins:
a Avez-vous confiance en nos armes, demandait Baratieri (ie
gen6ral en chef de l'armie italienne) i un de ses soldats auxiliaires
indigenes.
£ - Dieu seul dispose de la victoire, rdpondit I'Africain.
Le
- gen6ral, saisissant une cartouche, lui rdpliqua :
a - Voili le dieu de la guerre.
.iPerbelle feceris si ad nos veneris : ofendes designationem mirificam in librorum meorum bibliotheca, quorum reliquic multo meliores
sunt quam putaram (Lib. v, Ep. 4). Postea vero quam (amicms)
mihi libros disposuit, mens addita videtur meis acdibus (Ep. 8).
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a Le noir s'effraya de ce mot comme d'un blaspheme et leva les
yeux vers le ciel.
a La deroute des Italiens i Adoua a eti la reponse faite au general,
et les soldats abyssins rappellent ce desastre. a
177. Une des pages les plus emouvantes de la persecution religieuse est celle des scenes qui se sont deroulees a Angers. Dans un
rcit oil nous remarquons de precieux renseignements historiques,
encore in6Jits il nous semble, M. I'abbe Uzureau fait revivre ces
souvenirs. Sa brochure les Filles de la Charite d'Angers; martvre
dessarurs MarieAnne et Odile (in-8, Angers, Sirodeau, libraire,
9oz2), a paru avec I'approbation et les eloges de Mgr I'eveque d'Angers et de M. A. Fiat, superieur gendral de la famille religieuse de
saint Vincent de Paul.
Les Filles de la Charite, fusillees avec d'autres fideles catholiques,
au Champ des Martyrs, i Angers, le I" fevrier 1794, pour avoir
refuse le serment qu'elles regardaient comme coutraire a leur conscience, sont les seurs :
Odile Baumgarten, nie a Saint-Luc-de-Gondrexange, en Lorraine,
le 16 novembre 1750, et entree dans la Compagnie, le 4 aoot 1775.
apris avoir postule i Metz. Elle avait ete placee successivement i
Brest et a Angers.
Saint-Louis-de-Fontainebleau, diocese
Marie-Anne Vaillot, nEe
de Sens, leI3 mai 1734, entree en communaute le 25septembre 761 ;
elke fut placee successivement i Fontenay-le-Comte, Saint-Louis-en'lle (Paris), Longue, Saint-Pierre-Mont;imart et enfin a Angers.
178. Ce que nous avons dit pour ceux desanndes precedentes, nous
pouvons le redire pour les Comptes rendus des Conferences au grand
seminaire de Saint-Flour, dans I'annee 190o-1902, t1 et 20 series.
28 pages in-8 chacune.
On a reproche i ce genre de conferences de tomber dans les redites et dans la monotonie. C'est vrai quelquefois; ce serait vrai si
l'on s'en tenait a la premiere partie des sujets traites dans le compte
rendu que nous avons sous les yeux et qui a pour objet ce qu'on
appelle a les (Euvres * : catechismes, patronages, etc. II cst utile
pourtant, sur ces sujets tres connus, de s'encourager au zele.
La seconde partie a pour litre : a Conferences d'etudes sociales s;
ici la matiere est tres feconde et tres actuelle. Et comme, si les
jeunes seminaristes n'etudient pas cela sous l'inspiration de leurs
naitres, au seminaire, il ne leur restera que la ressource de I'apprendre plus tard, tout seuls, sous I'influence du journaliste dont le
hasard ou les circonstances leur mettront quotidiennement la fuille
entre les mains, nous croyons que les seminaristes de Saint-Flour
font, en s'instruisant des maintenant dans ces conferences auxquelles d'ailleurs ils ne sont point astreints, une e•uvre prudenteet
qui leur est fort utile.
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Nous n'entreprendrons pas de rdsumer leur compte rendu. Nous
constaterons sculement que le Reglement de Ia Conference, contenu
en trois articles, figure en t6te de la brochure annuelle, sous cette
mention : a Avec I'approbation et Ia benediction de Monseigneur. a
L'indication des sources consultees, c'est-i-dire des ouvrages et des
Revues mises aux mains des seminaristes pour la redaction de leurs
travaux, est, pour ceux qui sont au courant des doctrines. un renseignement tres net sur la direction des idees adoptees. Nous devons
dire que ce choix de livres et de Revues nous parait excellent.

179. Fenelon et le siminaire de Cambrai, d'apres des
documents, la plupart inidils, par X. Sackebant, pritre de
la Mission. Cambrai, Deligne; Paris, Vic et Amat, 1902.
Grand in-8 de 136 pages.
Mgr I'archeveque de Cambrai a organise un ensemble de recherches
scientifiques sur les paroisses de tout son diocese, qui a 6et justcment remarque et que tous ceux qui s'interessent aux itudes historiques ont loue. 116tait convenable que dans ce travail fussent compris les dtablissements importants du diocese. Pour ce qui regarde
les seminaires, M. Sackebant, superieur du seminaire de philosophie
de Cambrai, public une savante etude. Qui ne s'interesserait a savoir
cc que Finelon a fait pour la formation du clerg4 de son diocese
pendant son episcopatl C'est lI I'objet des recherches dont M. Sackebant nous donne I'interessant resultat.
Nous faisons des voeux pour qu'a ce chapitre, I'un des plus importants certainement, I'auteur ajoute successivement ce qui s'est
accompli sous chacun des prelats qui ont gouverne le diocese de
Cambrai en vue de la formation de leur clerg6. Ce travail a ret
accompli pour d'autres dioceses, par exemple celui de Chartres. Nous
aurons ainsi, d'une maniire complete, I'histoire du seminaire de
Cambrai. - Nous ajouterons qu'au point de vue typographique,
l'ouvrage est remarquablement iniprime.
x8o. Un officier de la marine francaise, qui fit partie en Chine de
l'tat-major de I'amiral Pottier, et qui est en mdme temps membrc
de IAcad6mi 'frangaise, M. Pierre Loti, dans son livre recent:
Les Derniers Jours de Pekin (in-i2, Calmann-Levy), a des pages
fort intiressantes pour les lettres et d'autres qui seront tres precieuses i i'historien.
Une Revue I constate comment, par exemple, une vraie lecon
ressort du ricit de M. Loti sur Tien-tsin. Des marchands chinois y
ont une specialit6 de statuettes qu'ils fabriquent. lis ont reproduit
naturellement les a guerriers de l'Occident a. Or pendant que les
i. La QuinTaine.
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soldats d'autres nations sont modeles avec des airs feroces ayant en
main le sabre au clair ou des triqaes et des cravaches, le soldat
francais est representd dans diverses poses procedant toutcs de la
mime idee. Au lendemain de la bataille, on le represente s'amusant
i faire sauter le bebe chinois qui eclate de rire, ou bien l'enveloppant pour le proteger contre Ie froid dans sa capote d'hiver. M. Loti
continue: a II faudrait pouvoir repandre en Europe les exemplaires
de ces differentes statuettes : ce serait pour nous, par comparaison,
un bien glorieux troph6e rapporte de cetle guerre - et, dans notre
pays mime, cela fermerait la bouche a nombre d'imbeciles. i
a On sent, continue la Revue que nous citons, que l'4cho de certaines attaques est parvenu i M. Pierre Loti jusqu'en Chine, qu'il en
a dte indign6 et qu'il tient a prendre parti ouvertement pour ceux
qu'on a calomnies. It timoigne i Mgr Favier une sympathie et un
respect qui deviennent bien vite de 'enthousiasme. II declare un
peu plus loin avec un petit ton assez provocateur : a Du reste, je
a suis comme le plus simple de nos matelots et de nos soldats: tres
a enclin i me laisser rdconforter et charmer rien que par la vue d'une
4 cornette de bonne socur. C'est sans doute une lacune regrettable de
a mon imagination, mais je vibrerais certainement moins devant le
a chignon d'une infirmidre laique... a Pour un descendant de vieille
famille huguenote, qui n'a nullement renie ses ancdtres puisqu'il a
compose un drame pour les glorifier, ne trouvez-vous pas que cette
attitude est originale, qu'elle a aussi un charme particulier de hardiesse et de gendrositd.

t81. Cantional; grand seminaire de Montpellier. Barle-Duc, Imprimerie de Saint-Paul, 36, rue de la Banque,
1902.
A I'usage des dilettanti,au moyen age, existaient a c6te des Missels,
des Antiphonaires et des Processionaux, d'autres recueils souvent
ornas de merveilleuses enluminures; on les nommait des Cantionaux. C'est ce que rappelle IAvertissement place en tite de l'ouvrage que nous signalons et qui se trouve entre les mains des £i6ves
du seminaire de Montpellier. La preface de ce volume, datee de
Montpellier, mars zgoi, est signee de M.R. Flament, pretre de la
Mission, et de M. 1'abb6 J. Lacroix.
Le CantiMjal contient: o des chants gregoriens; 2* des motets
latins; 3* des cantiques; 40 des chants de patronage. Tout est d'un
caractare religieux; le c6t6 pittoresque de queiques pieces en patois
provencal apporte aussi son interet.
Pour les chants en fransais, quelques beaux emprunts ont ete
faits i des auteuss anciens, tels le cantique intituld Silentium tibi
laus, de Bossuet (p. 83) et Iair not6 de dom Parisot (p. 97). Les
modernes ont fourni la grande part, c'est ainsi que, par exemple, on
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a du R. P. Desnoyelles et du R. P. Comire, S. J., 'air de plusieurs
cantiques, et que plusieurs belles pieces musicales sont de M. I'abbe
Boddaert, de Cambrai. Les auteurs appartiennent communement au
milieu dans lequel se trouvaient MM. R. Flament et J. Lacroix qui
nous presentent le Cantional. Vraisemblablement, M. Rene Flament
lui-m4me est d6signe par les initiaies placees en tete du texte du
plusieurs beaux cantiques; et, pour la musique, les noms de
MM. Dellerba, Joseph Praneuf et C. Vidal sont ceux de membres de
la Congregation de la Mission.

182. Instructions on Preaching, Catechising and clerical
Life, by Saints and Fathers of the Church, translated by
the Rev. Patrick Boyle, C. M. (Instructions sur la maniere
de pricher, de faire le catichisme et sur la vie ecclcsiastique
par les saints et par les Peres de i'Eglise, trad. par M. Patrice Boyle, C. M.). Dublin, M. H. Gill and Son, 1902.
Un vol. in-12 de xv-22i pages.
Apr&s les rigles tracdes par le Concilede Trente sur la predication,
se deroule une suite magnifique d'enseignements; on entend saint
Augustin et saint Jer6me; on lit les rigles donnees par saint Francois
de Borgia, saint Francois de Sales, et saint Vincent de Paul. La lettre
officielle sur la predication chritienne, publide au nom de Ldon XIII
par la sacree Congr. des i9veques et Reguliers en 1894, couronne cet
ensemble; peut-on desirer rien de plus grand et de plus apostolique?
Cest la matidre de ce beau livre.
Une liste qui termine le volume indique les principaux ouvrages
didactiques sur la pridication : pour I'Espagne, Louis de Grenade et sa Rhetorique sacree; en France, Mgr Dupanloup, M. Hamon,
cure de Saint-Sulpice, le P. Monsabrd, qui out trac6 des preceptes
apres avoir CtC des modeles ; en Irlande, le R. T. J. Potter: Sacred
Eloquence (Dublin, i883), et M. Mac Namara, C. M.: Sacred Rhetoric (Dublin, 1881), etc.
On a ainsi I'indication des sources pour la partie technique de la
predication: le beau livre de M. Boyle est lui-mdme un foyer oil
I'orateur chretien pourra aviver le feu sacre qui doit animer i'nomme apostolique.

Le GCrant : C. SCHMEYER.

Imp. J. Dumoulin, a Paris.

L'ASSEMBLEE GENERALE
Du 27 juillet au 3 du mois d'aodt a eu lieu, en la maisonmere de la Congregation de la Mission &Paris, 'Assemblie
gendrale qui devait se tenir cette annee, aux termes des
Constitutions.
Elle a eti marquee par les sentiments d'une tres grande
deference envers M. le Supdrieur general et d'une tres
grande cordialitl entre tous les membres.
A la fin de la derniere seance, lorsque les prieres qui
cl6turent rAssemblie eurent iti ricities,M. Arnaiz, visiteur
de la province d'Espagne, lequel avait etd, pour le temps
de la reunion, nommi assistant de PAssemblie, adressa i
M. le Superieur general l'allocution suivante I :
" La vingt-cinquieme annee depuis felection de notre
tres honord pare, M. Antoine Fiat, arrivera le 4 du mois
de septembre prochain; il me parait tres opportun qu'a
l'occasion de ce si important evinement, nous tous, mem,. Cum vigesimus quintus anniversarius electionis in Sup. gen.
Rdmi Patris nostri Antonii Fiat die quarta septembris proximi
adimpleatur, videtur mihi peropportunum, quod omnia hujus
finiendi Conventus XXVI membra, tam magni eventus occasione,
amantissimo nostro Superiori gen., omnia bona ominemur, atque
illud precipue, ut per longissimum tempus duplicem familiam ipsi
carissimam, prosperam in omnibus ac multiplicatam videat adhuc
in terris.
Accipe, optime Pater, cum his votis omnium hic adstantium
absentiumque tuorum filiorum sacerdotum amplissima cords.
Accipe tuorum scholasticorum ad diversas nationes pertinentium,
tenerum amorem intimamque gratitudinem ob domum internationalem quam Romse eisdem sapienter preparasti ad gradus
suscipiendos academicos. Accipe etiam humilium fratrum coadjuturumin tuam personam ardentissimam filialemque venerationem.
Accipe tandemtotiusCongregationisa nobis repraesentatae illam tecum
tuaque persorn;, qile inter vitem est et palmitem, arctissimam unionem, sub un-),sko

Nostro Jesu-Christo.
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bres de cette vingt-sixi6me assemblee gendrale qui se tarmine, nous offrions i notre Superieur general, qui a pour
nous tant d'affection, tous nos vceux et en particulier celuici, que pendant de tres longues annies encore il puisse sur
cette terre voir la double famille qui lui est si chere prosperer en tout et se multiplier.
a Recevez donc, 6 trds bon pare, avec ces veux, les
cceurs pleins d'amour de vos fils, les pr8tres, de ceux qui
sont ici presents et de ceux qui sont absents. Recevez l'expression de la sincere affection des etudiants qui appartiennent aux diverses nations, et leur profonde gratitude pour
la maison internationale d'etudes que vous avez si sagement etablie a Rome pour qu'ils y viennent prendre les
grades academiques. (Applaudissements.) Recevez l'humble
expression de la profonde et filiale veneration des freres
coadjuteurs a votre igard. Recevez enfin de toute la Congregation que nous representons ici le temoignage de sa tres
etroite union avec vous, union semblable a celle qui existe
entre la vigne et ses rameaux sous notre maitre A tous,
Jesus-Christ. * (Applaudissements.)

LECTURES DES FETES
(Suite.)
*7 SEPTEMBRE -

LA MORT DE SAINT VINCENT DE PAUL

La mort des Saints, suivant I'expression de nos livres
sacres, est precieuse devant Dieu (Ps. 115 ). Elle est pricieuse sans doute parce qu'elle est comme la conclusion
d'une serie de mirites et de saintes oeuvres sur la terre;
elle est precieuse aussi, parce qu'elle est, pour le juste qui
expire, comme la porte du ciel.
C'est Ie 27 septembre i66o, apres une vie de plus de
quatre-vingts ans toute pleine d'amour de Dieu et de charite pour les hommes, que Vincent de Paul rendit son Ame
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D'aprks une peinture i la cire de M. Crank, pour I'dglise Sainte-Anne,
i Amiens; xiz sitcle.
Tird de Saint Vincent de Paul et sa mission sociale,
par A. Loth; Dumoulin, iditeur.
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a Dieu. Nous empruntons presque textuellement a l'un de
ses historiens a le ricit de cette sainte mort.
I. -

LES PRELUDES DE LA MORT DU SERVITEUR DE DIEU.

Des 1645, c'est-a-dire quinze ans avant 'epoque ofi Dieu
devait le rappeler A lui, la Compagnie de la Mission avait
iet menacte de perdre son saint fondateur. D'anciennes et
toujours nouvelles infirmitds, le poids de travaux sans
repos ni trive, le martyre du conseil de conscience, tout
l'extrecela accablait la nature, qui bient6t fut rdduite
mite. Mais la foi et la charit6 du saint pretre gardaient
toute leur force; pour les entretenir, ii communiait tous les
jours, et, jusque dans le ddlire, il en retrouvait les accents
et les ardeurs.
C'est en cet etat que le trouva le Pere de Saint-Jure, qui,
comme tant de gens de bien de Paris, i la nouvelle de sa
maladie, etait accouru pour le voir. A la demande qu'il lui
fit des pensees qui loccupaient dans son delire, le vieillard,
sans pourtant le reconnaitre, sembla rdpondre; il disait:
In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a
te, Domine! Cri d'humilitd, echo de toute sa vie, plut6t
que reponse A une question qu'il n'avait peut-dtre pas
entendue.
Cependanr, grande etait la douleur parmi tous les gens
de bien; plus grande, incommensurable parmi les enfants.
Que de larmes et de prieres! Que de voeux A Notre-Dame
de Chartres et A tous les sanctuaires rivdres! Un jeune
missionnaire d'Amiens, nommi Antoine Dufour, fit davantage. Lui-mdme etait alors malade. A la nouvelle du danger
de son pere, il pria Dieu d'accepter sa vie, suivant lui inutile, en ichange d'une vie si n6cessaire l' Eglise, 1'AEtat
et A la Compagnie. Dieu agrda Prhroique substitution, et,
t. MAYNAaD,
4 vol. in-t2.

Saint Vincent de Paul, 2* edit. Paris, Retaux, 1874,
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au meme instant, Vincent de Paul sembla revenir A la vie
et Dufour incliner a la mort. Aminuit, Dufour n'&tait plus.
Trois coups retentirent alors a la porte du saint. Un de
ceux qui le veillaient courut ouvrir, et ne vit personne.
* Mon frere, lui dit Vincent, rcitez A c6td de moi, je vous
prie, l'office des morts. . Quand, le matin, le jeune clerc
apprit la mort de Dufour, il ne douta pas que le saint vieillard n'en eit etc surnaturellement instruit.
Ds lors, les infirmites de Vincent, dont le commencement remontait au temps du sejour dans la maison de
Gondi, ou plut6t a son esclavage, furent continuelles. II
avait toujours etc tres sensible aux impressions de I'air et
sujet a une petite fi6vre qui lui durait trois ou quatre jours,
et quelquefois quinze ou davantage. Pendant ces acces
meme, comme I'a temoigne I'infirmier de Saint-Lazare, il
ne voulait aucun soulagement et n'interrompait ni ses travaux ni ses exercices. * Ce n'est rien, disait-il; ce n'est que
ma petite fidvrotte. > Le seul remede qu'il fit, remede plus
pdnible et plus douloureux que le mal, consistait en des
sueurs provoquees plusieurs jours de suite, particulidrement durant 1'Ntd, qui faisaient de ses courtes nuits une
porte de martvre.
Que devaient etre les jours succddant A de pareilles
nuits! L'affaiblissement, l'insomnie I'accablaient au milieu
des occupations et des visites qu'il n'interrompait pas.
A la fievre habituelle vint s'ajouter une fievre quarte
qui le reprenait une ou deux fois chaque annee. 1i ne la
traita pas mieux que la premiere, et ce fut precisement le
temps des plus grands services rendus a Dieu et aux
pauvres.
II avait quatre-vingts ans passes lorsque le mal devint
plus fort que le courage. Un drysipoe le fatigua longtemps,
et fut suivi d'une fievre qui se termina par une fluxion aux
jambes. Alors, malgre qu'il en et, il fallut garder le lit
quelque temps, et la chambre pres de deux mois. C'est
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alors que, pour la premiere fois, on riussit A lui faire
prendre une chambre a feu.
l'ceil dont il souffrit
En 1658, il fut atteint d'un mal
de
remede.
Le midecin
longtemps, sans vouloir y apporter
avait ordonne d'y appliquer le sang cbaud d'un pigeon:
mais, quand le frere chirurgien apporta le pigeon et se mit
en devoir de le tuer : 6 Non, non, s'ecria-t-il, je n'y consentirai jamais Cet innocent oiseau me represente mon
Sauveur, et Dieu me saura bien guerir par une autre voie.
Du reste, indifferent a la vie et a la mort, Ala sante et A
la maladie, il l'tait aux rem&des. Des qu'un medicament
lui avait it ordonne, le soupoonnAt-il nuisible, il le prenait, et ii se montrait aussi content du mauvais effet produit que de la meilleure riussite.
II. -

LES PENSkES DU SERVITEUR DE DIEU SUR LA MALADIE.

Avant que nous racontions les derniers jours de Vincent
de Paul, que l'on entende les enseignements et la doctrine
du saint sur cette 6preuve de la souffrance.
11 en binissait Dieu et il tirait de ses propres maux l'occasion d'exhorter les siens, dans ses lettres et dans ses
conferences, &la patience dans les maladies. a La maladie,
dcrivait-il a I'un d'eux, nous fait voir ce que nous
sommes beaucoup mieux que la santd, et c'est dans les
souffrances que I'impatience et la melancolie attaquent les
plus risolus. Mais, comme elles n'endommagent que les
plus faibles, vous en avez plut6t profiti qu'elles ne vous
ont nui, parce que Notre-Seigneur vous a fortifiC en la
pratique de son bon plaisir; et cette force parait en la proposition que vous avez faite de les combattre avec courage;
et j'espere qu'elle paraitra encore mieux dans les victoires
que vous remporterez en souffrant disormais pour l'amour
de Dieu, non seulement avec patience, mais aussi avec joie
et gaietd. *
Et ii disait A sa communautC : II faut avouer que ~itat
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de maladie est un etat facheux et presque insupportable i
la nature. Et neanmoins c'est un des plus puissants moyens
dont Dieu se serve pour nous remettre dans notre devoir,
pour nous detacher des affections du peche et pour nous
remplir de ses dons et de ses grAces. O Sauveur, qui avez
tant souffert, et qui ites mort pour nous racheter et pour
nous montrer combien cet etat de douleur pouvait glorifier
Dieu et servir i notre sanctification, faites-nous, s'il vous
plait, connaitre le grand bien et le grand trisor qui est
cachi sous cet etat de maladie! C'est par IA, Messieurs, que
les Ames se purifient, et que celles qui n'ont point de vertu
ont un moyen efficace d'en acquerir. On ne saurait trouver
un etat plus propre pour la pratiquer. C'est en la maladie
que ia foi s'exerce merveilleusement; l'espirance y reluit
avec eclat; la risignation, I'amour de Dieu et toutes les
vertus y trouvent une ample matifre de s'exercer. Cest IA
oh on connait ce que chacun porte et ce qu'il est. C'est la
jauge avec laquelle vous pouvez sonder et savoir le plus
assurement quelle est la vertu d'un chacun, s'il en a beaucoup, si peu, ou point du tout. On ne remarque jamais
mieux quel est 1'homme que dans l'infirmerie; voila la plus
sire epreuve qu'on ait pour reconnaitre les plus vertueux
et ceux qui le sont le moins: ce qui nous fait voir combien
il est important que nous soyons bien etablis dans ia maniere de nous comporter comme il faut dans les maladies.
Oh! si nous savions faire comme un bon serviteur de Dieu
qui, tant dans son lit, malade, en fit un tr6ne de mdrite et
de gloire! II s'investit des saints mysteres de notre religion:
au ciel du lit, il mit I'image de la tres sainte Trinite; au
chevet, celle de l'Incarnation; d'un c6te, la Circoncision;
d'un autre, le saint Sacrement; aux pieds, le Crucifiement;
et ainsi, de quelque c6te qu'il se tournit, a droite ou i
gauche, qu'il levit les yeux en haut ou en bas, il se trouvait
toujours environni de ces divins mysteres, et comme entourd et plein de Dieu. Belle lumiere, Messieurs, belle
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lumiere! Si Dieu nous faisait cette grace, que nous serions
heureux! Nous avons sujet de louer Dieu de ce que, par
sa bontd et misdricorde, il y a dans la Compagnie des
infirmes et des malades qui font de leurs langueurs et de
leurs souffrances un theatre de patience, o6 ils font paraitre
dans leur iclat toutes les vertus. Nous remercierons Dieu
de nous avoir donne de telles personnes. J'ai deja dit beaucoup de fois, et ne puis m'empdcher de le redire, que nous
devons estimer que les personnes affligdes de maladies dans
la Compagnie sont la benediction de la meme Compagnie.
a Considirons que les intirmites et les afflictions viennent de la part de Dieu. La mort, la vie, la santd, la maladie, tout cela vient par I'ordre de sa providence; et, de
quelque maniere que ce soit, toujours pour le bien et le
salut de 1'homme.
a J'ai vu, continuait-il, un homme qui ne savait ni lire
ni icrire, qu'on nommait frere Antoine, dont Ie portrait
est en notre salle. II avaitlesprit de Dieu en abondance;
il appelait un chacun son frere; si c'itait une femme, sa
soeur; et mdme, quand il parlait a la reine, il l'appelait sa
soeur. Chacun le voulait voir. On lui demandait un jour :
e Mais, mon frere, comment faites-vous Aregard des malae dies qui vousarrivent? comment vous y comportez-vous?
qque faites-vous pour en faire usage?-Jeles recois, dit-il,
a comme un exercice que Dieu m'envoie. Par exemple, si la
a fievre m'arrive, je lui dis: Or sus, ma sceur la maladie, ou
a bien ma soeur la fi6vre, vous venez de la part de Dieu,
a soyezla bienvenue; etensuite je souffre que Dieu fasse sa
* volontd en moi.n VoilA, mes freres, comme il en usait. Et
c'est ainsi qu'ont coutume d'en user les serviteurs de JesusChrist, les amateurs de la croix. a
Et retombant toujours sur lui, il s'ecria en finissant:
• 0 misdrable que je suis! quel mauvais usage n'ai-je point
fait des maladies et petites incommodites qu'il a plu a Dieu
qui me soient arrivies! Aidez-moi, mes frdres, A obtenir
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de Dieu la grace que je fasse a l'avenir un meilleur usage
de celles qu'il plaira i sa divine Majesti de m'envoyer dans
mon grand Age et dans le peu de temps qui me reste a vivre
surla terre . La meilleure predication de Vincent de Paul 6tait son
exemple, surtout dans les longues et cruelles infirmitis de
sa vieillesse, supportees avec un courage si doux et si paisible. Les biographes ont enumdrd et il a ddrouli lui-meme
la sirie indifinie de ses maux : tout cela n'est rien en comparaison de ce qu'il eut a souffrir, a partir de 1656, de I'cnflure et des ulceres de ses jambes. 11 y avait quarante-cinq
ans, c'est-a-dire depuis sa captiviti de Tunis, qu'il en avait
senti les premieres atteintes. Dans ce long inteFvalle, il
avait eu de tels moments de pinible faiblesse et d'enflure
douloureuse, qu'il ne pouvait ni marcher, ni meme se
soutenir.
Desormais, le mal fit des progres effrayants.Et il ne fut
plus possible a Vincent, d6s le commencement de 1659, de
sortir de la maison. II continua neanmoins quelque temps
de descendre A la chapelle pour l'oraison et la messe, et a
la salle des confirences pour prisider les assemblies soit
des siens, soit des ecclisiastiques des mardis, soit meme
des Dames de la Charite, qui aimaient mieux se transporter
a cette extremite de Paris que de se priver du bonheur de
Ie voir et de l'entendre.
Sur la fin de l'annee 1659, il fut privd de la consolation
de celebrer dans l'assemblie des fideles, et il ne put plus
dire la messe que dans la chapelle de I'infirmerie; quelques
mois apres, ses jambes ne le soutenant plus, il se vit reduit
simplement a I'entendre, ce qu'il fit tous les jours, jusqu'A
celui de sa mort, mais au prix de quelles souffrances ! Pour
aller de sa chambre i la chapelle, il se trainait sur des
biquilles, et ce mouvement rouvrait ses plaies et irritait
i. Conf. du 28 juin 1658.
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toutes ses douleurs. Rien ne s'en pouvait lire sur son visage
toujours serein; mais la seule vue de sa marche chancelante portait en tous le contre-coup de ses tortures.
Plus cruelles encore que ses journies itaient ses nuits.
Meme alors, il ne voulut pas d'autre couche qu'une dure
paillasse, oii il passait cinq ou six heures moins dans le
repos que dans des souffrances nouvelles et dans des douleurs indicibles. Lui-meme en fit I'aveu, d'abord dans une
lettre, ensuite a un de ses pretres. a Je vous ai cache autant
que j'ai pu mon 6tat, &crivait-il a une personne de confiance intime, et n'ai pas voulu vous faire savoir mon
incommoditd, de peur de vous contrister. Mais, 6 bon
Dieu! jusques a quand serons-nous si tendres que de ne nous
oser dire le bonheur que nous avons d'etre visiids de Dieu ?
Plaise a Notre-Seigneur de nous rendre plus forts et de
nous faire trouver notre bon plaisir dans le sien! a Et un
de ses missionnaires lui ayant dit : 4 I me semble que vos
douleurs croissent de jour en jour. - II est vrai, rdpondit-il,
que, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la thte,
je les sens augmenter. Mais, helas! quel compte aurai-je a
rendre au tribunal de Dieu, devant qui j'ai bient6t a comparaitre, si je n'en fais pas un bon usage! »
Mais it ne voulait pas etre plaint, surtout si la plainte
semblait un murmure contre la Providence. Ce mdme missionnaire itant entri un jour dans sa chambre au moment
itu'on pansait ses jambes ulcerees, et le voyant beaucoup
souffrir, lui dit: a Oh! Monsieur, que vos douleurs sont
fAcheuses! - Quoi! interrompit le saint vieillard, appelezvous fAcheux 1'ouvrage de Dieu et ce qu'il ordonne, en faisant souffrir un miserable pecheur tel que je suis? Dieu
vous pardonne, Monsieur, ce que vous venez de dire, car
on ne parle pas de la sorte dans le langage de Jesus-Christ!
N'est-il pas juste que le coupable souffre, et ne sommesnous pas plus A Dieu qu'A nous-mdmes? a
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LES DERNIERS JOURS :

TRAVAUX

ET LA PRiPARATION

ININTERROMPUS

A LA MORT.

Cependant, Vincent de Paul s'affaiblissait et diminuait
tous les jours, continuant nianmoins A se trailer avec la
derniere rigueur, et ditournant ingenieusement, dans ses
plus grandes d6faillances, tous les alldgements qu'on lui
voulait minager, et auxquels s'itaient employees en particulier Mme d'Aiguillon et d'autres Dames de la Charit6.
Son esprit toujours libre, son Ame toujours forte et active
dans un corps anianti, continuaient de diriger sa congregation et ses oeuvres. De son fauteuil, ofi la douleur le
tenait immobile, il etait present et prdsidait a tout. LA, il
recevait toutes sortes de visites du dehors et du dedans,
toujours souriant, toujours serein, toujours doux et affable
dans son ton, ses paroles et ses manieres. Lui demandait-on des nouvelles de son mal : a Cest peu de chose z,
rdpondait-il; ou bien: a Qu'est-ce que cela en comparaison
des souffrances de Notre-Seigneur et des chitiments que
j'ai miritis? a et ii detournait adroitement le discours; et
de ses peines, qu'il voulait qu'on oublikt, ii passait aux
peines du visiteur pour y compatir et le consoler. Alors,
malgrd la difficulth qu'il avait a parler, il prolongeait i'entretien, et tenait des discours de plus d'une demi-heure,
avec autant de grace et de vigueur, d'ordre et d'onction
que.dans ses meilleurs jours.
En meme temps, il s'appliquait a toutes les fonctions de
sa charge. 11 assemblait souvent les officiers de sa maison
et ses assistants; leur parlait a tous ensemble, ou a chacun
en paniculier, selon que l'exigeaient les circonstances; leur
faisait rendre compte de l'itat des affaires, en ddlibirait
avec eux et leur donnait ses ordres; it riglait les missions,
y destinait les plus aptes, les appelait aupres de lui et leur
tragait leur plan de conduite.
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Non moins zld pour les compagnies du dehors dont it
etait charge que pour sa propre congregation, il envoyait
quelques-uns de ses pretres y tenir la place qu'il ne pouvait
plus occuper; mais, auparavant, surtout dans les affaires
importantes, il leur avait fait une lecon si sage et si detaillee, qu'ils n'avaient plus qu'a rdpiter et qu'a suivre. C'etait
lui toujours qui pariait et qui agissait par eux.
Par sa correspondance ininterrompue jusqu'A la veille
ou l'avant-veille de sa mort, ii exercait son action au loin
comme aupres. La netteti et la sagesse de ses rdponses ne
laissant pas soupqonner dans les provinces Petat de sa sante,
les leures lui arrivaient tous les jours plus nombreuses. 11
les lisait toutes, a toutes il repondait. II prenait meme souvent 1'initiative, pour transmettre soit les nouvelles de la
communauti, soit les ordres utiles au bien de 'Eglise et
des pauvres.
11 profita d'un reste de force pour payer un dernier tribut
de reconnaissance a ses deux plus illustres bienfaiteurs, le
cardinal de Retz et le R. P. de Gondi. Ces deux lettres
touchantes nous restent encore.
Inutile d'ajouter que, parmi ces occupations si accablantes pour un vieillard moribond, les exercices de piiti suivaient leur cours ordinaire. II les mu!tipliait mime dans
ses derniers jours, pour se disposer immediatement a la
mort. II y avait de longues annees pourtant qu'il s'y prdparait, non seulement par ses oeuvres admirables, mais par
des actes particuliers. Chaque jour, apres sa messe, ii ricitait les prieres des agonisants et de la recommandation de
l'Ame; et, le soir, il se mettait en etat de repondre la nuit,
s'il le fallait, a Iappel de Dieu.
Toutes ces pratiques ne furent connues que par hasard,
ou plut6t par une permission singuliere de la Providence.
Un peu avant la mort de Vincent, un pratre de SaintLazare ecrivit a un confrere son triste etat et les craintes
de la Compagnie; et, sans. reflechir, il alla,. suivant
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I'usage, lui remettre la letre pour qu'il en prit lecture.
Le veneri superieur la lut en effet. A ces mots de la
letre : a M. Vincent diminue a vue d'ceil, et il y a
apparence que nous le perdrons bient6t , il fut emu et
s'arreda. Loin d'en vouloir a l'imprudence du missionnaire: c C'est un conseil salutaire, se dit-il, que ce bon
pretre m'a voulu donner, et un avertissement de me tenir
prit. * Et, un moment apres, son humilite inquiete se
demanda : %N'aurais-je pas eu le malheur de donner a
ce prdtre quelque sujet de peine et de scandale ? * Aussit6t
il le fait venir : a Monsieur, lui dit-il, je vous remercie
tres humblement du bon avis que vous m'avez donne.
Vous m'avez fait plaisir, je vous assure; et je vous prie
de mettre le comble a cette charit6 en me faisant connaitre les autres ddfauts que vous avez reconnus en moi.
- Oh! Monsieur, repondit le pauvre missionnaire confus
et ddconcertd, je vous assure a mon tour que je n'ai
pensd ni de pros ni de loin a vous faire la lecon, et que je
n'ai manque que par inadvertance. - Remettez-vous,
Monsieur, et consolez-vous, reprit le saint vieillard, je
ne vous en aurais aim6 et honori que davantage. Et
pour ce qui est de I'avertissement que j'estimais que vous
me vouliez faire, je vous dirai tout simplement que Dieu
m'a fait la grace d'en dviter le sujet; et je vous le dis afin
que vous ne soyez point scandalise de ne me voir pas faire
des preparations extraordinaires. Il y a dix-huit ans que je
ne me suis point couchi, sans m'dtre mis auparavant en
disposition de mourir la meme nuit.
II y avait bien plus longtemps encore que le saint vivait
dans cette pensde et dans cet exercice, car on a trouv6 ce
billet dcrit de sa main plus de vingt-cinq ans auparavant :
, Je tombai dangereusement il y a deux ou trois jours, ce
qui m'a bien fait penser a la mort. Par. la grace de Dieu,
j'adore sa volonti, et j'y acquiesce de tout mon cceur; et,
m'examinant sur ce qui me pourrait donner quelquepeine,
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j'ai trouve qu'il n'y a rien, sinon de ce que nous n'avons
pas encore fait nos regles. a
Ce serviteur fidele avait done depuis longtemps, comme
celui de l'Evangile, les reins ceints et la lampe allumee
pour aller au-devant de son Maitre, et lui ouvrir des qu'il
frapperait a la porte. Ce moment supreme lui etait toujours present, et il le rappelait toujours aux siens. * Un
de ces jours, leur repetait-il, le miserable corps de ce vieux
pecheur sera mis en terre; il sera reduit en cendres, et
vous le foulerez aux pieds. v Et quand on lui demandait
son age : a II y a tant d'annees, repondait-il, que j'abuse
des graces de Dieu. Heu mihi quia incolatus meus prolongatus est! Helas, Seigneur, je vis trop longtemps, parce
qu'il n'y a pas d'amendement en ma vie, et que mes pichis
se multiplient avec le nombre de mes annies. * Et, lorsqu'il annoncait la mort d'un de ses missionnaires, il ajoutait : Vous me laissez, mon Dieu, et vous tirez A vous
vos serviteurs. Je suis cette ivraie qui gate le bon grain que
vous recueillez, et me voila toujours occupant inutilement
la terre: Ut quid terram occupo? Or sus, mon Dieu, que
votre volonti soit faite et non point la mienne ! m
Cependant le bruit de la maladie et de la mort imminente du saint pretre se repandit en France et en Italie.
Aussit6t, Alexandre VII, connaissant combien sa conservation importait a 'Eglise, lui fit expedier un bref pour
le dispenser de Poffice divin, qu'il s'obstinait saintement
A reciter. Les cardinaux Durazzo, archeveque de Genes,
Ludovisio, grand pdnitencier de Rome, et Bagni, autrefois
nonce en France, lui icrivirent separement pour Iinviter
A mCnager des jours si pr6cieux - la gloire de ;Dieu- et au
bien des peuples.
A 1'poque ou ces lenres furent icrites, la faibiesse habituelle et croissante, T'isomnie des nuits, causaient au serviteur de Dieu un assoupissement contre lequel it ne
pouvait plus latter. I1y. voyail'image et I'avant-coureur.
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de la mort prochaine. C'est le frere, disait-il en souriant,
qui vient en attendant la sceur. a Ndanmoins, 'avantderniere semaine de sa vie, il se trouva un pen mieux.
Tous les jours, il communia a la messe, a la chapelle. 1I
avait dt pourtant beaucoup travailler cette semaine-li,
parce qu'un depart de missionnaires et de sceurs pour la
Pologne et l'lection de la supirieure des Filles de la Charite lui avaient donne un surcroit d'occupations. Mais, le
25 septembre, vers midi, I'assoupissement fut plus profond
qu'a l'ordinaire. Cette fois, c'etait bien le messager de la
mort, car le saint n'avait plus qu'un jour a vivre.
IV. -

DERNIRE JOURNEE.

Un des pretres de la Mission a laissi le ricit de cette
derniere journie. Le dimanche 26 septembre, Vincent se
fit lever et habiller, quoique ddej un peu assoupi, puis
porter a la messe, oi il communia; apr6s quoi son assoupissement devint tel, que le medecin, au retour, le jugea
en danger. Dans 1'apres-midi, vers six heures et demie, on
crut prudent de lui administrer lextreme-onction. D'Horgny, qui devait remplir ce douloureux ministare, accompagni de quelques pritres de la communautd, interrogea
d'abord, suivant I'usage, le venerable malade : a Monsieur,
ne voulez-vous pas recevoir les derniers sacrements ? Oui. - Croyez-vous tout ce que I'Eglise croit ? - Oui. a
Et le reste.
Les questions ordinaires achevdes, d'Horgny poursuivit: 4 Demandez-vous pardon a tous ? - De tout mon
cceur. - Pardonnez-vous A tous? - Jamais personne...
Et il s'arrdta dans cette phrase, dont la fin 6vidente etait:
a ne m'a offense. a
A chacune des onctions, le saint s'appliquait A entendre
et repondait Amen. A la derniere, il ouvrit les yeux et les
promena avec un joyeux sourire sur les assistants. Ceux-ci
voulurent profiter de ce riveil et lui demandarent sa bind-
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diction pour tous ses enfants : u Ce n'est point a moi... ,;
il ne put achever l'humble phrase qu'on lui a entendu
tant de fois proferer : a Ce n'est point a moi, indigne,
miserable, de vous benir. *
Vers neuf heures du soir, les anciens de la communaute
vinrent lui faire leur visite supreme. Comme mot d'adieu,
chacun lui adressait une parole des saintes Ecritures
Paratumcor meum, etc.; et, comme A la voix de l'ange de
la resurrection, ii sortait un instant de son sommeil et
repitait: Paratum... D'Horgny et Berthe lui renouvelerent
la demande de sa benediction pour tous ses enfants, amis
et bienfaiteurs, et, cette fois, levant les yeux et rencontrant
ceux de ses enfants prosternes, il rdpondit fort distinctement: a Dieu vous benisse! , Les anciens se retirerent
alors consoles, emportant cette binediction comme un
legs pricieux de leur pere. Ceux qui resterent toute la nuit
lui suggiraient de temps a autre quelque sainte parole:
Mater gratice, Mater misericordim! et il repitait : Mater
gratie'...; ou bien encore : Mater Dei, memento mei!
aspirations qu'il ripita tout entieres. Mais ce qu'il aimait
a redire, ce qu'il proferait de lui-mime, c'etait l'invocation:
Deus, in adjutorium.
Plus tard, a la demande d'une nouvelle binddiction pour
sa famille : a Dieu la binisse 1 repond-il; et, recueillant
encore ses forces, il levela main et ajoute : Qui ccepit opus,
ipse perficiet.
- A deux heures de la nuit, une sueur couvre son visage
qui pilit. Un des pratres commence le Credo: Credo in
Deum Patrem; ii repond : Credo, et baise le crucifix qu'il
tenait A la main;- Credo in Jesum Christum;- Credo,
ripete-t-il, et il baise son crucifix.- Spero, poursuit le prdtre, in te speravi ; in Domino confido; - Confido, reprendil avec un reflet de paix sur son visage, et il baise encore
l'objet de sa foi, le gage de sa confiante espirance, son crucifix.
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Vers quatre heures, son visage se couvre encore d'une
rougeur vermeille; puis la rougeur s'efface de nouveau et
est remplacde par une blancheur de neige. On lui suggere
quelques autres invocations qu'il essaye doucement de
redire. Cette fois, c'est la mort qui vient. Alors, ni efforts,
ni convulsions; A peine une respiration plus forte, et son
Ame etait retournee A Dieu.
II etait un peu plus de quatre heures. Heure sacrie, A
laquelle il se levait chaque jour depuis plus de cinquante
ans. Ce jour supreme, il fut fiddle a sa regle, et, a quatre
heures et demie, il itait encore devant Dieu, mais cette fois
pour jouir de lui eternellement.
II etait mort dans son fauteuil, tout habilld. II demeura
assis, dans sa premiere attitude. Seulement, son visage prit
un aspect de beaute venerable, qui itait comme un reflet
envoyd du ciel par son Ame bienheureuse.
Le saint etait reste expose le mardi 28 septembre. Les
missionnaires firent de vains efforts pour icarter la foule.
On ddchirait ses v&tements, disireux qu'on dtait d'avoir de
lui quelque relique. Enfin commencerent les funerailles,
qui furent honories de la presence du prince de Conti, de
Piccolomini, archevdque de Cisaree, nonce du pape, de
six dveques, des prdsidents Mortiers, de Nesmond et de
Mesmes, de plusieurs curds de Paris, d'un grand nombre
d'ecclisiastiques et de membres de divers ordres religieux .
La dtaient encore la princesse de Conti, la duchesse d'Aiguillon, une foule a de dames de qualiti, de celles, particulierement, que M. Vincent avait, depuis tant de temps,
assemblies, les mercredis, pour lassistance des malades
de l'H6tel-Dieu et des pauvres des provinces desoldes par
des fleaux publics a. C'est ce que Bossuet nous apprend,
comme tdmoin oculaire, dans son timoignage de 1702 sur
les vertus dminentes de Vincent de Paul; il dtait venu,
i. Sutmm., 38o-383.
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avec presque tous les ecclisiastiques de la conference des
mardis, rendre ses derniers devoirs au saint prdere auquel
il aimait A faire hommage de son esprit sacerdotal. Le
peuple et les pauvres, les priviligies du charitable difunt,
ne se pouvaient compter.
On comprend bien que, dans cette assemblee funebre,
les Filles de la Chariti6taient en grand nombre, elles,
l'objet privildgii des soins etdespures affections de Vincent
de Paul, et, par consdquent, se sentant plus orphelines que
le reste de sa famille, plus douloureusement affectees de sa
perte que tous les autres.
A environ deux mois de la, une assemblee plus nombreuse encore se reunit dans I'dglise de Saint-Germainl'Auxerrois. Les ecclesiastiques de la conference des mardis
voulurent y faire celebrer A leurs frais, en l'honneur de
leur vdner4 superieur, un magnifique service. Henri de
Maupas du Tour, ivdque du Puy, pendant de longues
annees commensal de Vincent, temoin de sa belle vie, prononca I'oraison fundbre.
II ne craignit point de prendre pour texte cette parole,
que la louange de son hdros est etablie dans I'Eglise tout
entiere : Cujus laus est per omnes ecclesias. En voici une
page qui resume bien la vie et 'oeuvre de Vincent: a Messieurs, s'ecria l'eveque du Puy, ii faut vous le dire avec
liberte et sans aucune chaleur de discours : c'est Vincent
de Paul que la main de Dieu a choisi pour porter a son
peuple les tables de la loi; c'est lui qui, par son zele admirable et celui de ses dignes enfants, a sanctifid des millions
d'Ames dans les Missions; qui a procurd des secours spirituels et temporels a des provinces entiares, ruinCes par les
malheurs de la guerre; qui a retird des milliers de creatures des portes de la mort; qui asauvd du dernier naufrage
des Ames infortundes, lesquelles, par une alliance funeste
et presque necessaire, avaient joint A une profonde ignorance de nos sacris mystAres et des veritds chrdtiennes
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necessaires au salut, une prostitution honteuse au crime
et au libertinage, et qui semblaient, en un mot, ne devoir
jamais connaitre Dieu que par la rigueur de ses vengeances
et dans l'eternit4 des supplices. Oui, Messieurs, il faut
vous le dire : c'est lui-meme, c'est ce Vincent de Paul qui
a presque change la face de 'Eglise par les confirences,
par les instructions, par tant de siminaires dont ii a procure les etablissements; c'est lui qui a ritabli la gloire du
clergd dans sa premiere 'splendeur par les exercices des
ordinands, par les retraites spirituelles, par l'ouverture de
son cceur et de sa maison, lorsqu'il a tendu les bras a tous
venants, pour embrasser amoureusement tous ceux qui
voulaient profiter de cette sainte icole de la veritable discipline ecclesiastique; c'est lui qui a retire du dierglement
tant de ministres des autels qui, sans consulter les r6gles
d'une vocation legitime, s'etaient engages timdrairement
dans les fonctions redoutables de ces sacris ministrres par
des motifs profanes d'un intiert sordide; c'est lui qui a
formi de si grands sujets pour en remplir plusieurs de nos
dioceses et qui mime a fourni de si grands prelats a la
France; c'est lui qui a servi d'instrument et d'organe A
tous les plus grands desseins et aux plus importantes
affaires, et pour la gloire de Dieu, et pour l'avantage de la
religion, et pour le bonheur de l'Etat. Et, ndanmoins, apres
tant de couronnes de gloire que I'on doit poser sur la tdte
de ce grand homme, le voir tout cachi sous les voiles de
son humilitd, tout plongd dans la vue de son ndant, tout
ardent d'un ddsir extrdme d'etre trait6 comme l'objet du
dernier mdpris : c'est cette humilit6 consommee, Messieurs,
qui mdrite la louange des hommes et 'estime des anges '.I
- On le volt, A cette date mdme de 166o, deux mois seulement apr6s sa mort, on comprenait deja, presque comme
I. Oraisonfunebre A la memoire defeu mnessire Vincent de Paul,
etc., in-4, Paris, 166r, p. 8-1o.
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nous le faisons aujourd'hui, toute la grandeur du r6le de
saint Vincent de Paul, toute l'immensitd des services qu'il
a rendus a la France et A PEglise.
Le serviteur de Dieu fut bdatifid en 1729 par le pape
Benoit XIII, et canonise en 1737 par le pape Cldment XII.
En union avec l'Eglise, terminons en redisant loraison
de I'office propre consacrd dans la liturgie A saint Vincent
de Paul: s O Dieu, qui, pour le salut des pauvres et la
formation du clerg6, avez par le bienheureux Vincent de
Paul voulu r6unir dans votre tglise une nouvelle Congregation, nous vous en supplions, faites que, brilant du
meme esprit que votre serviteur, nous aimions ce qu'il a
aim6 et que nous accomplissions ce qu'il a enseigne. Par
Jdsus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. ,
LES CAUSES DE BEATIFICATION
ET DE CANONISATION

Les Analecta ecclesiastica qui se publient A Rome
contiennent, dans le numero du mois d'aoit 19o1, le
tableau de toutes les causes de biatification actuellement en cours.
Quatre concernent la Congregation de la Mission et
la Compagnie des Filles de la Chariti; elles sont dsignies:
ix Le bienheureux JEAN-GABRIEL PERBOYRE, pretre de la

Congrigation de la Mission (t 1840); cause de Chine.
Reprise le Ix mars x891; A traiter dans la prochaine
congregation antepreparatoire sur les miracles. Cardinal
ponent, S. Em. Aloisi-Masella. Postulateur de la cause,
M. Aug. Veneziani, C. M.
20 La vinerable LouISE de MARILLAC, veuve

Le Gras,

cofondatrice des Filles de la Charit6 (f 1659); cause
du diocese de Paris, du, xo juin 1895. Le proc6s apostolique sur les vertus et les miracles en particulier s'in-
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struit. Cardinal ponent, S. Em. Aloisi-Masella. Postulateur, Mgr Raphael Virili.
3° Le serviteur de Dieu JUSTIN de JAcoBIS, de la Congre-

gation de la Mission, &v4que, vicaire apostolique d'Abyssinie (f i860); cause d'Abyssinie. Decret d'ouverture du
proces de l'ordinaire sur le non-culte, 13 novembre Qgoo.
Cardinal ponent, S. Em. Aloisi - Masella. Postulateur,
M. Aug. Veneziani, C. M.
4° La servante de Dieu CATHERINE LABOUR9, des Filles

de la Charitd (a- 1876); cause du diocese de Paris. Ddcret
de l'ouverture du proces de l'ordinaire, 9 juillet 19oo. Cardinal ponent, S. Em. Aloisi-Masella. Postulateur de la
cause, Mgr Raphael Virili.
On verra ci-apres (Lettres des Etats-Unis), ce qui concerne la cause de M. de Andreis.

FRANCE
FERMETURE

D'gTABLISSEMENTS

Nos lecteurs savent qu'en France, en vertu d'un dicret

du i" aott

1902,

des etablissements scolaires tenus par des

congregations religieuses ont dte fermis. Dans le nombre, on
compte une quinzaine d'ecoles libres tenues par les Filles

de la Charit6; les Lazaristes ont du quitter les cinq petits
seminaires dont ils avaient la direction, a Evreux, Montpellier, Saint-Pons, Marseille et Nice.
C'est le cas de se souvenir que chacun pour sa part doit
etre pret a partager le sort del'Eglise, qui est d'etre eprouvie
sur cette terre. Combien durera en France cette periode
d'Cpreuves? Nul ne le saurait dire. En Allemagne, en
Italie, ces epreuves ont ete connues : il y a de cela bient6t
trente ans, et les effets s'en font encore sentir. En Espagne,
l'dpreuve fut rude aussi, mais elle cessa beaucoup plus
promptement.
Nous savons qu'en tous les cas, il faut recourir a la
priere, qui est puissante sur le coeur de Dieu.

PARIS
BENlDICTION

DE LA CHAPELLE DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH

ALLOCUTION DE Mr L'VEQUK D'ORLEANS'

11y a quelques mois (mars 1go2), Al'h6pital Saint-Joseph, i Paris,
desservi par les Filles de la Charitd, s'est tenue dans la nouvelle
chapelle l'assemblde annuelle des bienfaiteurs, sous la pr6sidence
de S. G. Mgr Touchet, eveque d'Orleans.
S. Em. le cardinal Richard, archeveque de Paris, retenu
Ila
chambre, avait daignd faire parvenir tous ses regrets de ne pouvoir
I. HdpitalSaint-Joseph,compte financier et moral de l'annie go t.
Paris, Mersch, 1902o. In-8.
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se trouver dans cette chapelle, dont Elle avait, ii y a trois ans, beni
la premiere pierre.
M. le comte Pierre de Kergorlay a presenti le rapport financier, et
M. Ie vicomte Melchior de Voga, de I'Academie frangaise, le rapport
g6neral.
S. G. Mgr Touchet a prononce une eloquente allocution, dont nous
voulons au moins reproduire quelques passages:

Au nom du Pere, et du Fils et du Saint-Esprit.Ainsi
soit-il.
MES TB•S CHERS Fa•RES,

Au lendemain de la journee oi il avait annonci l'institution de la sainte eucharistie, Notre-Seigneur JesusChrist, comme s'il elt 6ti remud encore par une tendresse
debordante, s'ecriait : Venez a moi, vous tous qui etes
charges du faix de la souffrance et du travail; venez a moi,
et je vous soulagerai a
Croyez-vous qu'il y ait mot plus prodigieux que celui-lA
dans P'Evangile ?
Notre Lacordaire estimait que la parole audacieuse entre
toutes etait lordre donni par Jesus aux Douze de convertir
l'humaniti : a Allez, enseignez toutes les nations. N'ayez
pas peur : j'ai vaincu le monde! a
J'ai vaincu le monde! reprenait-il. J'ai vaincu le monde
II s'est done trouve un homme qui a ose dire : J'ai vaincu
le monde I Entendit-on jamais rien de si itrange?
Peut-atre quand il s'exprimait ainsi, le tout-puissant orateur ne pensait-il pas i l'invitation : a Venez a moi, vous
tous qui dtes charges du faix de la souffrance et du travail,
venez a moi et je vous soulagerai. a
Et en effet, il s'en est trouve qui ont pritendu vaincre le
monde. En cet ordre d'idies et de faits, certains noms montent de suite aux levres. Ce serait un lieu commun outrageusement vieilli de les citer, d'Alexandre a Cesar, de
Cesar a Attila, d'Attila A Charlemagne, de Charlemagne A
Bonaparte.
Mais ce qui vraimcnt ne s'est ni vu ni oui, c'est un autre
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que Jesus se posant en face de l'humaniti pour lui crier ou
lui murmurer (je ne sais) : Humaniti crucifice, inondie
de sang et de sueur, humanite succombante, viens a moi;
je soutiendrai tes pas et sdcherai tes larmes. Je suis, entends-tu, le medecin infaillible et inlassable. Viens a moi,
viens!
Or, remarquez-le, ce qu'il promit, Jesus l'accomplit.
Jesus calme, endort la souffrance et la fatigue qui s'approchent confiantes de Lui.
Aussi, quoi qu'on en dise ailleurs, un h6pital est-il toujours incomplet, - un h6pital, sejour de souffrance, de
labeur, de devouement, - quand il est prive de chapeile,
c'est-a-dire du lieu o Jesus donne audience et remplit son
office seculaire et sacre de consolateur.
Mgr I'eveque d'Orleans exposa alors 'utilit6, ce qu'ii appelle a la
grace de cette chapelle pour le personnel multiple et divers de I'h6.
pital Saint-Joseph : bienfaiteurs, m6decins i. II continuait ainsi :

Et vous, tres cheres Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, de
quel ceil, de quel coeur considerez-vous votre chapelle?
Soyez tranquilles, je ne me permettrai pas de trop vous
louer. Ce maitre, illustre en 'art d'dcrire et en celui de
parler ', nous tracait, il y a un instant, la regle vis-a-vis de
vous, declarant tenir pour impossible de soumettre votre
modestie a quelque epreuve que ce soit : nous n'avons pas
eu le temps d'oublier cette lecon. Donc, ne craignez rien
de moi. Cependant, j'ai bien le droit de rappeler que vous
etes populaires, que vous ates a la mode. Cette mode
remonte haut. En 1848, les baionnettes des insurges s'abaissaient devant vos aindes, et sur le front des bataillons le
mot celebre courait : Place, c'est la chariti qui passe. .
Je ne sache pas que le goat public, si mobile en tant de
matieres, ait change en ce qui vous concerne. S'il n'a pas
I. M. le vicomte Melchior de Vogoe.
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change, c'est vraisemblablement que vous ites restdes fidelek
a vos traditions. Assez; n'appuyons pas.
;
Surtout il me sera loisible assurement de dire ce que je
pense de rhospitaliere en general. Je la connais pour l'avoir,
beaucoup friquentee autrefois. Elle m'a donne des spectacles que je ne saurais oublier et des leqons qui comptent
parmi les meilleures de ma vie.
Donc, l'hospitaliere est une merveille parmi les merveilles que Dieu a ceuvrdes. Dieu lui a fait un don si haut
qu'il merite l'admiration de quiconque peut admirer, c'est
la vaillance; et un autre si exquis, qu'il serait digne d'&re
adore, supposd que quelque chose d'humain fit adorable,
c'est la tendresse.
Elli ne porte pas le long voile de la carm6lite; mais la
sainte modestie, attentivement et religieusement gardee,
1'enveloppe de prudence et de discretion.
Elle n'est pas protegie par les grilles d'un cloitre; mais
sa gravite simple et douce s'impose sans effort a qui l'approche.
Elle ne ricite pas les heures quotidiennes; mais sa pensee,
qui voyage habituellement du crucifix de la salle au lit des
malades, est toute pleine du ciel.
En contact perpetuel avec les miseres physiques, friquent avec les miseres morales, elle voit tout, comprend
tout, a pitii de tout. Cette reserve de maternitd qui sollicite
tout coeur de femme, s'enfle ganereuse et puissante au coeur
de lhospitaliere et s'epanche sur quiconque lui est confid
par la Providence. L'inconnu, ds qu'il souffre et franchit
son seuil, lii est un frere; l'inconnue lui est une soeur.
Elle a des courages virils. La contagion ne l'epouvante
pas. Elle regarde sans palir les plaies hideuses. Elle assiste
le chirurgien qui opere. Ni la vue du sang, ni les emanations du chloroforme ne la troublent.
Le medecin est encourage dans sa tache. Heureux au
laboratoire ou a la clinique, ses disciples, ses amis, I'appr&-
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cient, le vantent et l'applaudissent. En tout cas, son devoir
accompli, il rentre a son foyer, y retrouve sa femme, ses
enfants, sa paix, sa joie. L'hospitaliere, elle, est au chevet
des malades toujours. Elle vivra, elle mourra, divouee toujours, travaillant toujours, allant du malade &l'agonisant
toujours, obscure ioujours.
Mais qui soutient cette vaillante ?
... Messieurs, la chapelle est le foyer de 'hospitaliere;
' le gendrateur a de son courage, suivant Pheureuse expres.
sion que vous avez tant applaudie tout a l'heure.
La, elle trouve le reconfort de ses lassitudes, le rafraichissement de ses sueurs. La, Dieu lui envoie les pures inspirations du sacrifice, et les purs bonheurs du devoir
accompli. Interrogez-la : sans la chapelle, elle ne peat pas
grand'chose; avec la chapelle, a peu pros comme saint
Paul, elle peut tout.
En commencant j'ai parld du lieu commun.
En finissant je me permets de vous signaler celui-ci,
c'est que i'homme semble n6 pour souffrir.
a Du jour oh ii sort du sein de sa mere, dcrivait le vieux
sage juif, jusqu'a celui oi ii rentre dans le sein de la terre,
sa mere, elle aussi, et la mere de tous les hommes, il souffre. x Mettons qu'en cette gdndralisation, it se trouve quelque grossissement podtique ou oratoire, au moins reste-t-il
que les uns plus t6t, les autres plus tard, les uns plus longuement, les autres plus brievement font connaissance avec
la douleur.
Toutefois, et sans examiner les cas particuliers qui peuvent diroger A la regle, si le palais connait la douleur, le
riduit la connait mieux encore, puisque, avec les douleurs
communes a rhumanitd, le pauvre porte les douleurs propres de sa pauvreti. Que dirai-je si, a la pauvreti, se joint
la maladie ?
II itait naturel que, mis en presence de cette situation,
'homme s'inginiat a chercher qui et quoi consolerait
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Phomme. Les ipicuriens nous ont dit: * Noyez le chigrin
dans le plaisir, vous ne soutfrirez plus. * En quoi its proferaient une sottise. Comment, en effet, et a quoi s'amuser,
sous le pressoir de la souffrance ? Les stoiciens ont repris :
e Vous ne pouvez pas vous amuser: bien. Mais vous pouvez nier la souffrance. Posez qu'elle n'est qu'un mot. z Par
oiA ils se mettaient en contradiction avec la rdalite, car ce
qui mord, ce qui tord, ce qui broie, ce qui fait saigner, ce
dont on crie, ce dont on meurt, est manifestement autre
chose qu'un mot. Les philosophes du terre a terre, intervenant, ont ajout6 : a Eh bien, regardez autour de vous :
vous constaterez qu'il en est de plus misdrables que vous,
et n'aurez pas le courage de vous plaindre. , Eh ! certes,
quand j'aurai perdu le courage de me plaindre, en souffrirai-je moins; quand j'aurai constatd le malheur d'autrui,
serai-je gueri de mon malheur personnel ?
Saint Paul avait souffert. II avait connu les trahisons de
l'amitid, la rage des persecuteurs, les tortures de la soif, de
la faim, de remprisonnement, de la bastonnade, les affres
de la tentation; il avait senti passer sur ses cheveux le
souffle de l'ange maudit. Cependant, jamais son courage
n'avait difailli. Devenu vieux et se sentant proche de la
mon, il voulut livrer aux siens le secret de ses energies, et
il ecrivit : In eo enim in quo passus est et fuit tentatus,
potens est et eis qui tentantur auxiliari. Jesus a port6
toutes les douleurs : a qui lui confie sa peine, il sait venir
en aide. II est ddpositaire d'un baume qui les charme.
L'auteur de la Bonne Soufrance' fait echo a saint Paul A
travers dix-neuf cents ans, et jamais entre deux les voix
qui rendent le meme timoignage ne se sont tues.
Pres de Jesus, le malheureux cesse de se sentir seul.
II comprend que ses malheurs ne sont pas inficonds, que
la joie sortira de ses larmes et qu'un avenir bienheureux
i. M. Franfois Coppee, de l'Academie frangaise.
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naitra de cet amer present. Le Beati qui lugent, bienheureux ceux qui pleurent! ne lui est ni une parole scandaleuse, ni une parole inintelligible.
11 cesse d'etre l'esclave qui geint sous le fouet odieux; il
devient l'ami qui .piti librement pour un ami.
Ainsi s'explique 1'inexplicable et surnaturelle joie des
saints, au milieu des pires afflictions et des plus cruelles
maladies.
Ah ! ne fermez pas les chapelles d'h6pital. Ouvrez-les!
ouvrez-les! Les eglises, fussent-elles inutiles ailleurs, seraient nicessaires la. Qui l'oublie enleve a son frdre meurtri sa derniere chance de paix dans la resignation. II a
commis un crime de 16se-humaniti.
MESDAMES ET MESSIEURS,

Je vous dis au fond du cour : merci.
Merci au nom des pauvres : vous les traitez noblement.
Merci au nom de Paris : vous etes de ceux et de celles
qui font pardonner beaucoup a Paris. Tout bon Francais
vous en peut exprimer sa gratitude.
Merci enfin au nom de Notre-Seigneur Jesus, et de notre
commune foi, et de notre Mere la sainte Eglise, car vos
oeuvres louent Jdsus-Christ,, honorent notre foi, prechent
et exaltent l'Eglise.
SAINT-SERNIN

DE GOURGOY

(Diocese d'Albi )
INAUGURATION
GARRIGUES,

D'UN

MONUMENT

A

LAZARISTE, MASSACRE

LA

MEMOIRE

A PEKIN, EN

DE

M.

1900.

-

JULES
DIS-

COURS DE M. L'ABB9 TEYSSEYRE.

Un journal de la rdgion a donni lecompte rendu suivant de 1'inauguration du monument tlevo & la memoire de M. Jules Garrigues,
dans 1'eglise de sa paroisse natale, et dui surtout t I'initiative et au
zkle du d6voue cur6 de la paroisse, M. Aussaressesl. Nous avons
I. La Croix du Tarn, no du 6 octobre

9go1.
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aussi recu de M. I'abbe Aussaresses un tres precieux recueilde lettres
de M. Garrigues, dEpose en nos archives, et la maquette du buste
du vEaere missionnaire; ce bustea ete place parmi les precieux souvenirs recueillis en notre salle des Reliques, a Paris.

Le lundi 3o septembre 19o1, on celebrait dans I'glise de
Saint-Sernin de Gourgoy une double fete : 'Adoration
perpetuelle et l'rrection d'un monument A la memoire d'un
martyr .
Tout dans I'ornementation de Pdglise, dans la succession
des deux ciremonies du matin, dans le magistral discours
du soir qui les a si harmonieusement resumies, dans l'assistance recueillie de la paroisse et d'un nombreux clerge,
reportait la pensie vers ces heures mysterieuses oI les
premiers chretiens donnaient, sous les voQtes des catacombes, une place d'honneur aux depouilles sacries de
leurs freres, aupres de l'autel qui les avait formis au
martyre.
Du sanctuaire empourpri et rayonnant des feux eucharistiques, 'oeil charm6 se portait vers le monument endeuilli au bas duquel sont gravis en lettres d'or le nom,
lapostolat, la date de la mort du P. Garrigues, et que
domine le superbe buste, en marbre blanc, du martyr.
Le spectacle etait ravissant.
Apr6s la cldebration de la messe solennelle de l'Adoration, Postensoir rentre un instant dans le tabernacle, et au
milieu d'une couronne d'environ trente pretres, chanoines,
curds, amis du missionnaire, M. Coiroux, le representant
officiel des fils de saint Vincent de Paul, cl6lbre, vetu des
ornements de deuil, les saints mysteres, fail l'absoute, et
procede, aux sons de l'harmonium magistralement tenu
par M. I'abbd Perille, A la beindiction de la croix qui protege la mimoire du lazariste martyr. Deux freres pretres,
.r. En employant ici et plus loin le nom de a martyr o, nous ne le
faisons, bien entendu, qu'avec toutes les reserves requises par les
prescriptions de l'tglise. - Note des Annalest
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enfans de la paroisse, MM. les abbis Pastri, qui se souviennent que le P. Garrigues leur avait enseigni le cat6chisme, assistaient A l'autel comme diacre et sous-diacre.
Le soir, M. Teysseyr6, curi de Saint-FranCois de Graulhet, s'est plu A nous reveler les liens mysterieux de la
double ciremonie du matin, en un discours d'une grande
streti de doctrine et avec des accents qui plus d'une fois
ont atteint les hauteurs de la veritable eloquence.
Nous reproduisons plusieurs fragments de la premiere partie, et
intdgralement toute la seconde partie de ce beau discours.
Ubi sum go, illic et minister meus erit.
0i ij suis, la sera aussi celui qui me ser.

(Jo.. I1, z6.)

La fete qui nous reunit, mes freres, reporte invinciblement la pensde vers ces heures lointaines des origines chretiennes, oi, tombds dans larene, sous la dent des bites firoces, sous le fer des gladiateurs, ou bien briles vifs dans les
jardins des Cesars, nos premiers freres dans la foi venaient
recevoir dans les souterrains des catacombes une place
d'honneur autour de 'autel qui les avait formes au martyre.
Depuis lors, ni l'eucharistie n'a failli A sa noble mission
de susciter a Dieu des martyrs, ni la pensee chritienne A la
delicate tradition d'elever un monument aux victimes priviligides que le Dieu de I'autel assigna a son sacrifice.
C'est, ce soir, la gloire de la modeste paroisse de SaintSernin, apr6s avoir prodigue sur les terres inhospitali6res
de Chine le sang du plus devoue de ses enfants, de savoir
donner A sa memoire la place qui lui convient le mieux
aupr6s de I'autel du sacrifice, dans le temple du Dieu de
leucharistie.
Le sujet imposd en une semblable circonstance 6tait tout.
indiqu..
Mon regard se porte successivement, de I'autel itincelant de fleurs et de lumi6res, vers le monument exquis qul
perpituera dans cette .glise la memoiri du martyr, etImon
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cceur veut savoir les liens sacres qui peuvent les unir I'un
A l'autre. Ce sera l'ceuvre de ce discours.
L'eucharistie est 1'dcole du martyre dans l'Eglise. C'est
Scette icole que fut form6 le P. Jules Garrigues, notre
glorieux martyr. - II me semble que si j'avais la bonne
fortune d'itablir ces deux theses, j'aurais assez fait pour
repondre Avotre pieuse et legitime attente et au desir du
vendri pasteur qui m'a appeld au milieu de vous.
I
L'eucharistie est a un double titre 1'ecole du martyre :
elle perpetue dans PEglise, par le sacrifice, la grande tradition de I'immolation. Elle associe par la communion le
chritien au don le plus elevi qui soit au monde : le don
de soi, pour lamour du Christ, don qui constitue l'essence
du martyre.
Un illustre orateur a resum6 cette doctrine dans une
conference magistrale de Notre-Dame de Paris :.
* Les paroles dont s'est servi le Sauveur, dit-il, pour
rdaliser parmi nous sa presence sacramentelle, sont des
paroles sacrificales qui l'immolent mystiquement. 11 se
donne, mais par Pimmolation, separant son corps de son
sang; donnant son corps et son sang de victime et a 'itat
de victime, son corps livrde la mort : quod pro vobis tradetur, son sang repandu pour nous: qui pro vobis effundetur. *
Voili le sacrifice qui doit rester perpdtuellement dans
l'fglise comme m6morial de l'oblation sainte qui fut consommie sur la croix, oblation qui demeure comme un appel
supreme fait an christianisme par le roi des martyrs.
A lautel, mes freres, je vois en effet ce qui constitue le
veritable et le plus auguste sacrifice: Phostie, le sacrificateur, la destruction rielle ou iquivalente de la victime. La
foi me dit que le sacrifice qui s'offre &Pautel, pour itre
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offert d'une maniere mystique, n'en est pas moins le mime
sacrifice que le sacrifice sanglant de la croix.
A l'autel c'est la mime victime, Pagneau de Dieu immold
depuis le commencement du monde, qui s'immola un jour
au Golgotha, et que saint Jean, dans son Apocalypse, nous
affirme avoir vu comme mort, tanquam occisum, consommant dans 'eternite le sacrifice commencd et perpitue, sur
le Calvaire et a 'autel. Oui, mes freres, quand le pretre,
se tournant du c6td des fiddles, vous prdsente I'hostie en
disant : Ecce Agnus Dei, adorez; car celui-la est bien
PAgneau de Dieu, la victime sainte du sacrifice mystique,
la meme que la victime de la croix.
A l'autel je trouve le meme sacrificateur. Ce prdtre que
vous voyez durant I'action sainte revetu des ornements
sacerdotaux, gardez-vous, mes freres, de le confondre avec
les autres hommes. A l'autel le prdtre n'est plus un homme,
c'est un autre Jesus-Christ : Sacerdos alter Christus. Entendez-le: ce n'est plus lui qui commande et qui parle, c'est
le Christ qui commande et qui parle par sa bouche, c'est
Jesus-Christ qui immole et qui sacrifie. Sacerdos alter
Christus.
O puissance du pretre, laisse-moi te saluer en passant,
et rdpdter, dans Pandantissement de mon ime, cette parole
du cure d'Ars qui me confond et qui rivele la grandeur de
ton r6le-de sacrificateur : a Si le pretre savait ce qu'il est a
Pautel, il en mourrait. o

Qui nous dira, mes freres, l'histoire des abaissements
eucharistiques du Dieu immold de I'autel. Saint Paul a
resumd d'un mot plein d'dnergie et de veritd les humiliations de la croix. Nous ne saurions trop le r6peter nousmemes en jetant tour Atour un regard sur la victime, sur
le sacrificateur, sur les aniantissements de l'autel: Exinanivit semetipsum. Oui, il s'est aneanti pour nous. -
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En viriti, mes frtres, y a-t-il au monde une dcole comparable d'immolation?
Et Dieu ne s'immole i l'autel que pour aboutir a la destruction de son etre sacramente! par la manducation de la
victime, qui est la consommation du sacrifice.
Cette consommation se fait par le don de soi.
Dans 1'eucharistie, mes freres, Dieu se donne avec une
magnificence infinie. II se donne tout entier, t tous, pour
toujours; et, par ce don genereux et total, il provoque
dans celui qui le recoit une sainte imulation d'aneantissement et de mort a soi-mime, pour se donner entierement A
lui. Et c'est en ce sens qu'on peut dire, en toute verite, que,
par la communion frequente surtout, I'eucharistie est A un
second titre l'icole par excellence du martyre.

Etreinte sublime, mes freres, dans laquelle, au contact
sacre de la chair du Sauveur, je sens un nouveau sang circuler dans mes veines, les ombres de mon intelligence
s'irradier aux clartes de la foi, mon coeur batire a I'unisson
de celui de mon Maitre. Une nouvelle vie inonde tout mon
etre, m'elnve, me transforme, me deifie. i Je vis; non, ce
n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. B
J'entends une voix partie des profondeurs de mon dtre qui
me dit : Inspice etfac secundum exemplar.
Je regarde, et j'dcoute encore; et la meme voix me dit :
II n'y a pas de plus grande marque d'amour ici-bas que
de mourir pour ceux qu'on aime. a (Jo., xv, i3.) Enhardi
par cette parole, moi aussi, comme les genereux chretiens
de Smyrne, je veux etre c I'emule du Christ », amulos nos
sibi voluit.
Mes freres, c'est la formule du martyre.
Je comprends nzaintenant qu'au temps des pers6cutions
on eut soin d'envoyer aux nobles victimes qui allaient suc33
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comber l'hostie sainte, et je comprends cette parole d'un
celebre penseur catholique : L'Eglise vit de deux principes : du sacrifice mystique de Jesus-Christ et du sacrifice
sanglant des martyrs. * Dans une prosopopee celbre qui
donna le frisson a son auditoire, lillustre dominicain qui,
pendant pres de vingt annies, occupa avec tant de gloire la
chaire de Nbtre-Dame a Paris, dans la derniere partie du
siecle qui vient de finir, le P. Monsabre s'ecriait:
a Quand je me sens ballotti sur cette mer orageuse o6
soufflent les vents de 'incrdduliti et de l'goisme, je me
recueille et cherche 1'embouchure du fieuve que, dans ma
geographie spirituelle, j'ai appele le fleuve du sang.
a En le remontant, je contemple ses bords ravages, couverts encore des plantes qu'une main ennemie a couchees
a terre.
a Voici les eglantiers coupes avant la fleur. Salut, chers
innocents, qui n'avez connu en ce monde que le Christ et
vos meres, et qui 8tes morts entre les bras de vos meres
pour le Christ!
a Voici les lis immacules. Salut, vierges pudiques, qui
avez joint a la robe blanche le manteau royal qu'empourpra
votre sang I
a Voici les oliviers feconds. Salut, m.res incomparables,
dont l'amour fut vaincu par le plus grand des amours!
a Voici les humbles arbustes. Salut, esclaves; salut, plebeiens, qui vous etes ileves des conditions les plus obscures
jusqu'a la confession sublime de la foi!
a Voici les palmiers superbes. Salut, nobles et patriciens;
salut, princes de ce monde, librement tombes de la gloire
dans l'opprobre, et des dilices dans les tourments I
a Voici les c6dres du Liban. Salut, pritres; salut, pontifes; salut, ap6tres de la bonne nouvelle, plus haut dans la
lumiere et les premiers dans la mort !
a Mon voyage est fini, je suis a la source.
a Devant moi se dresse un bois mort dont le fruit est
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vivant. C'est la croix. La croix, et dessous un autel oi est
immole Ie Christ. De ses pieds, de ses mains, de son coeur
adorable s'echappent des torrents de sang. 11 temoigne pour
son Pere, les autres temoignent pour lui.
a La croix, I'autel, j'ai tout vu.
t Adieu, je descends a la mer oil je suis pecheur d'hommes, et desormais, en.sfirete sur la nef fragile qui porte mes
pensies, je suivrai le sillon empourpri qui vient du fleuve
de sang. a
Mes freres, en d'autres termes, 1'eucharistie, reproduction de la croix, est 'ecole veritable du martyre.
11 ne me reste plus, pour votre edification et noire gloire,
qu'a vous montrer comment le P. Garrigues apprit a cete
&coleles sublimes lecons du martyre.
II
On peut dire que linitiation de notre heros au martyre
date du jour de sa premiere communion. J'aime a reconstituer par la pensee ceue scene touchante de l'offrande de
la victime.
C'etait dans la vieille eglise dont les murs recouverts de
mousse avaient survecu aux ravages de la Revolution.
Celui qui tient 'hostie sainte est un pretre de la vieille
ecole, le venerable M. Gaurel. II est de la lignde des confesseurs de la foi; il a avec son oncle traverse la tourmente,
et apres avoir honord sur les chemins de 1'exil le diocese
d'Albi, ils rentrent, Pun comme superieur du grand sdminaire de Castres, I'autre comme cure de cette paroisse de
Saint-Sernin qu'il ne quittera, a bout de forces, qu'apres
un ministere fecond de plus de trente-deux ans.
II tient en ses mains la sainte Victime, et, tournd vers le
peuple, ii prononce les paroles de la sacrde liturgie : Ecce
Agnus Dei.
Soudain-se leve une douce et jeune victime- qui avait d6s
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longtemps attire les regards du pasteur. Cest un enfant des
champs. II porte sur son front candide et dans une poitrine
innocente ces germes naissants de foi et d'amour qui font
les ap6tres et les martyrs. Jardin semi de lis, en attendant
qu'au souffle de la grace s'epanouisse un jour la rose symbolique du sang repandu.
A ses c6tis un chretien de noble race, un vrai patriarche,
son pere; une vaillante chretienne qui restera jusqu'a la
fin la conseillere aimee de son apostolat. Ils viennent offrir
a Dieu les pr6mices d'une famille qui doit donner A la vie
religieuse un Frere de Ecoles chritiennes, et deux Soeurs
portant sur leur poitrine la livrte des religieuses de la
Croix.
Et l'enfant s'est levd, et dans la simplicite de son cceur il
a rdpondu a l'appel de la sainte Victime : • Me voici, Seigneur », Ecce venio.
Et pendant qu'A la sainte table s'opere la premiere union,
la premiere rencontre, j'entends une voix qui part du tabernacle, prononqant au-dessus de cette tte enfantine ces
paroles d'dlection : Ducam eam in solitudinem, et ibi loquar
ad cor ejus.
' Nous sommes a la seconde periode, la piriode de preparation.
Lavaur, Albi, Saint-Lazare, telles sont les trois dtapes,
les trois solitudes oh il plaira a Dieu de faire passer l'enfant
pour parler A son coeur.
J'aime a le voir prier dans cette chapelle du petit seminaire de Lavaur. Au-dessous de l'autel, oh s'offre tous les
jours le saint sacrifice, une glace transparente laisse entrevoir la d6pouille sacree d'un jeune martyr. C'est en face de
ce double spectacle, de leucharistie et des reliques de saint
Gratien, que, durant la longue periode de son education
levitique, se d6veloppait sa vocation a Papostolat.
Un evenement imprivu, qui jeta l'alarme A La Balme et
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au siminaire, va nous reveler I'ceuvre diji accomplie par
Dieu sur cette Ame. La fievre typhoide s'itait emparie de
Jules Garrigues. Parents, superieur, professeurs et condisciples se pressaient autour du lit du malade, angoissis,
inquiets, silencieux.
Et l'enfant, dans son ddlire, ne rivait qu'apostolat et
martyre. De ses levres, de sa tete, de sa poitrine enfidvrdes
sortaient des mots incoherents : a Bapilme..., Chine...,
laissez-moi; ils veulent me tuer..., mais laissez-moi baptiser les petits Chinois... , N'y tenant plus, le pere et la
mere en larmes quittent linfirmerie pour la chapelle. C'etait
en 1854, l'annee de la canonisation de sainte Germaine.
LA, tous deux a genoux devant la statue de la sainte, ils
font voeu, si 1'enfant guerit, de faire braler leur vie durant
une petite lampe en temoignage de leur reconnaissance.
Vous 'avez vue briler au pied de la statue de sainte
Germaine, cette petite lampe, habitants de Saint-Sernin,
temoin d'une reconnaissance fidele qui ne s'est iteinte
qu'avec la vie de la mere du P. Garrigues.
Sainte Germaine avait accorde aux prieres et aux larmes
des parents, en vue des destinies glorieuses qui I'attendaient, ]a miraculeuse guerison de f'enfant.
Ces destinees, dont Dieu nous a laissis surprendre le
secret, le jeune Eliacin en gardait le dep6t comme un
tresor qu'il tenait soigneusement cache : Secretum enim
regis abscondere bonum est. II le portait intact au grand
seminaire d'Albi.
LA, le contact des fils de saint Vincent de Paul ne contribua pas pen a Iepanouissement de sa vocation apostolique et fixa ddfinitivement pour l'abbi Garrigues la troisieme dtape de sa formation.
C'est que le jeune levite, derriere et plus haut que ses
directeurs de siminaire, derriere et plus haut que ses professeurs de theologie, dogmatique et morale; derriere et
plus haut que le superieur de la maison, ce supirieur fft-il

-

51o -

la personnification la plus haute de l'honnetet, du bon
sens, de l'intdgriti sacerdotale, et portat-il un nom qui restera la gloire la plus pure des fils de saint Vincent de Paul
dans le diocese d'Albi'; derriere et plus haut, dis-je, l'abbe
Garrigues aimait a saluer en eux les pretres de la Mission,
les freres d'armes des missionnaires de Chine, tous fils de
cette noble maison de Saint-Lazare, assez feconde pour
former, ia c6td des directeurs des seminaires de France, des
ap6tres et des martyrs pour les plages itrangeres.
C'est dans la solitude de la chapelle de la rue de Sevres,
en face de l'autel que surmonte la chisse des reliques de
saint Vincent de Paul, dans les communions intimes et
presque journalieres avec le Dieu de l'eucharistie, et a la
lecture privilegiee des Annales et des Actes des Martyrs de
la Mission,que s'acheva l'euvredela formation apostolique.
Le 14 juin 1867 tout est pret. Le v6nerable superieur a
prononcd la formule symbolique de la consecration de la
Victime. II a dit au jeune Garrigues : Sacer esto!
A genoux sur les degres de l'autel, le nouvel ilu a entendu ces paroles du pontife qui le constituent pretre du
sacrifice de la nouvelle alliance : a Recois le pouvoir d'offrir le sacrifice pour les vivants et pour les morts. N
Et le lendemain, 15 juin 1867, fete du Saint-Sacrement,
jour des triomphes eucharistiques, ayant A ses c6tes
M. Belaval, son cure, - le digne successeur des Gaurel,
accouru de loin pour reprisenter aupres de lui la paroisse
et la famille absentes, - il monte pour la premiere fois a
l'autel.
LA, tandis que retentit dans la chapelle la voix de ses
freres, chantant le Tu es sacerdos in cternum, qui lui rappelle la dignitd de son nouveau titre de sacrificateur, lui,
l'oil mu, la poitrine en feu, la pensde fixee sur cette terre
-. M. Bourdarie, pretre de la Mission, superieur du grand s6minaire .d'Albi.
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lointaine de Chine, objet de tant de r&ves et de tant d'ambitions, il renouvelle entre les mains de la Victime de lautel
le sacrifice de son amour et de sa vie.
Hate-toi de descendre du Thabor, jeune pretre. Tu 1'as
voulu; eh bien! sacer esto, tu seras victime.
Sacer esto! Dieu a dit : a Si quelqu'un aime plus son
pOre et sa mere que moi, celui-la n'est pas digne de moi. u
(Mat., x, 37.)
Parais un instant, avant de partir pour les plages lointaines ofi Dieu t'appelle, dans ce pays de Saint-Sernin qui
fut le tien, le pays de ton berceau. Salue cette modeste
cglise,aujourd'hui connue, a cete ipoque delabree et interdite, mais qui fut timoin des premiers appels de ton Dieu,
renouvelle sur son autel replace dans la ravissante dglise
neuve l'offrande de ta premiere communion; salue ces
champs temoins de tes ebats d'enfant, embrasse ton vieux
pere, cette vaillante mere d6positaire de tes aspirations
d'ap6tre, embrasse-les, tu ne les reverras pas en ce monde.
Tu es victime et Dieu a dit : a Si quelqu'un aime son pere
et sa mere plus que moi, celui-la n'est pas digne de moi. a
Sacer esto! Nous ne suivrons pas, cela depasserait les
limites restreintes d'un discours, le nouveau missionnaire
a travers les peripeties innombrables d'un long et fecond
apostolat.
Contentons-nous de saluer, en passant, chacune de ses
diapes apostoliques.
Ici le grand siminaire de Pekin ot, pendant quatre ans,
il echange pour les notions de la langue nouvelle les lecons
de thdologie et de morale que les theologiens de SaintLazare lui ont prodiguies.
Une fois initii, je le vois, parcourant dans l'ardeur de sa
jeunesse et de sa foi les bourgades de son immense district,
a travers les rizieres et les fleuves, sous un climat bruld par
des chaleurs accablantes, sur un terrain ditrempe par les
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pluies torrentielles, baptisant les enfants, catichisant les
paiens, evangelisant et convertissant ces peuples barbares,
et pendant les longues heures d'un apostolat incessant,
rdalisant a la lettre les paroles du Christ aux ap6tres:
Euntes, docete, omnes gentes, baptigantes eos.
Voici Ta-Kou-Toum, une de ses etapes aimies. II a eleve
lI, au prix de ses sueurs, des generosites de sa famille et des
aum6nes de la Propagation de la Foi, une magnifique
eglise. Autour, il a forme toute une chritient4 modele qui
a attirt sur lui l'attention de ses supirieurs. C'est lA qu'il
aime a venir se reposer, comme autrefois le Sauveur a
Bethanie, de ses fatigues pendant les vingt-quatre ans des
labeurs de son apostolat.
Cependant, l'importante paroisse Saint-Joseph du Toungtang a Pekin, a c6te du quartier des ambassades franqaise
et europeennes, est devenue vacante. La sympathie gendrale, la reputation de saintete que lui ont acquise sa vie
apostolique et ses hautes vertus, lindiquent au choix de
son iveque. Mgr Favier Pappelle a en devenir le pasteur.
Accepte, obbis encore, 6 noble victi'me, dit ton acceptation te coiter la vie : Sacer esto.
Pekin. Je le vois dans cette nouvelle
Le voilk curde
charge, partageant les heures trop courtes de sa journde
entre les oeuvres de 1'dvangdlisation et le travail de sa
propre sanctification.
Sur son passage, chritiens et paiens, grands et petits se
dicouvrent. a Le saint, dit-on, c'est le saint qui passe ,, on
le connait sous cette d6nomination : c'est le saint de la ville.
L'evdque lui-meme, apres une de ses visites au Pitang,
disait de lui: a J'ai requ la visite du saint de la ville *;
c'est ainsi qu'il s'en expliquera plus tard a Rome aupres du
Souverain Pontife : a Quant au P. Garrigues, l'hMroicite
de ses vertus suffirait a le canoniser s'il n'dtait pas martyr.
Mais Dieu avait dicide d'orner cette tete privildgiee de
la couronne du martyre.
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A cette epoque se place dans la vie du saint missionnaire
un evinement providentiel qu'il regarda comme une indication prophetique de la fin de-son apostolat.
Dieu, mes freres, semble avoir tellement lie le coeur des
meres, des m&res des martyrs surtout, &l'apostolat et a la
vie de leurs enfants, que parfois on dirait que la disparition de Pune des deux vies est comme le signal de la cessation de Pautre.
Ce fut le cas pour le P. Garrigues.
Lorsque arriva au curi de Pekin, an printemps de 190o,
la nouvelle de la mort de sa venerable mere, il se contenta
de repondre : a Elle m'avait tant secondi de ses prieres
pendant le cours de mes missions, Dieu l'avait tellement
unie a mon ministere que sa mort me paraissait impossible.
La fin de mon apostolat doit dtre proche. v
Oui, Pere Garrigues, tes instincts ne te trompent pas.
Sacer esto. Voici la fin.
Nous sommes au mois de mars 19oo.
Deja des rumeurs sourdes, des agitations inaccoutumies
se font jour aux environs de la ville et jusque dans les rues
de la capitale. Du sein des pagodes est sortie une horde
infernale portant comme signe distinctif une ceinture rouge
et proferant des cris de mort contre les chritiens.
Devant ces sombres menaces, l'evdque convoque ses
prdtres des iglises de Pekin a sa risidence apostolique au
Petang.
C'est alors qu'entre fl'vque de Pdkin et I'un des curds
de la capitale, le P. Dord, se place cette scene, digne des
premiers Ages, que nous a conservie dans son journal
Mgr Favier:
- Monseigneur, si nous sommes attaquds, pouvons-nous
nous servir de nos armes?
- Evidemment; c'est permis en cas de ligitime ddfense.
- Mais si c'dtait pour difendre notre seule personne,
serait-ce plus parfait de ne pas s'en servir?
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- Assurement; massacres pour le bon Dieu, sans se defendre, c'est le vrai martyre.
C'est ce que voulaient savoir les cures de Pekin. Ils
mourront, les vaillants, A leur poste, aupres de leurs chr&tiens, et ils mourront sans se defendre, car c'est le veritable
martyre.
Nous voici au 14 juin 19oo. C'est le jour de la fete du
Saint-Sacrement. II y a trente ans, jour pour jour, que, dans
la chapelle de Saint-Lazare, M. Garrigues recut la consecration sacerdotale et offrit pour la premiere fois la sainte
Victime. C'est aujourd'hui le jour des triomphes eucharistiques, un beau jour pour donner sa vie et pour
mourir.
a Mauvaise nuit, ecrit dans son journal l'illustre iveque
de Pdkin, incendies et cris de mort un peu partout. Du c6td
des legations on entend des detonations formidables. Du
haut de notre dglise du Petang, il nous semble voir flamber
notre belle eglise de Saint-Joseph du Toung-tang. *
On ne se trompait pas A la risidence episcopale. L'eglise
du P. Garrigues Ctait en flammes. Que s'etait-il pass6?
Vers minuit, les cris de mort avaient redouble autour de
la maison du missionnaire. Cha, chao, a Tuons et brCiions! a Les femmes eplorees et les chritiens se sont reunis
dans l'eglise pour un supreme rendez-vous.
Le feu est aux monuments. Le P. Garrigues, au milieu
des crdpitations et de la fumee envahissante, consomme les
saintes especes.
Cest Pheure de l'immolation supreme. II recommande
A ses chritiens de se sauver et il tombe, devord par les
flammes ou acheve par le fer des Boxers, sur les degres de
'autel, comme il convient aux pretres et aux victimes...
Dors ton dernier sommeil, noble et sainte victime. Si,
malgrd .sa chevaleresque bravoure, le soldat francais, trop
tard accouru pour te defendre, n'a pu meme decouvrir tes
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restes ensevelis ou brtlis sous les dicombres, dors en paix;
l'ange des martyrs veillera sur toi.
Dans ton gglise natale un monument perpetuera ta mdmoire, en attendant qu'un jour, aupres de ce monument
transforme en antel, les hiritiers de notre sacerdoce viennent offrir le sacrifice sur le tombeau elevi a la gloire de
ton martyre.

ALLEMAGNE
ORIGINES ET DEVELOPPEMENTS
DE LA

PROVINCE DE COLOGNE DES FILLES DE LA CHARITT
(Suite .)

Plusieurs fondations antirieures au Kulturkampf. Avant de suivre les d6veloppements des oeuvres, arretis et
troubles bient6t par la persecution religieuse connue sous
le nom pompeux et hypocrite de Kulturkampf (lutte
civilisatrice), nous devons raconter succinctement I'histoire
de quelques fondations faites jusqu'alors. Nommons
d'abord plusieurs maisons qui n'ont eu qu'une existence
6phdmere, surtout par suite des nouvelles lois persicutrices,
appelies lois de Mai i cause de la date de leur origine.
Liblar; 1854. - Des l'annde 1854, la comtesse de
Metternich appela trois sceurs &Liblar, petite localitd des
environs de Cologne, pour la visite des pauvres et 'instruction des jeunes filles dans les ouvrages manuels. Mais
la mor primaturde de la bonne comtesse et quelques
difficultds furent la cause de la trop courte durde de cette
petite fondation, qui s'eteignit apres trois ans seulement
d'existence.
La guerre de 1866. - Notons en passant qu'en 1866
les Filles de Saint-Vincent firent leur apprentissage dans les
i. Voy. ci-dessus, p. 33o.
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oeuvres pinibles des ambulances, pendant la triste guerre
entre la Prusse et 1'Autriche et ses allies.
Nouveaux etablissements; 1868. - L'annee i868 vit
Iouverture de trois nouvelles maisons : celles de SaintSeverin dans la paroisse du mnme nom, A Cologne; de
Hardt, grand village pres de Gladbach, et de Xhoffraix,
pr6s de Malmedy, dans la Wallonie allemande. Voici quelques details :
Saint-Severin de Cologne; 1868. - A Saint-Sdverin un
comit6 de dames se forma pour imiter sans doute les
oeuvres fondees a Sainte-Ursule, dont le fondateur, comme
il a iti dit plus haut, avait ete vicaire a Saint-Sdverin. Les
bonnes dames ne pouvaient offrir aux soeurs qu'une toute
petite maison oi elles commenqaient un asile d'enfants et
un ouvroir; on faisait aussi la visite des pauvres. Le
modeste itablissement promettait un bel avenir lorsque les
nouvelles lois interdirent aux soeurs toute occupation en
faveur de la jeunesse, par suite de quoi les dames se virent
obligees de fermer momentanement la maison. Au bout
d'un certain nombre d'ann6es, les temps s'etant amiliores,
on roffrit de nouveau aux soeurs; mais, comme beaucoup
d'entre elles avaient emigri en Autriche, on manquait de
sujets, et les dames s'adressirent a une autre communaute
qui accepta, et elle possede aujourd'hui a Saint-Severin une
magnlfique maison avec des oeuvres trAs florissantes.
Cependant les Filles de Saint-Vincent revinrent a SaintSdverin, comme il sera dit en son temps.
Hardt. - Dans la meme annie, 1868, on commenca
l'itablissement de Hardt. Comme cette maison a pris un
ddveloppement que ses modestes commencements ne faisaient nullement esperer, je raconterai quelques details
interessants de cette fondation. Hardt est un gros village
iloignd d'une lieue de la ville de Gladbach, entre Aix-laChapelle et Drusseldorf. Voici comment les soeurs y furent
connues et appelees.
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On se souvient que la premiere visitatrice, la sceur
Swieteczki, apres Pouverture de la nouvelle maison de
Saint-Vincent, continuait d'envoyer ses seurs qudter afin
de pourvoir &a 'installation et a l'entretien de sa nombreuse jeunesse. Or un jour, deux sceurs furent envoyces
ainsi A Gladbach et ses environs connus par la fertiliti
du sol et I'aisance de ses habitants. Munies done de leur
panier de provisions, les deux sceurs Nelles (soeurVincent)
et Parmentier (soeur Aloysia) debarquaient a la station
de Gladbach et se mettaient en route pour faire appel a
la charitd des riches fermiers des environs. Mais, hdlas!
a peine sorties de la ville une pluie torrentielle se d6charge
sur les pauvres queteuses, et, malgr6 leurs parapluies, leurs
cornettes sont bient6t dans le lamentable etat qu'on peut
deviner. Que faire? Deja, dans son dtat normal, la cornette
dtait une pierre d'achoppement aupres de la population;
mais maintenant...! Nos pauvres voyageuses ne se troublent cependant pas; resolument, elles entrent dans une
maison de paysans, exposent leur malheur et demandent
un repassoir pour renouveler leurs cornettes. Apres cette
opiration plus on moins bien rdussie, elles arrivent &
Hardt et, comme de juste, frappent avant tout a la porte de
M. le curd. Elles 6taient escortdes d'une troupe de curieux
qui n'avaient jamais vu de cornettes, pas plus d'ailleurs
que le brave cur6 en face duquel elles se trouvent bient6t.
Une des deux qudteuses nous a fait le rdcit de la scene qui
se passa alors.
ites-vous? que voulez-vous? demanda M. le
5 Qui
curd. - Nous sommes des Seurs de Saint-Vincent, et nous
venons demander tres humblement la permission de chercher quelque secours pour nos orphelins. - Comment,
vous etes des soeurs? jamais je n'ai vu des soeurs comme
Ca. D'ou venez-vous ? comment vous appelez-vous ? - Je
m'appelle Nelles et suis de Cologne. - Ah ! de Cologne?
c'est ce que nous allons savoir. Catherine, dit le curd A
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sa domestique, donne un peu le livre des adresses de
Cologne. Nelles, vous dites? - Oui, Monsieur le cure,
et mon pere demeure rue ... - Tiens, c'est wai! Et
vous? - Mon nom est Parmentier, rue ... - Ah! voyons
voir! C'est vrai. Voila done votre identitd dtablie! Eh
bien, meuez-vous la, nous causerons de votre affaire.
Catherine, mettez deux couverts de plus; nous allons
d'abord diner un pen, puisqu'il est midi. - Pardon, Monsieur le curd, veuillez bien nous excuser, nous vous
sommes infiniment obligees de votre trop grande bontd,
mais nous ne pouvons pas accepter. - Comment, vous ne
dinez done pas aujourd'hui ? Voila qui est curieux! Allons,
ne faites pas de ciremonies! - Nous vous prions tres
humblement de ne pas insister; ii nous est defendu de
manger dans les maisons, voila pourquoi nous avons dans
notre panier quelques tartines et quelques fruits. - Eh
bien, puisque vous ne voulez pas, mettez-vous Ia, en attendant que j'aie fini de diner; apres, nous irons quater. *
En effet, apres son diner, le brave vieux cucr (car on
aura ddja devind qu'il itait un du vieux temps) prend son
chapeau et sa canne et se met en route avec les deux Filles
de Saint-Vincent dont la simplicitd, Phumilitd et la fiddliti
& la regle avaient gagni sa sympathie. Bient6B ii frappe
a la premi6re porte, et sans plus de facon ii aborde la
maitresse de la maison en la tutoyant : a Anne-Fey
(Anne-Genevieve), dit-il, voila des Soeurs qui quetent pour
leurs orphelines; il faut plonger fort dans ta-bourse, tu.ne
seras pas chiche!
Anne-Fey ob6it avec plaisir et les
quEteuses remercient, la larme l'oeil. C'est ainsi que le bon'
pritre conduit ses h6tes A travers champs, frappant a toutes
les pores, et partout il est ob6i selon la faculti des habitants.
.I1 faut dire aussi que, chemin faisant, d'aboid 'une
et puis l'autre, les seurs demandent la permission at leur
charitable compagnon de .profiter de la raree des habita-
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ions pour manger, assises aupres d'un tas de foin, leur
tartine.
Cest ainsi que la soiree se passait et, vers le soir, les
bonnes sceurs, tout heureuses de leur recolte abondante,
prirent conge de leur genereux conducteur pour retourner
i la station de Gladbach et raconter A leur bonne supdrieure leurs exploits.
Cependant le bon cure, ddifie des allures de ces bonnes
filles, se dit a lui-mdme: , Voila des Sceurs commeil m'en
faut ; et sans beaucoup de delai ii vient frapper a la maison Saint-Vincent de Cologne, demandantdes Filles de la
Chariti pour fairc la classe aux petites filles et visiter les
pauvres malades de sa paroisse.
Permettez-moi maintenant de preter la plume A l'une
des deux quiteuses qui fut envoyee comme maitresse
d'ecole dans cette nouvelle fondation, et qui a assisti a
toutes ses transformations; elle est en ce moment et depuis
de longues annies superieure de la maison de Hardt. Voici
ce qu'elle ecrit: a En 868, le I8 mars, les trois soeurs Jos&
phine Bolten, Feliciti Klein et Aloysia Parmentier conduites par ma soeur Swieteczki et sa compagne Dominique
Fuchs se rendirent de la maison Saint-Vincent a Cologne,
SHardt, pres de Gladbach, pour commencer une nouvelle
maison. C'est avec peine qu'elles quittaient celle qui
leur etait si chere malgrd sa grande pauvrete, leur bonne
sceur superieure a qui elles etaient devouees de tout leur
coeur et dont elles avaient partagd les peines et les joies
pendant tant d'annees, enfin leurs cheres compagnes avec
lesquelles elles avaient vdcu en union et charite parfaites.
Les cent dix-sept pauvres enfants de la maison les accompagnerent jusqu' la gare et leur rendirent la separation
encore plus difficile.
r Arrivies &Hardt elles furent accueillies, croix et bannikre en tdte, par le vdndrable curd, par le vieux maitre
d'&cole, par le sous-maitre d'dcole qui s'itait demis en fa-
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veur des Sceurs et par les enfants des classes. Une jeune
fille, qui est aujourd'hui comme soeur superieure a la tete
d'une de nos maisons, recita un compliment qui revelait
d'une maniere touchante la piede et la delicate attention du
bon vieil instituteur. On conduisit ensuiteles sceurs A leur
modeste demeure qui, outre le grenier, se composait de trois
pieces, savoir: un petit parloir, une loute petite chambre de
communautd servant en meme temps de refectoire et une
petite cuisine servant en mime temps de passage pour aller
a la cour. L'escalier, qui meritait plut6t le nom d'une
ichelle, conduisait directement au grenier, c'est-a-dire sous
les tuiles toutes nues. On y avait prepare un petit coin pour
y mettre deux lits et un troisieme lit avait trouve sa place
du c6te oppose du grenier. Le mobilier correspondait en
tout a l'immeuble.»
D'ailleurs, comme il n'y avait pas de servante, tous les
ouvrages, mime de balayer la rue, incombaient aux sceurs
apres les heures de classe, au grand etonnement de tous
les passants de la grand'route sur laquelle dtait situde leur
maisonnette. II faut dire cependant que, moyennant les
honoraires que l'Etat payait aux deux soeurs maitresses, la
situation s'ameliorait bient6t. Nous pourrions raconter
d'autres details, mais ce que nous venons d'ecrire nous dit
assez le bon esprit et les vertus de ces premieres Filles de
Saint-Vincent a Hardt. Aussi la divine Providence, qui
avait visiblement dirig4 les commencements si pauvres de
cette fondation, a-t-elle fait grandir et s'itendre cette ceuvre jusqu'; I'importance oi nous la voyons aujourd'hui.
Pour ne pas trop etendre ce ricit, je ne ferai qu'enregistrer
les dates des ddveloppements.
Le 2 juillet 1869, on posa la premiere pierre d'une
nouvelle maison, avec deux classes sur la grand'route de Dilken ; les Soeurs en prirent possession le
7 avril 187o.
En automne 1875,la sceur de la seconde classe dut quit-
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ter son poste A cause de la persdcution religieuse (parce
qu'elle n'6tait pas plache definitivement). Pour celle de la
premiere classe, on aurait bien voulu la congedier aussi;
mais alors on aurait dul lui payer une pension. Pour 6viter
cela on la pressait de quitter le costume en faisant semblant
d'avoir abandonne sa vocation, et de continuer ainsi la
classe. Entin, en date du 29 septembre 1877, elle requt une
sommation formelle de quitter la Congregation des Filles
de la Charitd ou de renoncer a l'enseignement qui, par
suite des nouvelles lois, 6tait interdit Atoute personne de
communautd. Voici la rdponse que fit A cette injonction la
bonne soeur Aloysia Parmentier:
SA rinspecteur des ecoles a Hardt,
e La soussignie recoit par l'intermediaire de l'inspecteur
local de Hardt un communique du gouvernement royal de
Diisseldorf qui lui insinue que, si elle veut rester employee
Sl'enseignement, elle doit quitter la Congregation des Filles
de la Chariti de Saint-Vincent-de-Paul, et produire les
pieces authentiques qui attestent cette sortie.
A cela je reponds ce qui suit:
°
£ i
Quoique je mesente peniblementaffectee de devoir
abandonner ma vocation d'institutrice dans laquelle j'ai
vecu et travaille serieusement et consciencieusement pendant vingt-trois ans pour le bien de 'Eglise et de 1'Etat,
toutefois le sacrifice qu'on me demande qui consiste a
quitter une congregation i laquelle j'appartiens depuis
vingt et un ans et qui a pour but de se livrer aux oeuvres
de la charite chrdtienne, est trop grand. Je declare done
que, pour des motifs de conscience, je ne puis ni ne dois
sortir de la Congregation des Filles de la Charite.
i 20 Je n'ai pas et6 institude par le gouvernement royal
d'une maniere provisoire, mais d'une maniere definitive A
la date du 6 avril 187o, quoique etant soeur. Or, le caractere d'institutrice principale de l'ecole des filles implique
34
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linamovibilitd, a moins du consentement de I'instituee,
s'il n'y a pas de motifs graves qui justifient sa deposition.
Si ma qualite de membre d'une communaute religieuse
etait un de ces motifs, le gouvernement aurait dd m'en
avertir a temps. - 30 La raison de ma diposition ne saurait done etre trouvee que dans ma conduite ou dans la
negligence dans I'accomplissement de mes devoirs, points
sur lesquels je m'en rapporte volontiers au jugement de
'intendance scolaire locale et de l'inspecteur des icoles de
l'arrondissement. Ne pouvant done pas croire que des
motifs lIgitimes puissent necessiter ma deposition je ne fais
qu'user de mon droit de demander une pension convenable
au cas oii ma deposition serait arretie quand meme.
a 4° Dans ce cas, je suis prete, pour le bien de la commune, ame rendre utile, moyennant ce modique honoraire,
en m'associant a mes compagnes qui depuis longtemps
deja se ddvouent au service des malades tant a la maison
des Sceurs qu'i domicile. Je m'en rapporte a la d6putation
scolaire de Hardt si elle veut entrer dans mes vues et les
appuyer aupres du gouvernement royal, et me dis, dans les
sentiments de la plus haute consideration, sa tres humble
servante.

c Soeur ALOYSIA, nee Anne PARMENTIER. I

HAtons-nous de dire que le gouvernement tint compte de
cet expose. II diposa la sceur de son poste de maitresse
d'ecole; mais il lui accorda une pension de 200oo thalers, soit
600 marks ou 750 francs. En meme temps, on 1'autorisa a
commencer avec ses compagnes un h6pital, pour lequel
une bonne dame de I'endroit donna une petite maison
attenante it 'Pdificescolaire, avec la charge de payer a sa
mere jusqu'a sa mort, survenue en i88o, un petit loyer de
I8o marks. D'autres bonnes personnes vinrent en aide pour
Pinstallation de douze lits et les ustensiles necessaires, et
la petite ceuvre marcha pendant quatre ans dans la plus
grande pauvrete. Les Soeurs n'avaient comme traitement
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que les 6oo marks de pension, moins les iSo marks de
loyer.

Au plus fort de la persecution religieuse, les deux prtres de 1'endroit eiant morts dans la meme annee, ii n'y
avait plus ni messe ai communion pendant la semaine, et
le dimanche les prdtres des environs venaient aliernativement a une hcre avancee dans la matinee. 1I n'y avait pas
non plus de confesseurs; mais les Sovurs dichaient d'aUer
A Cologne routes les trois semaines pour se confesser.

J. SaCHREnrs.

,A suivre.)

BELGIQUE
Les soins spirituels que la CommunautE des Filies de la Charite
reclame des fits de saint Vincent de Paul, faisaicat disrer ertablisemcnt d'une maison de missionnaires en Bligique, odil province beige des Filles de la Charite est hargee d'aiuvres importantes
et nombreuses.

Avec le tres bienveillant assentiment de Mgr Rutten, ewrque de
Liege, ce desir est aujourd'hui realise. Une maison de misSionnalres

est etablie i Liege mEme, tout pres par consequent de l& Maisoa
centrale des Filles de la Charite, situee i Ans,qui est un faubourg de
Liege.
Un journal beige a donna sur I'immeuble quciques reaseiniements historiques que nous reproduisons :

On vient de vendre un des rares h6tels anciens qal
subsistaient au centre de la ville de Liege. Nous vouions
parler de 'immeuble situe rue Saint-Pierre, 3, et donnant
sur les Degres et sur la rue mime.
Avec une fagade de 25 metres a la rue et une facade de
12 metres aux Escaliers, il comportait d'abord une vaste
cour avec fontaine, encadree de bitiments, puis, dans le
fond, un jardin longi par les ecuries oi on arrivait par un
curieux souterrain - jardin ot l'on se serait cru A trois
lieues de la ville, alors que la place Saint-Lambert se trouvait

A dix

pas.

-

524 -

C'est un des plus anciens h6tels de Liege. II prisente un
vif i ntirdt pour les amateurs de choses archiologiques. II est
cite dans un ouvrage considdrable de L. Von Fisenne, architecte, intitule : I'Art monumental du moyen dge, et
publii a Aix-la-Chapelle, il y a vingt ans. L'auteur en
parle avec eloges et publie en gravures les deux facades
du bitiment principal; l'une donnant sur la cour est entierement construite en pierres de taille, l'autre donnant sur le
jardin est en partie en briques.La premiere de ces deux facades comporte un pignon, qui forme avant-corps et que
termine une frise curieuse. Elles accusent deux dpoques
differentes : la fin du quinzikme et le milieu du seizieme
siecle. C'est, parait-il, la seule maison remontant a cette
periode du moyen age qui subsiste a Liege. Malheureusement, ces faqades ont etd fort abimies.
Cet immeuble faisait partie anciennement des maisons
canoniales'de la Collegiale Saint-Pierre qui s'dlevait li tout
proche, sur l'emplacement d'une partie du square Notger.
Messire Jean Brixi, chanoine qui devint ensuite doyen de
Saint-Pierre, la reconstruisit en i556.
Dans la muraille qui longe les Degris, sont encastrees
des armoiries, malheureusement A peu pres illisibles par
suite du nombre de couches de couleur qui y ont det appliquies. Ce sont les armes d'un Moerenhoven qui fut
6galement doyen de la Colligiale Saint-Pierre.
L'h6tel avait appartenu a la famille de Clerx de Waroux,
puis ii devint la proprietd de la famille de Favereau.

ASIE
CHINE
Leur patrie a tenu a recevoir et A conserver les restes
mortels de ces deux hiros du siege de Pekin, 1'enseigne de
vaisseau Henry et I'aspirant de marine Herbert. Un journal
de Marseille, of les corps furent dibarqus le 21 juin 1902,
a ainsi rendu compte de la ceremonie de leur reception:
a Les fundrailles officielles, aux frais de l'Etat, de 1'enseigne de vaisseau Henry et de laspirant de marine Herbert
ont donni lieu, bier, a une imposante manifestation empreinte d'un patriotique recueillement.
* On sait que les deux jeunes officiers furent tuds a
Pekin, Henry en defendant le Petang, le 3o juillet 1goo,
Herbert tandis qu'il explorait les environs, des hauteurs
d'un toit de la legation franqaise, le 29 juin. Tous les deux
tomberent glorieusement en faisant leur devoir de soldats
et de Franqais.
* Les corps de ces deux braves ont &itrapatrids par le
paquebot Tonkin, et ils vont pouvoir reposer dans la terre
de la chere patrie, pour la glorieuse renommde de laquelle
ils verserent leur sang genereux.
q Les cercueils avaient dte debarquis hier matin A une
heure et ddposds sur deux catafalques elev&s sous les hangars des Messageries maritimes, dans le magasin des soies,
par le soin de I'administration des pompes funebres et sous
la direction de M. Duprd. Ces catafalques dtaient dressis
dans une chapelle ardente drapde avec des tentures de velours frangdes d'argent et portant les cbiffres des difunts.
* Les cercueils dtaient enveloppis avec des drapeaux
tricolores.
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a C'iaient deux grandes caisses mesurant pres d'un metre
de largeur et longues de deux metres, dans lesquelles les
cercueilsitaient renfermis. Ces caisses, d'une impermTabiliti
parfaite, etaient tres lourdes et il n'a pas fallu moins de
seize hommes pour les porter du catafalque sur le corbillard.
a La levee des corps a eu lieu a trois heures et demie et
les prieres liturgiques ont eti dites par le vicaire gineral,
M. Castellan, assisti par MM. Darbon, Chazal et Julien et
par M. r'abb Petrier.
a Au moment oi les corps ont itd portes de la chapelle
ardente sur le corbillard, le piquet d'honneur, compose
d'une compagnie du 141 de ligne, a portd les armes et ce
mouvement dans le silence religieusement observe a fait
passer un frisson emu dans tous les coeurs.
a Puis Iecortege s'est mis en marche et il a defile, pour
se rendre a la gare, par 'la place de la Joliette, la rue de la
Joliette, la rue de la Ripublique, la rue des Convalescents
et le boulevard de la Libertd, au milieu d'une foule considerable.
a De nombreuses couronnes avaient itd envoydes de
divers c6t6s par le Souvenir francais et des socidtds patriotiques et ornaient les deux corbillards derriere lesquels
marchaient tres nombreuses les Sceurs de Saint-Vincentde-Paul.
a Le deuil diait conduit par les deux freres et le beaufrtre de l'aspirant Herbert; le pere de Henry, tres souffrant, n'avait pu se rendre A Marseille et il dtait reprisente
par un lazariste, le R. P. Hercouet, qui accompagne les
corps depuis Pikin et ne quittera celui de l'enseigne Henry
qu'A Plougrescant (C6tes-du-Nord) oi il doit etre inhumi
definitivement.
a M. 1'amiral Rouvier, commandant la marine A Marseille, reprasentait le ministre de la Marine.
a Viennent ensuite:

-

527 -

aLes amiraux de Maigret, commandant en chef de l'escadre de la Mediterranee, et Marquis, commandant la
2" division des cuirasses; le colonel Camper, major de la
place, reprdsentant le gendral d'Entraigues;
£ M. Lutaud, prifet des Bouches-du-Rh6ne; M. Flaissieres, alors maire de Marseille; M. Giraud, premier
prdsident de la cour i Aix; le capitaine de Venel, le
nouvel officier d'ordonnance du gdndral Metzinger qu'il
representait A la c6remonie; le g6neral de Ferron, le colonel de Rancougne, du 9* hussards; M. Lallier du Coudray, chef du service colonial; le commandant Capener;
a M. Gnedrat, commissaire de l'inscription maritime;
les commandants des differents navires de 'escadre et des
dilegations nombreuses d'officiers et des services de la
marine.
" Les corps de la garnison avaienr egalement envoyd des
deldgations.
a Le Souvenir franqais etait represente par le colonel
Faure-Durif, et la haie auour des corbillards itait formee
par des marins et des hommes en armes du 141* de ligne.
* Parmi les freres d'armes du glorieux aspirant Herbert
qui prirent part aux mdmes luttes, nous citerons le lieutetenant de vaisseau Dubois, le mddecin de i" classe Autric,
le second maitre du D'Entrecasteaux,Le Leizour, qui a
conquis sa medaille militaire sur le champ de bataille de la
colonne Seymour; 1'enseigne de vaisseau de Ruffi de Ponves, I'un des trois officiers de marine gri6vement blessis, le
seul survivant des camarades d'Herbert.
SCitons, enfin, le chanoine Delaunay, de 'institution
Sainte-Marie de La Seyne, ou I'aspirant Herbert fut eleve.
quatre heures et
SA la gare, oi le cortege est arriv6e
discours emouun
prononce
a
demie, M. I'amiral Rouvier
vant oh il rappelait les dramatiques circonstances dans lesquelles ces deux hiros avaient trouve la mort. II terminait
ainsi :
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a Jai voulu aujourd'hui, comme representant du minis.
a tre de la Marine, et au nom de mes camarades ici prea sents, saluer a leur retour en France leur dipouille mora telle et leur payer le tribut d'hommages et d'admiration
a qu'ils ont si bien meriti. Je veux offrir aussi a leurs faSmilles, si cruellement dprouvies, l'expression de notre
a douloureuse sympathie.
a L'assistance si nombreuse qui a suivi ce convoi nous
a dit assez combien ce sentiment a trouvi d'echo dans tous
a les coeurs. Inclinons-nous, Messieurs, et bien respectueua sement devant ces cercueils.
« Henry et Herbert ont glorifid la marine et le corps tout
c entier en mourant bravement dans I'accomplissement du
c plus beau des devoirs: ijs nous laissent aussi le plus maa gnifique exemple de fidelitd A notre devise : Honneur et
Patrie! a
a Apr6s le discours de Pamiral Rouvier, dcoutd religieusement par I'assistance, 'amiral de Maigret a prononce
quelques paroles d'adieux a la memoire des deux defunts.
a Leur mort enviable pour les marins et pour les milia taires, a-t-il dit, est survenue dans des circonstances qui
a ont impressionni la France entiere! Cest d'un coeur
a tres emu que je salue respectueusement les families de
a ces heros. a
• Ce disant, Pamiral de Maigret - ce marin vaillant et
courageux qui cent fois affronta la tempdte en toute
tranquilliti d'Ame - avait des sanglots dans la voix.
g Puis i'imotion des assistants s'est accentude encore
lorsque M. le chanoine Delaunay, qui fut le supdrieur
d'Herbert au college de La Seyne o4 il fit son education,
a retrace, A son tour, la vie de lheroique jeune homme. 11
a dit ses vertus et la franchise de son caractere et c'est
ainsi qu'il a termini :
a Et maintenant, cher enfant et ami, permettez A celui
a qui fut pendant trois ans votre superieur, qui vous a
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c beni tant de fois lorsque vous etiez agenouilli dans la
a chapelle du coll6ge, de demander a son tour votre beni» diction, car, dans le decret des preseances eternelles, le
a chceur des pretres est au-dessous de celui des martyrs.
4 Au revoir! a
t Les assistants ont ensuite d~fil devant I'amiral Rouvier et les membres de la famille Herbert et l'on s'est retire
en proie a une emotion bien naturelle, mais sons 'impression reconfortante de la manifestation patriotiquement recueillie a laquelle ont donne lieu les funerailles dont nous
venons de faire la relation. *

TCHE-KIANG
Lettre de M. A. ASINELLI, pritre de la Mission,

AM. A. FIAT, Superieurgeneral.
Ning-po, le 23 septembre igol.
MON TRES HONORt PREW,

Votre benediction, s'il vous plait!
Voici quelques details que S. G. Mgr Reynaud vient
de recevoir de ma mission de Kiou-tcheou-fou.
Apres la grande inondation du mois de juin, le peuple
consterne s'attendait a une r6volution et ses pressentiments
semblent sur le point de se verifier. La moisson n'a donna
que le tiers de la recolte normale. II est presque impossible
de se procurer du riz. Qu'allons-nous done devenir jusqu'a
I'annde prochaine ? C'est la famine et une famine affreuse
en perspective. Bonne occasion pour les rebelles de Kiangsen, qui, disperses l'annee derniere, se reunissent de nouveau dans le but d'exploiter la misere publique en excitant
le peuple contre les mandarins, les riches et la ville de
Kiou-tcheou.
Au commencement dela septiemelune, il n'y avait encore
que des rumeurs confuses, mais on apprit soudain, le
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28 aout, que dans un grand marchi des environs de Kiangsen, trois robustes gaillards s'etaient presentds dans une
boutique, demandant pour 5o piastres de toile rouge. Les
marchands surpris declarerent qu'ils n'avaient pas en boutique une telle quantiti de toile. Les trois acheteurs repondirent avec audace qu'ils en avaient besoin;pour se faire des
turbans et des drapeaux, et, sans autres reflexions, prirent
de force la toile et disparurent.
Mis au courant de l'affaire, le sous-prifet se hata d'envoyer
secretement des soldats pour retrouver les traces de ces mysterieux voleurs. Les soldats ramenerent quatre rebellesqui,
aussit6t juges, firent des aveux complets. Ils affirmerent,
entre autres choses, etre plus de deux mille associes rdpandus un peu partout et principalement aux environs de la
ville de Kiou-tcheou-fou.
Des lors le sous-prdfet de Kiang-sen n'a cessi d'insister
aupres du general et du tao-tai de Kiou-tcheou pour obtenir
un prompt secours. Parmi les quatre prisonniers, Fun
avait pris part, I'anne derniere, en qualite de chef, a I'incendie du tribunal du sous-prefet de Tchiang-sen, I'autre
se pretendait restaurateur de la dynastie des Ming. Tous
les deux ont eu la tete tranchie, les deux autres ont ete aussi
punis de mort.
Vouscomprenezsi le peupleest dans les angoisses.Partout
la panique; le commerce est nul.
Ici, a Kiou-tcheou-fou, tous les mandarins civils et militaires sont avertis que les rebelles vont tenter de prendre
la ville. Le 3o aout on a decouvert et arretd deux espions,
qui, apres le jugement, ont et decapitis. Presque tous les
commerqants des marchis voisins ont ferme leurs boutiques.
De nouveau, le 2 septembre on a mis la main sur deux
autres espions qui ont avoue faire pantie d'une bande qui
compte au moins quatre mille partisans disperses dans les
murs de Kiou-tcheou. Ces rebelles n'attendaient qu'un
signal convenu, un incendie, pour attaquer les camps des
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soldats, enlever leurs armes et leurs munitions, piler les
families riches et s'emparer de la ville, etc.
Ces deux espions ont eu aussi la tite tranchee. A cause
de tout cela les mandarins sont nuit et joursur le qui-vive,
parcourent les rues, visitent les remparts et assignent des
places aux soldats. Les portes de la ville sont fermees au
coucher du soleil et ouvertes le lendemain vers les six heures
du matin. Des placards innombrables annoncent le jour de
1'attaque. Comme l'annie derniere les rebelles doivent avoir
des intelligences dans la place.
Le souvenir des massacres vient, comme un spectre horrible, exciter de nouvelles craintes. Tout le monde parle
de ces trois jours d'anarchie sanglante qui couvrirent les
rues et le fleuve de plus de trois mille cadavres parmi lesquels onze victimes europdennes. Aussi, la panique est-elle
generale; on ne voit partout que des gens consternis, et
pendant que les citadins fuient a la campagne, les paysans
viennent chercher un refuge en ville.
Pourvu que I'6re des suspects ne recommence pas !
Aujourd'hui, 6 septembre, les mandarins militaires, Ala
tete de nombreux soldats, vont les uns i la sous-prdfecture
de Kiang-sen et les autres, en compagnie du sous-prifet,
aux gros marches des environs pour dicouvrir et arreter les
rcbelles.
En meme temps le colonel de King-houa-fou annonce
au tao-tarqu'on vient de lui signaler la presence de trois
mille rebelles, a P'ou-tcheng-shien, entre Te-tcheou-fou et
le Fo-Kien. Ils veulent rejoindre ceux de Kiou-tcheou.
Ces nouvelles successives ne sont pas faites pour apaiser
le peuple et calmer ses terreurs. On ne dort plus, les champs
sont abandonnes et le commerce ch6me. Notre plus grand
danger est de mourir de faim I
Ces nouveaux rebelles ne s'appellent plus Kang-tain, ou
bande de Kang-you-oud, comme ceux de I'annie derniere,
mais Hong-teou ou a Tdtes rouges , a cause de la couleur
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de leur turban. Leur but avoud est de tuer les mandarins,
de piller les riches et d'enr6ler de nombreux partisans
parmi le peuple.
On voit done, mon trbs honore PNre, que I'horizon est
encore couvert de nuages bien noirs. I1 ne nous reste
qu'i elever les mains au ciel pour implorer son secours.
Votre tout humble enfant,

Ange ASINELLI.

Nous avons donne cette lettre a cause des interessants renseignements qu'elle contient. On volt, d'autre part, que, fort heureusement,
les apprehensions qu'elle contient ne se sont pas rialisdes.('ote des
Annales.)

PERSE
RAPPORT SUR L'IMPRIMERIE DE LA MISSION
A

OURMIAH

L'oeuvre de I'imprimerie dans notre mission a une importance considerable facile a comprendre par le moyen
qui nous est ainsi donne de publier et de repandre les
livres religieux et utiles.
Voici quelques renseignements sur cette partie de nos
travaux.
I
Cest en 187o que les premiers essais d'impression
furent tentes a Ourmiah par notre confrere M. Salomon;
installation modeste et due a un genereux envoi de caracteres syriaques non utilises dans les presses de la Propagande. Encore 1'alphabet dtait-il incomplet, et c'est Aforce
d'inginiositd et de patience que le missionnaire composa
un Syllabaire et un Petit Catichisme.
Depuis longtemps, les protestants americains, bien outilles, mieux pourvus de ressources encore, inondaient la
ville et les villages de leurs publications oil le a papisme a
subissait gendralement de rudes assauts.
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Forcement, les choses allerent ainsi, un peu a l'ombre
jusqu'en 1874. Lors de son voyage en France, Mgr Cluzel,
emmena M. Salomon dans le but de le perfectionner et
de le mettre it mime d'ameliorer nos moyens d'imprimerie.
Notre confrere trouva i Bruxelles des caracteres syriaques en deux corps et une presse de quelque importance.
C'dtait suffisant pour le moment, et Von se mit courageusement a 'oeuvre. Un Manuel de pidtd, le Nouveau Testament, une sirie de livres classiques subvinrent aux besoins
les plus presses; mais comme les ressources etaient restreintes, il y eut des arrets dans le travail jusqu'en i883,
oil un incendie occasionn6 vraisemblablement par la
malveillance, ditruisit une partie considirable de l'imprimerie.
Par suite, Ioeuvre ch6ma jusqu'en 1889 et fut alors reprise par M. Montety. Devenu delegu6 en 1891, Mgr Montity voulut 6tablir P'ceuvre sur un plan plus large et ramena de France une jolie machine a Minerve * encreuse
avec une bonne provision de caracteres arminiens, persans
et franjais. L'imprimerie devait fonctionner jusqu'en 1894,
se voir arreter par des circonstances imprdvues pendant
deux ans, reprendre desormais d'une manikre rdguliere et
rendre enfin les services attendus.
I!
Depuis cete 6poque, en effet (1892), les publications
se sont succedd nombreuses et importantes. Pour la
panic religieuse, une deuxieme idition du Rituel, un Missel et une Thdologie apparaissent; les livres classiques se
completent par les Grammaires et l'Arithmetique. Pour
rdpondre aux attaques protestantes furent publiees des controverses sirieuses sur les origines du nestorianisme et du
protestantisme, appuydes plus tard par la publicatioad'une

-'534

-

revue mensuelle de seize A vingt pages : la Voix de la
Vdritd.
Cette derniere oeuvre est populaire. On la lit en famille,
ici et en Russie ou en Amirique, partout oi une
colonie chaldkenne sest formte. Les Rayons de la lumire, journal protestant, en sont devenus moins fougueux et, des luttes a loccasion assez vives, ils sont sortis
moins lumineux qu'ils eussent voulu. Un collaborateur
important de notre revue s'est trouve naturellement dans la
personne de Mgr Thomas Audo, archeveque chaldeen
d'Ourmiah, auteur de la Theologie morale en syriaque
imprimee Pannie derniere. Sa connaissance approfondie
de la langue ancienne, de Parabe et du turc joinie A une
plume distingude donne A ses articles une place a part et
les rend souvent sans riplique.
Vous aurez, Monsieur et tres honore Confrere, une idWe
plus exacte de roeuvre de notre imprimerie en consultant
la liste des publications successivement parues, depuissa
fondation, sur 'PEcrituresainte, la Liturgie, la Controverse,
la Theologie, I'Education 1.
Cette liste n'indique que les ouvrages sortis de notre
imprimerie. D'autre part, la Mission a trouve dans le
divouement de notre confrere M. Bedjan un auxiliaire et un bienfaiteur inoubliable. Alors que, nouvellement ordonnis ou convertis, les prdtres, faute de brdviaire,
ne pouvaient qu'imparfaitement remplir le devoir de la
priere et que, la Mission, privie de ressources suffisantes,
ne pouvait leur en fournir, notre confrere en entreprit A ses
frais la publication dans les presses de Leipzig et nous
procura en trois volumes in-8 un Briviaire syriaque e16gant et complet.
Les fideles aussi furent secourus par M. Bedjan. De
i. Nous donnons cette liste ci-apris aux Notices bibliographiques,
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jolies iditions du Manuel de piete, de l'mitation, du Catechisme, de 'Histoiresainte, du Syllabairedes ecoles, supplerent avantageusement a 1'insuffisance des premiers travaux de notre imprimerie. Inutile de mentionner toutes les
autres oeuvres en syriaque dont M. P. Bedjan a enrichi
notre librairie; tout le monde les connait et elles sont dans
toutes les bibliotheques. Le bien oper6 par ces publications
est immense, puisqu'elles mettent i la portee de tous les
tresors inappriciables de la doctrine des Pares et des
icrivains de la primitive Eglise d'Orient; trisors destines
ici a dtre oublies ou ignores, s'ils n'avaient rencontri une
main docte et pieuse qui sut les rendre A la science et les
offrir Ala pidte des peuples.
A part la revue mensuelle, notre publication la plus
importante a ete dans ces dernieres annies celle de la Theologie morale en syriaque. C'a 6ti un travail de deux
annies et fort ondreux; mais le rdsultat compensera bien
tous les sacrifices, puisque desormais les pretres pourront
avoir entre les mains de quoi connaitre aisement leurs
devoirs et sanctifier leur ministere.
S. G. Mgr Lesnd ne neglige rien pour donner A l'oeuvre
de l'imprimerie tout Pessor qu'elle comporte : construction
d'un local convenable, acquisition d'ouvrages et de materiel, choix de bons ouvriers, rien n'est 6pargne pour assurer
les meilleurs resultats; et, Dieu aidant, nous esperons sous
peu, sinon les egaler (nos moyens ne nous le permettent
pas), du moins n'dtre pas trop infirieurs aux ateliers americains protestants.
III
La situation actuelle de notre imprimerie, si on la compare au passe, est consolante : il y a des progres accomplis; mais, si on envisage les besoins de la Mission, il reste
encore beaucoup A desirer. La rivaliti des hdritiques le
demontre. Ce n'est pas une imprimerie heritique que nous
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avons A combattre i Ourmiah, mais trois : americaine protestante, anglaise episcopalienne et russe. De toutes, la plus
importante, celle des Americains, fournit deux fois plus que
nous, et quand elle est renforcde contre nous par le concours
des autres, la lutte ne peut dtre que difficile.
Chose remarquie depuis longtemps deja, les hiritiques
de differente secte se haissent volontiers entre eux, se disputent tres souvent aussi, mais se reunissent toujours
quand il s'agit d'attaquer l'Eglise catholique. Les ipiscopaliens anglais detestent les protestants amdricains, semblent
nous estimer, se rapprochent de lunitCet nous frdquentent
facilement; mais, l'occasion, ils se rappellent leur origine
et, d'accord avec tous nos ennemis, cherchent Adetourner ou
a ecarter de nous quiconque hesite ou cherche sa voie.
Ainsi ont-ils fait lors de 1'arrivie des popes russes dans le
pays il y a deux ans. Les nestoriens, leurs protdgds, etaient
fort indicis, ne sachant de quel c6ti se tourner, vers nous
ou vers les Russes; mais les voir russes etait encore pour
les Anglais une consolation : c'dtait politique, pensaientils, et garder encore le peuple sous la main. Ils conseillerent done aux families de se faire russes et, prcchant
d'exemple, fournirent eux-memes, la premiere annee, livres
et salaires pour les dcoles.
Les popes russes nouveaux venus ici y jouissent
du benefice de 1'apprihension. Leur pays est si prs! et la
moindre idde de difficultis avec eux fait trembler. Ils ont
done de l'audace pour le moment, et leur imprimerie qui
s'organise promet de ne point rester muette. La lutte sera
vive de ce c6te, car, somme toute, il n'y a guere que nous
i leur disputer les ames.
La difficulti s'agrandit encore par le mode d'approvisionnement n6cessairement employd par nous. Les caracthres d'imprimerie sont comme le charbon d'une machine
Avapeur, et notre wcuvre ne pourra bien fonctionner qu'autant qu'elle sera bien approvisionnde de caractrres et pourra
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facilement remplacer les cadres ddfectueux ou avariis.
Malheureusement, tous nos caract&res syriaques viennent
des fonderies protestantes; et, chaque fois qu'un changement ou une refonte s'impose, c'est la qu'il faut nous
adresser. Notre machine a composer est excellente, mais ii
lui faudrait un accessoire de plus : le moule et les poingons des caracteres syriaques.
Ces jours-ci parut dans le journal protestant un article
assez dr6le et nous visant directement. 11 etait intitule :
a 1'Apostolat sans la prdtrise * et s'efforqait d'insinuer que
les ap6tres n'avaient point le sacerdoce. a Allons, disionsnous a notre vinere confrere, M. Salomon, directeur de la
Revue, it faut ecrire une reponse, c'est le moment. - J'ai
la main sous la pierre (je suis lii), repondit-il. Demain,
nous allons entrer en pourparlers pour refondre a chez
eux , nos caracteres usis... et s'ils nous refusaient?... ,
On pourrait bien a la rigueur faire venir les types d'Europe et les acheter au kilo, si nous ne trouvions pas d'invraisemblables difficultes. On nous a retenu a Trebizonde
pendant deux ans une caisse de caracteres frangais.
Nous espdrons bien pourtant que la Providence, qui a
pour nous arrange tant de difficultes nous tirera encore
d'embarras pour celle-ci.

IV
Les besoins de la mission sont nombreux et 'oeuvre de
rimprimerie aura toujours a se developper. Mais sans
s'dgarer dans de vains desiderata, trois choses semblent
pour le moment de grande utilit6 pratique.
Le peuple, soit ignorance, soit difficulte, ne lit gu6re les
ouvrages en langue litteraire et, pour nourrir sa pietd, ii
n'a que le Manuel de pidtd, PImitation de Notre-Seigneur
et l'Histoire sainte, ddja publids. Cette annee, on a dditi

un Mois de Marie.
11 faudrait quelque chose de plus oi les fideles puise35
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raient un aliment abondant et substantiel en dehors des
exercices religieux. Les efforts tentis lors de l'edition du
Guide des picheurs semblaient ripondre A ce besoin.
Malheureusement, le travail fut arrati A moitii chemin et,
actuellement, ii est a recommencer. Les sacrifices seront
largement compensds, puisque ce livre, pinetrant partout,
voire meme chez les heritiques, entretiendra les effets de la
retraite ou inspirera, Dieu aidant, chez ceux qui n'ont pu y
participer, des effets analogues.
Cet ouvrage accompli, il faudra songer aux livres classiques necessaires. Gdndralement, les enfants de ce pays
sont intelligents et pourraient facilement, avec un degri en
plus d'instruction, parvenir a une situation honorable dans
leur pays. Les administrations persanes sont dans un etat
de transformation et en grande partie dirigdes par des
Belges qui cherchent de bons sujets a employer, et ce serait
rendre service a la cause chritienne en ce pays que de les
contenter en cela. D'abord les catholiques modifieraient peu
a peu la facheuse opinion d'incapacit6 si habilement repandue par les protestants etaussi nos gens, trouvant une occupation honorable chez eux, laisseraient a d'autres ce goit
diplorable de quitter leurs families pour courir le monde
trop souvent, helas! en chevaliers d'industrie. Pour arriver
a ce but, ii nous faut activer l'tude du persan, la langue
officielle du pays, et mettre entre les mains de nos enfants
une bonne grammaire et ses accessoires. Le francais qu'ils
apprennent naturellement leur donne deja un grand avantage sur les autres. Plaise a Dieu de nous donner de reussir.
Chaque annie, des le printemps, de la seule plaine
d'Ourmiah, prbs de cinq mille chrdtiens, gineralement les
plus robustes, quittent le pays et s'en vont au dela de
l'Araxe gagner quelques sous pour I'hiver, qu'ils reviendront passer au foyer. La-bas, en Russie, ils font pour
ainsi dire tous les m6tiers, mais surtout sont macons,
menuisiers, peintres ou porteurs d'eau. Quelques-uns s'ita-
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blissent par Ia, se reunissent et forment une colonie comme
a Tiflis,-A Batoum, a Odessa, etc.
Si, a ces enfants, qui certainement iront dans quelques
uannes apprendre un metier A l'eiranger, on pouvait donner, avec la connaissance de la langue (qu'enseignermnt
certainement les popes), un moyen de plus d'etre honntes,
ne serait-ce pas encore repondre a notre mission pratique
de faire le bien ?
Pour cela, un matiriel de caract&res russes est necessaire,
puis une edition de quelques ouvrages elementaires et un
bon professeur.
Nous paraitrons peut-etre vouloir beaucoup a la fois;
mais nous avons confiance en la Providence. Commeanant
par le plus presse, nous accomplirons ces oeuvres les
unes apres les autres. Le bien ne finit jamais ni dans ses
P. DARasos.
limites ni dans ses formes.

SYRIE
Lettre de M. Jdremie Aoux, prdtrede la Mission,
A M. A. FIAT, Supdrieur gienral.
Tripoli (Syrie), le I1 frrier to2.
MONSIEUR ET TRES HONOR9 PkRE,

Votre binddiction, s'il vous plait.
C'est man devoir de vous donner, de temps en temps,
des nouvelles de la mission de Tripoli. A cause des circonstances, nous n'avons pu commencer les missions qu'au
mois d'octobre. Apres une troisieme retraite prechee aux
pretres, dans notre residence d'Eden, nous avons commenc6 une premi&re mission le i" octobre, une deuxieme
le trdu meme mois, sans nous reposer; une troisieme le
26 novembre, apres notre retraite annuelle; une quatrieme
le l"janvier 9go2, apr&s six jours de repos, et une cin-
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quicme le 21 du mdme mois, sans prendre de repos, A
cause du carnaval qui commenqait cette annie le 2 fevrier
chez les Maronites.
Dans toutes ces missions, tout le monde s'est approchi
des sacrements, excepte cependant cinq personnes qui n'ont
pas voulu mettre les pieds a l'eglise. D'ordinaire, un des
derniers jours de la mission, Monseigneur vient administrer le sacrement de confirmation. Dans un village, deux
cents personnes requrent ce sacrement. Ce qui occupe le
plus le missionnaire, c'est l'instruction et les reconciliations. En effet, pour la moindre chose, ces pauvres paysans
ne veulent plus ni se voir, ni se parler, et souvent ils se
font des proces qui les ruinent matiriellement et spirituellement. Heureusement, des que les missionnaires arrivent
chez eux, tous accourent pour entendre la parole de Dieu.
Cela fait que, d'ordinaire, la deuxi6me ou la troisieme
semaine tons se rdconcilient. Ainsi, dans la derniere
mission, il y avait dans le village deux partis ennemis
depuis plusieurs annees. Les jeunes gens s'itaient donn6
des coups de couteau, s'dtaient tire des coups de fusil, et
il y eut des blessds des deux c6tis. De la des accusations,
des faux timoins, la prison, etc. En apparence, il n'y avait
rien A espdrer. Apres avoir implord le secours de la sainte
Vierge et eu recours au Sacrd-Coeur, je prechai un sermon
sur l'amour des ennemis, et immddiatement apr6s, a la
sortie de I'dglise, tous se sont reconcilids. Ils s'approch6rent ensuite des sacrements.
Ces villages n'6taient Cloignds que d'une heure et demie
environ les uns des autres; aussi, dimanches et fdtes, tous
les habitants du village d'o& nous partions, hommes,
femmes et enfants, le cure en tete, venaient en procession
nous visiter dans la nouvelle mission. L'eglise ne pouvant
pas les contenir tous, on les reunissait sous un grand
chene on sons des oliviers; et apres le sermon et le chapelet, on venait a l'dglise. On ydonnait la benidiction du saint
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Sacrement, apres 1'avoir portn en procession autour de
l'glise, pour benir tout ce peuple prosterni, tous ces
fideles priant avec ferveur, pour eux et pour leurs bienfaiteurs.
Jdremie AovN.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Le ras Makonnen, 'un des principaux chefs militaires et
des plus influents chefs politiques de 1'Abyssinie, a visitd,
cette annie, au nom de l'empereur Mindlik, diverses
nations de 1'Europe.
Le mercredi 23 juillet, se trouvant A Paris, le ras Makonnen a voulu faire une visite aux pretres de la Mission
en timoignage de sympathie pour leurs ceuvres d'Abyssinie.
Le ras 6tait accompagni de M. Blanchard, attache au
ministere des Affaires dtrangeres, du commandant Ferrus,
de M. Coulbeaux et de deux Abyssins.
II1a iet requ dans la cour d'honneur par M. le Superieur
gendral entourd de toute la communautd. II a ete conduit
d'abord dans la salle de reception oil M. le Supdrieur
general a lu 'adresse suivante:
SAltesse sdrdnissime,
4<Vous nous faites un grand honneur et vous nous procurez un vrai plaisir en daignant nous visiter.
a Nousconnaissonslagrande bienveillancequeS. M. rempereur d'Ethiopie et Votre Altesse serinissime portent aux
missionnaires catholiques, soit les RR. PP. Capucins, soit
nos confreres les Lazaristes, enfants de saint Vincent de
Paul.
« Aussi, je me suis empresse d'inviter les RR. PP. Capucins a venir s'unir i nous, afin de vous offrir ensemble le
temoignage de notre reconnaissance. Veuillez en agrder le
vif et sincere hommage.
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SNous vous prionsde conservervotrehautebienveillance
aux deux missions des Gallas et d'Ethiopie.
« Nous garderons un souvenir impirissable de votre presence parmi nous.
v Nous prions le Dieu tout-puissant et Marie Immaculde
de binir S. M. 1'empereur et d'accroitre la prospdriti de
son regne glorieux, et aussi d'accorder a Votre Altesse
serenissime une vie longue et heureuse.o
M. Coulbeaux a servi d'interprete pour traduire I'adresse
et la reponse tres bienveillante du ras. Puis les nobles
visiteurs se sont rendus a la chapelle, oil les reliques de
saint Vincent dtaient exposees. Le ras Makonnen s'est
retire, laissant i tous une grande impression de douceur,
de bienveillance et de profonde pidti chritienne.

MADAGASCAR-SUD
Lettre de la scur VOLLARO, Fille de la Charite,

a M.

ANGELI, d Paris.
Fort-Dauphin, 23 mars 19o2.

RESPECTABLE MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nouspour jamais!
... La mission d'Ambolo s'etend, et M. Coindart, au
centre de cette vallee, dans son nouveau poste de Ranomafana, a ouvert une icole oiL quatre-vingt-quinze enfants
se groupent ddji assidfiment.
II a etd elev6 une 6glise en briques, la seule convenable que nous ayons dans la mission.
On en a fait la benediction solennelle le 2 fevrier, et
routes les autoritds civiles et militaires d'ici y 6taient
invitees ; toutes ont tr6s religieusement assiste i la cdremonie et A la premiere messe officielle.
Une nouvelle oeuvre s'impose a Farafangana, une leproserie.
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Mais Monseigneur vous en a parld. Que le bon Dieu
nous envoie les secours voulus !
Soeur VOLLARO.
Veuillez agrder, etc.
Lettre de M. LASNE, pritrede la Mission,
a M. ANGELI, A Parts.
MONSIEUR,

MONSIEUR,

afangana, ie I* dtcembre 191o.

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaisI
Le temps s'ecoule fort rapidement A Madagascar. Je
serais tentd de croire qu'il marche plus rapidement que
partomt ailleurs. II est vrai que les journies bien remplies
paraissent courtes partout. II semble que mon depart de la
maison-mire ne date que d'hier et voila qu'est diji commencee ma sixi6me annie A Madagascar. Et je puis le dire,
ces cinq ans icoulds ont ete cinq ans de bonheur. C'est
pourtant la pdriode qui, gendralement, cofte le plus. II
faut se faire a un nouveau genre de vie, s'acclimater au
pays, apprendre une langue nouvelle. Tout cela s'est fait
au jour le jour, et, somme toute, assez facilement.
Je n'entrerai pas dans le ditail de nos occupations ordinaires. Cela ne prisenterait pour vous aucun intirit. Au
reste il faut bien dire que nous ne faisons pas ici des choses
extraordinaires. Les conversions ne sont pas 6clatantes. On
travaille tout particulierement a 1'Mducation et a l'instruction de la jeunesse. On rencontre par-ci par-la quelque
adulte de bonne volontd, mais c'est l'exception.
Je ne sais trop ce qui se fait dans les autres missions.
Une chose certaine, c'est qu'il y a ici de belles et continuelles occasions de ddvouement, et qu'on peut y etre
aussi heureux que partout ailleurs, autant qu' la maisonmere. Dieu salt pourtant si jy ai &td content I
Voila qu'on parle ici d'une oeuvre semblable a cella qui
illustra et surtout sanctifia le P. Damien A Molokai.
Oh ! la liproserie qu'il s'agirait d'installer a Farafangana
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ne serait pas comparable A celles de MolokaI! Ce serait
plus modeste. Les lpreux sont assez nombreux dans la
province. II y en a, dit-on, quelques-uns dans chaque
village. Lors de son passage parmi nous, le general
Gallidni a fair pressentir Mgr Crouzet au sujet d'une installation permettant d'isoler et de secourir ces malheureux.
Ch. LASNE.
Veuillez agrier, etc.
UNE LEPROSERIE

M. Crouzet, vicaire apostolique de Madagascar-Sud a
donni a M. le Superieur general communication du rapport
suivant qu'il avait adresse a M. le general Gallieni.
Farafangana, 8 maim 902.

a MONSIEUR LE GOUVERNELUR GENIRAL,

Depuis quelque temps deja, mon intention dtait de
vous ecrire au sujet de l'ceuvre nouvelle que nous avons
fondie a Farafangana, la leproserie. Je n'aurais pu alors
que vous parler de mes projets et vous exposer mes plans.
Ce n'edt pas ete suffisant; j'ai preferd attendre, commencer, juger d'apres les faits accomplis et vous mettre alors
au courant, d'une maniere positive, des rdsultats obtenus
et des esperances ou previsions certaines.
i Je sais que M. I'administrateur Bdnevent, qui s'intiresse d'une facon route particuli6re et se montre tres
devoud i cette ceuvre, a dresse plusieurs rapports. Je n'ai
done pas la pritention de rien vous apprendre,- peut-dtre
vous donnerai-je quelques details de plus; - dans tous les
cas, je ne puis que confirmer ses renseignements.
a Sans vouloir remonter trop haut, je dirai, pour memoire seulement, que la premiere pensde de cette creation
date de votre dernier passage dans nos regions. - Les
debats ne furent pas longs. En dicembre Igo9, M. Lasne
vint a Fort-Dauphin pour s'entendre avec moi, tracer les
grandes lignes, et le 27 du meme mois, ii s'embarquait sur
a
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la Ville de Pernambucco pour rejoindre son poste, emmenant avec lui un personnel suffisant pour les debuts.
£ Le terrain choisi et concidd fut aussit6t livr6 A Pexploitation. Les travaux furent pousses avec une grande activiti
et les malades ne tarderent pas A se presenter.
t Je dois avouer que j'ai ete tres agriablement surpris de
ce qu'il m'a et donni de voir a mon arrivee le 28 avril.
* J'ai trouve un terrain de vingt-cinq hectares presque
entierement embroussailli, en partie cultiv6, coupe par de
larges avenues et occupd par un certain nombre de cases
bien construites et admirablement disposies.
4 D'apres le plan qui a Wte adopte et qui sera suivi,
nous formons plut6t une colonie de l1preux qu'une liproserie proprement dite. Ceue colonie comprendra un certain nombre de villages dans chacun desquels on logera
des gens de meme tribu et de meme region, en tenant
compte du plus ou moins de graviti de leur etat.
Un de ces villages est termind et se compose de dix-buit
cases sur pilotis, placdes sur trois rangs et largement espacees
de maniere A favoriser la circulation de I'air et l'entretien
de la propretd. Un deuxi6me village est en voie de construction: sept cases sont diji finies; plus loin un troisieme
est commence.
* On compte exactement, au moment oi je vous ecris,
quarante-neuf hospitalisds , dont quelques-uns assez valides,
d'autres completement avarids; un, entre autres, a perdu
les deux mains et les deux pieds.
* Jusqu'A ce jour, ils se sont montrds d'une docilit6 surprenante et n'ont pas crie la moindre difficulte. Ils vont
chercher eux-mdmes leur bois, font leur cuisine, lavent
leur linge, mais il n'a pas encore dt6 question de les mettre
A un travail rdgulier; nous ferons une tentative dans ce
sens quand nous aurons atteint la centaine, ce qui ne peut
x. En ce moment (aodt s9oz), ils sont plus de cent.
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tarder. M. Benevent pense reussir A les employer a des travaux d'utilit6 pour eux, comme culture indigene, garde de
boeufs, etc.
£ En somme, l'oeuvre telle qu'elle est se prdsente admirablement et sera tres considerable avant que ne soit passde
la premiere annie.
a Si je ne craignais de vous etonner, je vous dirais
qu'elle marche trop bien a un point de vue special. Vous
m'avez deja compris!
SII y a deux choses certaines :la premiere est que, ayant
fait un pas en avant, je ne puis reculer, je dois continuer;
la deuxieme est que, si je ne trouve en France de bonnes
ames qui viennent Amon aide, je suis littdralement enfonce.
q Les deux premieres annees seront des anndes de ddpenses extraordinaires auxquelles il faut nicessairement faire
face. Une fois 1'installation terminee, nous serons plus A
notre aise.
* Apres avoir caus6 sirieusement avec M. le colonel
Lyautey et M. Bdnevent j'avais cru qu'une premiere avance
de 12 ooo francs me suffirait pour douze mois et je suis
parti sur ce pied. Helas ! les 12 ooo francs seront loin de
me suffire; et si je m'en tire avec 25ooo francs, je me
feliciterai moi-meme. D'oh vais-je tirer ce surplus de
13 ooo francs? Je n'en sais absolument rien. Car pour cette
ceuvre je ne dois pas nigliger celles qui sont en marche,
ni les postes a crier, ni surtout Tulear a mettre en vue.
* Et j'ai cela de particulier dans mon vicariat du sud,
d'aucune fagon, d'aucun c6td il ne me vient i ooo francs de
rentrie. Je dois tout attendre de notre Communautd et des
oeuvres de la metropole. Au point de vue revenu, vous le
savez ddja, Monsieur le Gouverneur gendral, le sud est
dgal & zero! Tout est gratuit. It n'est ni casuel, ni propridet qui puisse m'apporter le moindre supplement. Au
contraire, tout me revient A moi plus cher qu'ailleurs, A
cause de l'isolement et de notre eloignement de partout.
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Vous I'avez dit plusieurs fois, nous vivons en pays sauvage...
sauvage encore pour plusieurs annees.
a Tuut ceci uniquement pour vous d6montrer mon embarras, mais non pas mes regrets; car je n'hisite pas a affirmer que si c'tait a recommencer, je recommencerais dans
les mimes conditions.
a Je ne serais pas complet cependant, si je n'ajoutais,
Monsieur le Gouverneur gendral, que je compte un peu sur
votre aide pour me faciliter un etablissement qui est tout
entier d'utilitdpubliqueet dont nous ne retirerons jamais,
a nous x , autre chose que ce que nous cherchons : 1'assurance de faire le bien.
K II est un point tres important,
Monsieur le Gouverneur gindral, sur lequel je me permettrai d'appeler votre
bienveillante attention : c'est I'assistance mddicale. Je
n'ignore pas que la guerison de la lepre est un probleme
qui n'a pas encore trouvi de solution. Mais unevisite reguliere du nmdecin, A jours determines, aurait une grande
influence sur ces malades qui se demandent si on les reunit
seulement pour les parquer ou pour les soigner. Sans
doute mon personnel s'en occupe avec un grand devouement; ce n'est pas suffisant. Ne serait-ce que pour l'effet
moral, le docteur, ce me semble, est indispensable.
a Je privois que cette oeuvre est de nature a entrainer
d'autres qui viendront se greffer sur elle. Le personnel que
je dois avoir plus nombreux s'occupera et des ecoles et des
enfants malades, c'est dans l'ordre.
a La seule peine que j'eprouve est de n'avoir pas& ma disposition des moyens assez puissants pour mieux collaborer
encore au relevement de ce pauvre pays.
a Veuillez agrder, Monsieur le Gouverneur gendral, les
sentiments de tr6s haute distinction dans lesquels, etc.
A Sign : CROUZET. .

M. le general Gallieni a repondu par la lettre suivante,
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pleine de bienveillance, et par laquelle it temoigne toute
sa satisfaction pour la creation de la lproserie et pour
l'organisation des oeuvres d'enseignement:
a Le Gednral GALLIrNI, commandant en chef du corpsd'oc-

cupation et Gouverneur gendral de Madagascar et
ddpendances, a Mgr CRouzer, Vicaire aFostolique de
Madagascar-Sud.
Fort-Dauphin, 27 mai 1902.
a MONSEIGNEUR,

J'ai pris connaissqnce avec un grand inretrtdes details
F
que vous avez bien voulu me donner, par votre lettre du
8 mai courant, sur votre qouvelle oeuvre A Farafangana.
La creation de votre leproserie est une manifestation apr&s bien d'autres - de faction bienfaisante de la Mission. C'est pour moi une veritable satisfaction que de
rendre hommage au divouement, a l'abnegation et au sens
pratique que vous apportez a participer A la diffusion de
1'enseignement et de l'assistance medicale dans la population indigene. Je conqois les lourdes charges qui resultent
pour vous de vos initiatives, particulierement des necessites
d'organisation et de fonctionnement de la leproserie de
Farafangana. Je voudrais pouvoir contribuer a les alleger.
Mais les ressources du budget sont actuellement absorbees, en totalitd, par la realisation de Foutillage economique de la colonie: ce sont de multiples besoins qui, a cet
egard, apparaissent dans les diverses provinces de File et
auxquels il est indispensable de satisfaire sans ajournement.
Soyez assure, cependant, que je rechercherai le moyen
d'aider votre nouvel etablissement, soit des cette annee,
lorsque I'exercice sera plus avanct, soit dans le courant de
Pannie prochaine.
a Veuillez agreer, Monseigneur, les assurances de ma
haute consideration. z

AMeRIQUE
ETATS-UNIS
LA CAUSE DE B ATIFICATION DU SERVITEUR

DE DIEU,

FELIX

DE ANDREIS, DE LA CONGRAGATION DE LA MISSION

Pendant que les membres de notre ricente Assemblie
gindrale etaient tous reunis en leur derniare seance, les
missionnaires des Etats-Unis d'Amerique ont deposd la
supplique suivante, qui ne sairait trouver qu'un excellent
accueil aupres des deux families de saint Vincentde Paul' :
u Nous demandons humblement que soit recommandie
aux prieres de tous les membres de I'Assemblie gdnerale et
par eux A tous les confreres, Iheureuse issue du proces de
beatification et canonisation du serviteur de Dieu, Filix
de Andreis, pretre de la Congregation de'la Mission et
fondateur de la mission aux Etats-Unis de l'Amerique du
Nord. Le proces informatif de sa cause est dejA termine. *
Les missionnaires italiens ddclarerent alors qu'ils s'associaient particulierement a ce vceu, vu que M. de Andreis
etaitoriginaire du Pidmont et avait appartenu A la province
de Rome.
Et toute l'Assemblie applaudit i cette proposition si
conforme a ses propres pensdes.
i. Humiliter petimus ut commendetur precibus membrorum Conventus generalis atque per eos omnibus Confratribus, exitus felix
processus beatificationis et canonizationis servi Dei Reverendi D.
Felicis de Andreis, sacerdotis Congregationis Missionis, ac fundatoris Missionis in Statibus Faederatis America Septentrionalis, cujus
in causa jam completus est Processus informativus.
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UN SAINT DE SAINT-LOUIS
NOTICE SUR M. FELIX DE ANDREIS
(TRADUCTION)

On lit dans le Saint-Louis Globe Democrat, du 14 juillet 190o :

Le tribunal, nommi par Mgr I'archeveque Kain, pour
recevoir les depositions au sujet de la canonisation du tr6s
reverend Felix de Andreis, de la Congregation de la Mission, tiendra sa deuxieme seance demain. La notice biographique qui suit a et& faite par M. Fabbi Mac Keough, du
seminaire Kenrick, a Saint-Louis (Missouri):
Le i7 octobre 1817, une petite bande de missionnaires
catholiques faisait son entree a Saint-Louis, qui, a cette
epoque, n'dtait qu'une ville de frontiere.de bien peu d'importance. Deux de ces hommes devouds, le P. Felix de
Andreis et le P. Rosati, occupent une place dminente dans
l'histoire de FEglise catholique dans l'ouest de notre pays.
Le premier a ete le premier superieur dela Congregation
de la Mission aux Etats-Unis et le premier vicaire general
de la Louisiane, ayant sa residence a Saint-Louis. Le
deuxieme devint le premier president du sdminaire des
Barrens, a Perry-County, Missouri; et peu apres, vers
1822 on

i823, il devint le premier dveque du diocese de

Saint-Louis.
Le P. de Andreis 4tait considdr4 comme un saint par tous
ceux qui le connurent de son vivant; et, a l'epoque de sa
mort, laquelle eut lieu en 1820, divers faits extraordinaires
arriverent, qui furent qualifiis de miracles.
Le proces - qui aboutira, on 1'espre, a sa canonisation
- a et commencd, auseminaire Kenrick, le lundi t" juillet, et l'examen des timoins commencera demain.
En 1816, Mgr Dubourg, de la Nouvelle-Orldans, se
rendit en Europe a la recherche de missionnaires disposes
a partager ses labeurs en rdpandant la lumiere de l'Evan-
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gile dans son immense diocese, lequel comprenait tout le
pays connu alors sous le nom de Louisiane. Pendant son
sejour a Rome, il fit la connaissance d'un jeune prftre dont
les vertus, la science et 1'eloquence attiraient ddjh l'attention du public. Napoleon Bonaparte venait d'achever sa
carriere, et PEurope religieuse et politique se debattait afin
de sortir du chaos dans lequel limpitoyable conquerant
I'avait plongee. Pie VII etait revenu de son exil en France,
et gouvernait 'Eglise de nouveau, de son siege a Rome.
Mais il n'itait pas facile de faire disparaitre les desordres
des annees passies. Parmi les hommes qui travaillaient
avec succ6s au retablissement du regime pontifical, le jeune
et brillant de Andreis se distinguait. II etait charge de faire
des cours de theologie aux itudiants de la Propagande et a
ceux de la Congregation de la Mission, a Monte-Citorio,
la maison principale des Lazaristes a Rome.
Outre ces occupations, son zale actif le portait a entreprendre toutes sortes de bonnes oeuvres, tant6t des
retraites ecclisiastiques, tant6t des missions dans les
paroisses, ou encore des oeuvres de mistricorde en faveur
du pauvre peuple. Ses talents et ses succ6s le faisaient
remarquer partout ot ii se trouvait; nianmoins, ceux qui
le connaissaient intimement savaient qu'il n'etait pas satisfait; les louanges, auxquelles il ne pouvait pas se soustraire a Rome, lui etalent A charge. II aspirait intirieurement A un devouement plus complet; il se croyait appele &
dvangdliser des peuples inconnus et abandonnes; il avait
un certain pressentiment que la langue anglaise lui serait
necessaire pour realiser ce but. Tandis qu'il etait professeur de theologie a Monte-Citorio, se promenant un jour
dans le jardin avec un de ses ileves, lequel l'entretenait
de son affection pour I'hbreu, qu'il dtudiait avec ardeur,
il lui posa la main affectueusement sur les ipaules en lui
disant gravement : * Mon jeune ami, ce n'est pas 1'hbreu dont vous aurez besoin i lavenir, mais Panglais.
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Vous et moi nous precheronsl'Evangile un jour en anglais,
et je vous engage a apprendre cette langue de preference a
toute autre. II y a quelque temps que je me suis mis moimime A Pltudier. a - Plein de respect pour le conseil
du saint prdtre, le jeune homme emprunta, ce jour-la meme,
une grammaire anglaise et commenqa a 'etudier.

FELIX DE ANDREIS,

PRETRE DE LA MISSION

(LAZARISTE)

dtecd6 i Saint-Louis, aux Etats-Unis, le 05 octobre 182o.

La prophitie de M.de Andreis se realisa avec le temps, car
l'etudiant en question etaitJoseph Rosati, le futur premier
ievque de Saint-Louis.
Quand Mgr Dubourg et M.de Andreis se rencontrerent
A Rome, I'un et I'autre virent dans cette rencontre 'action
de la Providence. L'evdque comprit que ce jeune pretre,
zil, humble, n'aspirant qu'au sacrifice de soi, serait de la
plus grande utiliti dans la mission difficile de la Louisiane;

-

554 -

le pretre, de son c6te, brAlait du desir de se devouer corps
et ame pour les peuples de la lointaine vallie du Mississipi.
Mais M. de Andreis appartenait a une communautd religieuse, il ne pouvait pas disposer librement de lui-mdme;
it fallait le consentement de ses superieurs. Si l'eveque
parvenait a l'obtenir, il etait pret a partir avec enthousiasme pour la Louisiane. Mais les superieurs ne pouvaient
pas se decider a faire le sacrifice d'un homme de sa valeur,
dont la ville de Rome avait un si grand besoin.
Mgr Dubourg fut oblige d'avoir recours au Pape et,
apres avoir lutt6 pendant quelque temps, il finit par gagner
la victoire. Pie VII voulut non seulement que de Andreis
partit pour la Louisiane, mais encore qu'il y emmenit plusieurs de ses collegues pour evangdliser cette contree et y
former un siminaire pour 'Education des aspirants au
sacerdoce. M. de Andreis fut nommd superieur de la
petite colonie et P'evque en fit le vicaire general du diocese de la Nouvelle-Orlians.
Certaines difficults ayant empech6 Mgr Dubourg de
retourner a la Nouvelle-Orlians, ainsi qu'il en avait 'intention, ii resolut de placer son siege a Saint-Louis, qui
etait considerh, A cette epoque, comme la capitale de la
haute Louisiane.
Par consequent, les missionnaires et M. de Andreis arriverent A Saint-Louis dans Pautomne de 1817; ils furent
suivis de pres par I'dveque. A cette epoque, la ville de
Saint-Louis ne possedait pas un seul pretre; il en venait
un, toutes les trois semaines, de Cahokia, dans l'Illinois,
qui disait la messe et administrait les sacrements. Mgr Rosati a laissd quelques ecrits representant la situation a
l'arrivee des missionnaires : a Le presbytrre, ecrivait-il,
etait un vieux batiment en pierre, tombant en ruine; une
cloison en bois le partageait en deux pieces, dont la plus
petite servait de dortoir et 'autre aux assemblees paroissiales et municipales. C'est dans cet idifice branlant que
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M. de Andreis et ses compagnons s'install6rent; faute de lits,
ils couchaient par terre sur des peaux de buffles. L'eglise
de la paroisse, Ac6td du presbytere, n'etait pas en meilleure
condition; petite, pauvre, elle menaCait ruine. En un mot,
de quelque c6t6 qu'on se tournit, on ne voyait que misere
et desolation. *
Ce fut dans ces conditions difavorables que M. de Andreis
debuta comme vicaire gineral et cur6 de paroisse. II se
dipensa pendant trois ans, avec le zele et le devouement
d'un ap6tre, au prix de mille sacrifices. Quoique sa sante
fit toujours fort delicate, cela ne 1'empichait pas de remplir tous les devoirs de son ministare tant qu'il put se
tenir debout. DNs les premiers jours, il s'attira l'affection
de tous; sa sainteti faisait l'admiration de chacun et on
1'appelait deji < le saint ».
Dans la preface de la Vie de M. de Andreis, ricemment
imprimne, Mgr Kain s'exprime ainsi : a M. de Andreis ne
passa que trois ans a peine A Saint-Louis; neanmoins,
telle 6tait la repuration de saintete dont il jouissait, que
lorsqu'un astre lumineux parut au-dessus de son corps
pendant ses obs6ques (fait attesti par Mgr Dubourg et
Mgr Rosati) tous les fiddles consid&rerent cet evinement
comme une manifestation divine de la sainteti du serviteur
de Dieu. II n'y avait personne dans toute la ville qui ne
l'estimit un veritable saint. a
M. de Andreis mourut le 15 octobre 182o, dans Pancien
seminaire, situi non loin de la cathedrale actuelle.
Bien des anndes apr6s sa mort, les plus anciens habitants
de Saint-Louis aimaient a raconter que lorsqu'il itait mourant, il supplia ceux qui l'entouraient de soulever son
pauvre corps dicharne et de le mettre par terre, afin d'imiter
autant que possible, mime dans sa mort, le divin modele,
Jesus-Christ, qu'il avait eu constamment en vue dans
toutes les actions de sa vie.
Au sujet de cene mort, Mgr Rosati Ccrivait: a Aussit6t
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que ce triste ivinement fut connu en ville, tous, meme
les protestants, en concurent une grande douleur; ils regardaient cette perte comme une calamit6 publique.
a Pendant sa courte maladie on venait incessamment demander de ses nouvelles, et les citoyens les plus influents
se firent un devoir de le veiller, nuit et jour, avec la plus
sincere affection. *
Pendant que le corps de M. de Andreis 6tait exposi dans
une chambre du seminaire, la gouvernante de Mgr Dubourg-une pieuse femme, atteinte depuis des annees d'un
mal incurable-vint prier aupres du saint pretre, soUicitant
avec ferveur sa gudrison par l'entremise de celui qu'elle
vindrait comme un saint: elle se releva parfaitement guerie.
Mgr Dubourg et Mgr Rosati ont atteste la vdracite de ce
fair.
Pendant les obs6ques, on vit un astre lumineux, ressemblant a une itoile, planer au-dessus de F'glise; tous les
habitants de la ville en furent t6moins. Malgri un brillant soleil, cet astre etrange demeura visible dans les cieux
environ trois heures, de neuf heures a midi.
Le corps de M. de Andreis ne fut pas enterr6 a SaintLouis; il fut transporte au seminaire de la Congregation
de la Mission, dans Perry-County, et bien des personnes
ont assure que 1'etoile extraordinaire avait suivi le cortege funebre jusqu'au moment. oh la depouille mortelle
fut mise en terre dans la chapelle du seminaire.
Cet enterrement fut un veritable triomphe; beaucoup
de personnes de Saint-Louis suivaient en voiture ou a
cheval.
A Cahokia, Prairie du Rocher, Kaskaskia et Sainte-Genevi6ve, le corps fut port a I'glise et un office solennel fut
celebr6. Des personnes de toutes ces villes se melerent au
cortege funebre et le suivirent jusqu'au bout.
A Pheure qu'il est, ce n'est pas chose facile de trouver
des timoins pour d6poser en faveur de la vie et des vmrtus
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d'un homme mort depuis quatre-vingt-un ans, d'autant
plus que dans ces jours primitifs, les Ecrits et les imprimis
etaient rares; mdme ceux qui ont existi n'ont malheureusement pas &te tous conserves. Cependant, le fait qu'il y a
encore quelques temoins est une preuve manifeste que ce
pretre ap6tre jouissait d'une grande reputation de saintetd
parmi ses contemporains. Mgr Kain, dans la preface ci-dessus mentionnie, dit : a Les descendants des anciennes
families de Saint-Louis, les arriere-petits-fils de ceux
qui ont connu M. de Andreis ont gardi fidelement les
traditions de leurs pares, et ils ont lintime conviction
qu'un jour viendra ot les venus hdroiques du serviteur de
Dieu seront publiquement reconnues par l'Eglise, dont il
s'est montri le fils si divou.
A 'article interessant qu'on vient de lire, nous avons le
plaisir d'ajouter qu'en vertu de dicrets rendus tous les
deux par la S. C. des Rites, le 29 aout 1902, le proces
informatif de IOrdinaire sur les vertus et la reputation de
sainteti de M. de Andreis, ayant ite dipose a Rome et
ouvert, i* S. Em. le cardinal Ferrata a etd nomme par
le Souverain Pontife , Ponent , ou Rapporteur de cette
nouvelle Cause; et 2" pouvoir est donne au cardinal
ponent de nommer un ou plusieurs traducteurs pour
mettre en latin ou en italien ce qui est icrit en anglais.
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EQUATEUR
Un incendie a ddtruit une partie de la ville de Guayaquil; I'h6pital, desservi par les Filles de la Charitd, a it6 entiirement brIles
Voici quelques renseignements sur ce desastre.

Lettre de la swur BzZORD, Fille de la Charite,
j la tres honorde Mere KIEFFER.
o

Guayaquil, -4 juillet 190 .

MA TRS

HONOREE M-RE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais I
Vous aurez su sans doute les tristes evinements de
Guayaquil. Le 6 courant, vers neuf heures un quart du
soir, s'est declare un incendie, lequel, apres avoir ravage
25 cuadres (quartiers), est venu terminer par l'h6pital civil
et par une maison de misericorde qui avait le nom de
« Providence %, dans laquelle nous avons six classes
exiernes et 125 enfants internes, en grande parie orphelines. Dans Ih6pital il y avait 400 malades; 200 sont

loges dans une grande salle qui est comme une ambulance.
A peu de distance se trouve la maison de nos soeurs,
asile Calderon, c'est 1a que nous sommes pour la plupart.
On nous a loud une maison pour les classes, en un autre
endroit. A l'hospice il y a aussi une centaine de malades.
Ma tres honoree Mere, nous nous trouvons dans une position difficile. On s'occupe activement de 'h6pital, ii y a des
fonds pour cela. Pour la maison de la Providence, ce sera
plus difficile. Enfin la richesse du bon Dieu n'est pasdpuisee.
Toutes nos soeurs des autres maisons de Guayaquil ont
&td et sont tres bonnes pour nous; elles sont entierement i

notredisposition, nousleur en sommes bien reconnaissantes.
Veuillez, ma tres honorde Mere, prier pour nous et recevoir I'assurance de nos sentiments affectueux.
J'ai 'honneur d'dtre, ma tres honoree Mere, etc.
Soeur Mathilde BIZORD.
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REPUBLIQUE ARGENTINE
Les indications qui suivent sur lesaourres des Missionnaires et
des Filles de la Chariti, nous ont paru interessantes a cause de la
vue d'ensemble qui en resulte et des dates precises qui les accompagnent.
Nous les faisons precdder de quelques renseignements ginCraux
sur la situation generale du pays au point de vue religieux '.

En longeant la c6te est de 1'Amdrique meridionale nous
trouvons la Patagonie, puis la Republique Argentine, qui
confine avec le Chili et en est separee par la chaine des
Andes. La Ripublique Argentine a 2 789 400 kilometres
carris. Pour une surface aussi considerable, elle n'a que
45ooooo habitants. Mais ceux-ci augmentent tous les ans
par I'immigration dont la partie la plus considerable vient
de l'Italie. - Ce territoire qui appartenait aux Espagnols,
entra, en 18to, dans le mouvement insurrectionnel; il
proclama son ind6pendance en 1818, mais ne put obtenir
un peu de tranquillit6 qu'en i853. Recemment la speculation a dichaind sur ce pays, qui a d'immenses ressources
matirielles, une crise financiere dite de 189o dont il n'est
pas encore remis.
11 s'en faut malheureusement que la religion catholique
y soitaussi florissantequ'on pourrait lesperer. La revolution
de 181o ne brisa pas seulement tout lien avec la metropole,
elle rompit aussi avec 1'Eglise. Le mariage civil fur admis
et le prtere oblig6 de ne celebrer le mariage religieux
qu'apres le mariage civil. Or, les distances sont telles, le
nombre des officiers de l'etat civil est si peu considerable
pour les besoins de la population, que les fiances sont
parfois obligis de faire zoo kilometres pour trouver celui
qui peut les marier. Pour des departements qui ont 170
kilometres de long sur 40 de large, il n'y a qu'un officier
z. Voy. Diet. de theologie de Vacant; vO Amerique latine.
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de I'dtat civil, et ils se voient priv6s en meme temps du
mariage religieux. C'est une des grandes plaies dont souffre
le catholicisme, car elle vicie la racine meme de la famille.
II n'y a pas cependant de la part du gouvernement
d'hostilitd ouverte contre PEglise. L'Etat ne s'en occupe
point; il ner6tribue aucun des ministres du culte, quoiqu'il
se soit empard des biens de l'Eglise. L'indiffdrence pour les
choses religieuses est un des malheurs de l'Argentin. Le
clerge ne se recrute guere dans ce milieu. II est forme surtout d'Italiens et aussi d'Espagnols et de Francais.
La Republique Argentine a un archevechb.
BuenosAyres dont dependent sept ivhches, Cordova, Saint-Jeande-Cuyo, Parana et Salta, auxquels S. S. Lion XIII vient
d'ajouter la Plata, Santa-Fe et Tucuman.
La lettre apostolique In Petricathedra, qui etablit ces
trois derniers sieges (i5 fivrier 1897), dit que le traitement
des eveques sera formi des allocations que le ministere des
Cultes de la Ripublique a constitudes sur les fonds publics
pour ces nouveaux sieges. S'il n'y a pas eu un concordat
formel entre la Republique Argentine et le Saint-Siege, ii
y a done eu au moins un accord verbal.

Voici maintenant les renseignements sur les ceuvres de la double

famille de Saint-Vincent-de-Paul:
Buenos-Ayres, 7 f&rrier 19o2.
MONSIEUR

ET CHHR CONFRRE,

Les principaux ivenements de la province de la Republique Argentine ont bien it6 mentionnis a diverses 6poques et publics en divers endroits de nos Annales, mais je
me demande s'il ne vous serait pas agriable d'en publier un
resume tres succinct, pour avoir sous les yeux une sorte
de tableau qui pourrait servir au besoin. Soyez-en juge
vous-mdme:
1858.- Le 2 fivrier 1858,le sup&rieurg6enral, M. Etienne,
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de pieuse m6moire, signait, a Paris, un contrat conclu entre
les supirieurs des deux communautis et M.Balcarce, fond6
de pouvoirs de la municipalitd de Buenos-Ayres, a cet
effet.
1859. - En vertu de ce contrat, deux missionnaires,
MM. Laderriere et Malleval et douze Filles de la Charitd,
sous la conduite de la soeur Berdoulat, s'embarquaient au
Havre, le 21 juillet x859 et debarquaient le i3 septembre
i Buenos-Ayres, oiu les attendait une veritable ovation.
I86o.-L'enthousiasme, pas plus ici qu'ailleurs, n'est ordinairement de longuedurie, etl'annie i86osuffit a mettre
en tres grand peril l'oeuvre naissante. Une inclination, peuttere trop peu contrarie, dans la voie des reformes, suscita
aux soeurs des difficults de telle nature que les supdrieurs
majeurs se decid&rent Asupprimer la mission a peine dclose.
1861. - Cette decision fut communiquie a la sceur Berdoulat par une lettre du 6 fivrier 186x. Le depart des missionnaires et des soeurs etait fixe au x I mai. Mais ii n'est pas
de mal qui n'arrive pour quelque bien. Une guerre civile
eclata; les soeurs appelees aux ambulances provoquerent,
par leur devouement, une admiration si generale, que tous
voulurent les garder : la cause de 1'oeuvre etait gagnee.
M. Laderriere, envoyd a Rio de Janeiro, fut remplac6, &
Buenos-Ayres, par M. Frdret, qui y arriva le x8 mars de
cette meme annie.
1864.- L'annde 1864 vit la double famillede Saint-Vincent-de-Paul s'etablir A Jujuy, capitale de la province du
meme nom, a la demande de M. Zegada, cur6 de cette ville
et vicaire forain. II s'agissait de fonder une sorte de petit
seminaire pour l'education des jeunes gens appelds a la
carriere ecclisiastique, et un college pour les jeunes filles.
MM.de Lavaissiere et Chanavat furent charges de la direction de l'ceuvre nouvelle. Des difficultes de toutes sortes
entraverent l'oeuvre d6s le ddbut, et la petite colonie rentrait a Buenos-Ayres le 21 septembre i865.
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1865.-Une retraite,prechde dans lachapelle del'h6pital
franjais, inspira a M. de Lavaissiere, lazariste, la pensee
d'y itablir une maison pour le service religieux de la population francaise. La maison fur approuvee.
1866. - Convaincu que le seul moyen de regendrer la
societe en ce pays etait d'agir sur la jeunesse par l'enseignement, M. de Lavaissiere fonda le college Saint-Louis.
Les Missionnaires et les Filles de la Charitd sont appeles
de nouveau aux ambulances. A Concordia d'abord, puis A
Corrientes ils furent didommages de leurs sacrifices par
d'abondantes consolations spirituelles.
Le developpement des oeuvres suivant son cours naturel,
M. George fut envoyd A la Plata, et arriva ABuenos-Ayres
le 9 octobre de cette meme annie.
1867. - Le cholera, inconnu jusqu'alors dans le pays, y
eclata avec violence. M. George partit avec quelques soeurs
pour assister les malades et les mourants de I'armee argentine campee au Paraguay. Quand ils y arriv&rent, le fleau
avait disparu; ils en furent quittes pour un voyage de six
cents lieues.
1868.- L'dglise du Sacr&-Coeur, btie pour les Missionnaires, a la place de celle promise par la municipalite de
Buenos-Ayres, fut benie le 19 juillet 1868, par l'archevique de Buenos-Ayres, Mgr Escalada y Bustillos, qui y
celebra pontificalement le jour de la fite de saint Vincent.
1868-1870.- Le college Saint-Louis, prosperant chaque
jour davantage, les supdrieurs durent renforcer le personnel de la mission. Ainsi arriverent successivement a Buenos-Ayres, MM. Cabanel, en 1867; Patoux,en 1868; Montagne, en 1869; Tanoux, en 1870.
i8 7 t.- Mais Dieu, dont la volonte est toujours adorable,
va imposer de nouveaux sacrifices a la mission. La fievre
jaune se d6clare avec une violence telle que, dans I'espace
de quatre mois, elle couche dans la tombe plus de trente
mille personnes. MM. de Lavaissiere et Patoux sont at

-

564 -

nombredes victimes. L'avenird u collgeestenseveliaveceux.
Le 24 octobre de la meme annee, MM. Salvaire et Revelliire arrivaient A Buenos-Ayres pour remplacer ceux qui
avaient succomb6. M. Salvaire fut placd au college SaintLouis, dont M. Frdret prit la direction, et M. Revelliere
nomm6 supdrieur de la maison Saint-Vincent, avec
M. George pour confrere.
1872.- Les dettes du college Saint-Louis itaientconsiderables; les superieurs prirent la determination de le fermer.
II fut vendu dans les premiers mois de 1872. Une partie des
confreres de cette maison alla A Lujan desservir cette paroisse et ouvrir une maitrise dans le but de favoriser les
vocations eccldsiastiques. M. Freret, .nommi superieur, prit
possession de la cure le 28 janvier. L'autre partie du personnel resta a la maison Saint-Louis, dont M. George fut
nommd supirieur.
Vers la fin de cette meme annee, la maison Saint-Vincent
ouvrit une ecole gratuite pour les gargons pauvres du quaitier. Cette dcole, toujours prospere, comptait cette annie
six cents ileves.
1873.-Deux confreres allemands vinrentau secoursdela
mission; M. Stollenwerg fut plac6 a la maison Saint-Louis,
et M. Meister prit la direction de la maison indienne a Azul,
que M. Etienne avait acceptde A certaines conditions.
Jusqu'i cette date, les maisons de la Rdpublique Argentine dependaient de la province du Brisil. Par une lettre du
3 novembre, elles furent erigees en province, et M. Revelliere en fut le premier visiteur.
1874.- Le commencement de cette annee vit s'ouvrir la
mission aux Indiens, qui donna d'abord de si belles esperances et que vinrent detruire les revolutions e la civilisation par le sabre.
1875. - M. Savino s'employa avec d6vouement a la conversion de la tribu de Coliqueo, mais le manque de bonne
foi d'employds subalternes du gouvernement argentinindis-
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posa les Indiens contre la mission, qui n'eut pas le succes
qu'on en pouvait attendre. M. Savino se. transporta a Carmen de Patagones o& il travailla deux ans avec mirite, mais
sans plus de succes.
Avec I'autorisation du superieur gineral, on ouvrit, a
Buenos-Ayres, le seminaire interne, le 24 janvier 1875, et
l'on y recut le premier novice. Quelques externes furent
aussi admis, et l'on jeta ainsi les premieres assises de l'cole
apostolique.
1876.- Le commencement de 1876 vit la fermeture dela
maison de Azul et de la mission de Coliqueo. Le gouvernement ayant refoule les Indiens jusqu'au pied de la Cordillere, et M. Etienne n'ayant accepte la mission qu'a la
condition expresse qu'elle ne serait pas nomade, la mission
dut necessairement se fermer.
1878. - Les prisonniers de cette expedition, envoyds i
Buenos-Ayres, furent enfermis dans lile de Martin-Garcia;
MM. Birot et Cellerier les y instruisirent pendant plus de
six mois et en baptiserent plus de onze cents.
1879.-Les missionnaires continuerent, ABuenos-Ayres,
leur mission aupres des Indiens incorpores a l'armee, et le
total des baptemes d'infideles s'dleva a plus de quinze cents
dans le courant de l'annee 1879.
Au mois d'octobre de la meme annee, MM. Revellire et
Birot partaient pour 1'Assomption, appeles par Mgr Angelo
di Pietro, internonce apostolique, pour prendre la direction
du seminaire.
188o.- Au mois de janvier 1880, M.Montagne, en qualit6 de superieur, et M. Cellerier se rendirent a 1'Assomption, et la maison fut ainsi definitivement etablie.
1882. - -A la demande de Mgr Innocent Yerigui, deux
missionnairescommencerent, en 1882, i donnerdes missions
dans le diocese de Montevideo, a titre d'essai.
1884. - Les rdsultats ayant det satisfaisants, M. le supirieur g6ndral dtablit la maison de Montevideo en 1884.
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i885.- Mgr 1'4vequede San Juande Cuyo, voyant I'insucc6s de son seminaire, demanda des pretres de la Mission
pour leur eu confier la direction. M. le supirieur general
accueillit favorablement sa demande, et MM. Meister et
Brignardelli partirett pour San Juan le 26 mai 1885.
1887.- Le 15 mai 1887 eut lieu la solennite du couronnement de Notre-Dame de Lujan, avec concession d'une
fete annuelle avec octave en son honneur.
Le 15 du m6me mois eut lieu la c6rimonie de la binediction et de la pose de la premiere pierre de la basilique nationale de Notre-Dame de Lujan, qui sera la gloire de I'iglise
argentine et fera honneur aux enfants de saint Vincent.
1893.-Versle commencement decette anne, l'Icoleapostolique fut transformie en college du bienheureux J.-Gabriel Perboyre.
VoilA, jusqu'a cette ipoque-li, a grands traits, I'esquisse
de I'histoire de cette province. Vous comprenez que je passe
sous silence une foule d'evenements secondaires quoique
importants pour la province. Que de travaux apostoliques
et parmi les infiddles et parmi les chritiens! Que de catichismes, d'instruciions, de retraites, de missions donnes
avec fruit par nos confreres pendant ce laps de temps, sont
venus rehausser le mdrite de ces humbles ouvriers evangdliques et ajouter a l'eclat de la couronne qui brillera A leur
front pendant l'ternite I Qui adjustitiam erudiunt multos,
quasi stelle in perpetuas eternitates (Dan., xi, 3).
Pour parler du materiel, je dirai que la maison de nos
confreres, a Buenos-Ayres, a subi aussi des changements.
Petite d'abord, puis toujours modeste intzrieurement,
quoique plus grande et plus convenable ensuite, elle est
devenue extirieurement, par des transformations successives, je dirais, si je 'osais, ce trop bel ddifice, dont la photographie que je vous envoie vous donnera une idee.
Veuillez agreer, etc.

G.-H. REVELLIRtE.
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DEFUNTS

MISSIONNAIRES

Frere O'Shanghnessy (David), clerc, dcedde a Perryville
(Etats-Unis), le 22 mai 1902; 22 ans d'age, 4 de vocation.
M. Sainz (Pierre), pretre, decide a La Havane (Antilles),
le 8 juin 1902; 65, 46.
M. Doherty (Charles), pretre, ddcdde a Baltimore (EtatsUnis), en juin 1902; 28, 8.
M. Portes (Ambroise), prdtre, dcide au Kiang-si (Chine),
en juin 1902; 62, 42.
M. Gavin (Guillaume), pretre, dicede a Phibsborough
(Irlande), le 3 juillet 1902; 64, 39.
Frre Lizarribar (Joseph), clerc, dicedd a Madrid tEspagne), le 9 juillet 1902; 19, 3.
Frere Elorriaga (Georges) clerc, decedi a Madrid (Espagne), le i juillet 1902; 20, 4.
M. Pochon (Louis), prdtre, dicedd en Chine en juillet
1902;

38, 4.

M. Voisin (Pierre), pretre, decedd a la maison-mire &
Paris, le 4 ao0t 1902; 32, 3.
Frare Pla (Paul), coadjuteur, dicede a Dax (France), le
3 aoat 1902; 59, 34.
M. Albert (Richard), pretre, ddcdde a Baltimore (EtatsUnis); 43, 26.
M. Marion (Arthur), prctre, dicidd a Shang-Hai (Chine),
en aoft 1902; 38, 15.
M. Kovalik (Antoine), prdtre, ddcedd a Cilli (Autriche),
le 9 aoit 1902; 68, 47.
Frere Pagels (Frederic), clerc, decedd a Los Angeles
(Etats-Unis), le

29

juillet 1902 ;.24, 6.

M. Meister (Jean-Ferdinand), prdtre, ddcddi a San Juan.
de Cuyo (Ripublique Argentine), en aout 1902; 71, 42.
M. Remillon (Charles), pritre, decdde A la NouvelleOrlians (Etats-Unis), le 19 aowt 902o; 53, 30.
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M. Koppy (Louis), prdtre, decedd a Graz (Autriche), le
21 aout 1902; 69, 49-

FrEre Lambert (Amand), coadjuteur, ddcedd a Akbds
(Syrie), en aoit 1902; 72, 46.

Mgr Schumacher (Pierre), devque de Portoviejo, dicedd
a Samaniego (Equateur), le t5 juillet 1902; 63, 45.
NOS CHARES S(EURS
Josephine Birbacher; decedee a l'H6pital gdneral de Graz,
43 ans d'age, 22 de vocation.
Madeleine Benoit; Mais. de la Provid. a Fribourg, Suisse, 71,48.

Eulalia Sanz de Acedo; Hosp. de Palma de Majorque, lies
Baldares, 23, 2.
Pascuala Martinez; Hosp. des Aliens de Sdville, Esp., 56, 3z.

Maria Petricorena; H6p. de Haro, Esp., 71, 39.
Narcisa Camps; Hosp. de Gerona, Espagne, 42, 18.
Eugdnie Chapuis; Hospice civil A Vichy, France, 21, 3.
Marie Collotte; Hosp. g6n. de St-Germain-en-Laye, 71, 51.
Agnes Mourard; Hosp. gdn. de Montauban, France, 66, 44.
Berthe Hoff; H6p. de Bon-Secours a Metz, 22, 2.
Marie Legenstein; H6p. de Fohnsdorf, Autriche, 25, 2.
Irene Margetsch; Ecole de Grosswardein, Autriche, 25, 3.
Josephine Otaegui; Mais. dela Ste-Famille hSantiago,Chili, 70, 3 1.
Virginie Chardonnal; Maison centrale de Naples, 73, 5o.
Rebecca Crawley; Orphel. des Filles A Newcastle, Angl., 47,22.
Marie Rennie; Hosp. de Lanark, Ecosse, 31, 4.
Othilie Girardet; H6p.dela Marine de Rochefort, France, 79,5 2.
Apolline Helz; Maison centrale de Graz, 73, 48.
Anne Hormcezy; Ecole de Paks, Hongrie, 19, i.
Thirese Rath; Hosp.des Aliindsde Leopoldfeld, Hongrie, 29, o.
Anne Boinet; Asile des Vieillards a Libourne, France, 76, 54.

Maria Tio; H6p. de Cabra, Espagne, 69, 45.
Benita Bringas; Asile de Villanueva de los Infantes, Esp., 54, 32.
Teodosa Albarca; H6p. de Tudela, Espagne, 90, 63.
Maria Rosquellas; H6p. de Carthagene, Espagne, 66, 45.
Thdrese Torreano; Maison centrale de Turin, 5o, 30.
Maria Schraeff; Maison centrale de Cologne-Nippes, 28, 7.
Therese Piangerelli; Maison centrale de Turin, 69, 40.
Marie Jacquin; Maison principale h Paris, 72, 45..
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Elisabeth Dupeyon; Maison de Charite Saint-Vincent i I'Hay,
France, 73, 5x.
Genise Geneix; Misericorde d'Orleansville, Algerie, 47, 26.
Piroline Laurenjon; Maison principale a Paris, 36, 7.
Antoinette Dervaux; Mais de Chariti de St-Martin a Troyes,
France, 75, 47.
Virginie Gritti; H6p. du St-Sepulcre a Plaisance, Italie, 26, 5.
Madeleine Caviglia; H6p. St-Paul a Savone, Italie, 67, 40.
Marie Hendler; Hosp. des Alienes de Salzburg, 56, 35.
Marie Barris; H6p. gdn. d'Auch, France, 71, 46.
Catherine Lertora; Maison de la Providence i Chalon-surSa6ne, 40, 6.
Catherine Grandjean; Mais. N.-D. St-Vincent h Lyon, 75, 47.
Josephine Knapp; Hosp.desAliens de Feldhof, Autriche, 53,28.
Franjoise Cilensek;Asile de Maria-Lauzendorf, Autriche, 27, 5.
Sainte Jeuland; H6pital du Caire, 27, 3.
Marie Fabre; Maison Eugene-Napoleon &Paris, 55, 3o.
Ursule Kukovicie; Hosp. g6n. de Laibach, Autriche, 25, 2.
Juana Mugica; H6p. St-Jean-de-Dieu h Grenade, 57, 29.
Clementina Marchi; Maison centrale de Sienne, 37, 12.
Jeanne-Marie-Charlotte Gavois; Mais. de Chariti de St-Denis,
France, 35, 9.
Clemence-Jos6phine Pied; Hospice de N.-D.-de la-Santie Rio
de Janeiro, Brisil, 55, 33.
Albane-Marie Bodin; Orph. de la Mar. h Rochefort, France, 71,49Mathilde Wiesinger; Asile de Vienne, Autriche, 42, 22.
Marie-Justine Baudet; Mais. St-Joseph i Grugliasco, Italie, 8o, 56.
Anne Carbonetti; Maison centrale de Turin, 67, 37.
Marie-Josdphine Ducat; Mais. de Ch. de Chatenay, France, 77,42.
Suzanne Arboleda; H6p. de Popayan, Colombie, 73, 2z.
Angelique-Thdrese-Caroline Plouin; Mais. de Char. de Clichy,
France, 75. 46.
Pauline Goiffon; Orphel. St-Joseph h Smyrne, 65, 41.
Marie Ripoll; Mais. St-Nicolas a Valdemore, Esp., 72, 43.
Isabelle Noell; Maison centrale de Madrid, 25, 3.
Alice Gillet; Maison de Charite de Montolieu, France, 20, 4
Angelique Euzet; Mais. de Charite de Clichy, France, 77, 49Jeanne Denonal; H6p. St-Franiois-de-Borgia i Santiago, 3, 9.
Marie Chausse; Mais. de Charitd de I'Hay, France, 68, 44.
Anne Mader; H6p de Saint-Polten, Autriche, 24, 7.
Anne Haddad; Misdricorde d'Alexandrie, Egypte, 49, 20.
Marianne Bar; H6pital militaire de Bari, Italie, 81, 55.
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Catherine Tos; Maison centrale de Cracovie, 40, i1.
Julie Legowska; H6p. de Nowosiolki, Pologne, 3o, 12.
Rosine Bernard; Maison principale h Paris, 71, 49Mathilde d'Aloja; Maison centrale de Sienne, 49. 22.
Perfecta Guidos; Maison centrale de Guatemala, 51, 29.
Julie Meyer; Hospice de Cazouls, France, 48, 19.
Marie Heintz; Maison de Charite de Metz, 27, 3.
Jeanne Baril; Hospice des Enfants-Assistes de Bordeaux, 47, 23.
Marguerite Teisson; H6pital militaire de Bari, Italie, 84, 58.
Elisabeth Christiane; Maison de Bithanie a Bruxelles, 39, i1.
Marie Roi; H6pital Stdphanie i Vienne, Autriche, 21, 4.
Anne Penent; Orphelinat Saint-Charles A Beyrouth, 73, 54.
Marie Perger; H6pital Saint-Roch i Budapest, 35, 12.
Maria Martinez; Mais. St-Nicolas i Valdemore, Espagne, 58, 38.
Jeanne Bronte; Maison centrale de Madrid, 21, 4 mois.
Anne Mac Manus; Orph. Saint-Jean A Utica, Etats-Unis, 72, 44.
Marie Sandt; H6p. de la Charite a la Nouvelle-Orlians, 82, 52.
Jeanne Fronge; Misericorde de Vichy, France, 67, 48.
Marie Malerba; Maison de CharitC de Villenoy, France, 47,29.
Amerinda lacovelli: Maison centrale de Naples, 29, 4.
Amelie Brunc'ko; H6pital Saint-Roch a Budapest, 3o, 5.
Angele Gamba; H6pital de Cagliari, Italie, 27, 7.
Marie Gilbert; H6pital gendral de Fontenay-le-Comte, France,
74, 49.
Marie Korchmaros; Ecole de Fotis, Hongrie, 20, 2.
Thberse Carriere; Mais. de Chariti de Toulon, France, 66, 41.
Marie Missol; H6pital giniral de Valenciennes, France, 73, 51.
Zoe Bernard; Mais. de Chariti du Bourget, France, 63, 35.
Marie Emmanuelli; Maison St-Joseph de Verviers, Belgique,
74, 52.
Catherine O'Connor; Orphelinat de Los Angeles, Etats-Unis,
24, 9 mois.
Juana Anduaga; H6pital de Saint-Sibastien, Espagne, 33, I3.
Fermina Vidaurre; Maison de Charitd de Valdemore, Espagne,
80, 64.
Adelaide Jest; H6pital militaire de Bologne, Italie, 76, 34.
Jacinta Cerda; Mais. de Char. de Valdemore, Espagne, 44, 24.
Isabel Bueno; Maison centrale de Madrid, 22, 4.
Eulalie Farkas; "Ecole de Var-Palota, Autriche, 23, 4.
Gabrielle Hurlot; Maison de Charit6 de Tresmes, France, 34, 5.
Marie Cantino; Maison centrale de Turin, 74, 49.
Esther Tentorio; Conservatoire de Cagliari, Italie, 41, 19.
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Elo'sa Donoso; H6p. St-Vincent de Santiago, Chili, 66, 27.
Jeanne Cadaillon; Maison de Charite de Bailleul, 61, 41.
Marguerite Souillet; H6pital de Girgenti, Sicile, 70, 41.
Marie Zintinger; H6p. de Schwarzach, Autriche, 72, 45.
Antonia Rabolo; Asile d'Alcala, Espagne, 75, 46.
Maria Miralles; Asile de Valencia, Espagne, 22, 4.
Jeanne Sicard; Hospice d'Uzes, France, 73, 55.
Camille Blanc; Maison de Char. de Soissons, France, 63, 43.
Therese Mair; Asile de Riedenburg, Autriche, 43, 23.
Marie Jez; Asile de Lautschin, Autriche, 27, 7.
Julienne Wolf; Maison centrale de Graz, 24, 4.
Maria Vera; H6pital Saint-Antoine de Porto-Rico, 64, 40.
Victoria Pascual; Hospice Saint-Louis de Seville, 26. 4.
Rosa Uristrell; H6pital de Vich, Espagne, 69, 49.
Maria Fornesa; College Sainta-Eulalie &Barcelone, 35, ii.
Lucie Schnellenberg; Asile des Enfants-Trouves i San-Fran.cisco, Etats-Unis, 61, 44.
Marie Peschaud; Maison de Charitd de Lacaune, France, 8o, 62.
Julienne Ccquelin; Hop. militaire de Bone, Algerie, 57, 26.
Lucie Marchini; Asile de Boves, Italie, 28, 8.
Marie Giorgi; H6pital de Benne-Vagienna, Italie, 56, 34.
Julia Carzolio; Asile des Vieillards de Buenos-Ayres, 32, i.
Marie Vidal; Maison de Chariti de Grenoble, France, 60, 41.
Benoite Perez; Maison centrale de Naples, 88, 70.
Maria Boix; H6pital de la Princesse i Madrid, 70, 45.
Simona Martinez; H6pital de la Princesse & Madrid, 74, 46.
Eulogia Gorria; Maison centrale &Madrid, 26, 2.
Teresa Planell; Maison de Charite de Valdemore, 41, 17.
Louise Zinnauer; Asile Saint-Vincent h Graz, 38, 20.
Anne Boste; Maison centrale de Shang-Harl 55, 35.
Sylvie Falempe; Maison de Charitd de St-Jans-Cappel, 51, 24.
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HISTOIRE GENERALE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
PAR M. CLAUDE-JOSEPH LACOUR

166o-1731
LIVRE VI
GENERALAT DE M. JEAN BONNET
Sti•tix

SUpuRIEURi GCiRAL DE LA CONGREGATION
(7 t1-1735)

(Suite et finl.)
42. Les Prdtres de la Mission en Chine.
4

2 56. tablissement de MM. Appiani et Mullener , ChungKing-fou. Persecution de la part des paiens. Ce qui
faisait la plus grande partie des nouvelles contenues dans
les lettres de M. Bonnet, etait ce qu'on apprenait de quelques
missionnaires envoyes dans le vaste empire de la Chine,
comme on a dit ci-devant. Feu M. Watel, dans sa letire du
i" janvier 1705, en avait ddja marque quelques circonstances, les ayant apprises lui-mdme par des lettres de
MM. Appiani et Mullener, daties du 5 octobre 1703. Le
premier avait une filvre double tierce, toutefois ii travail-

lait avec son compagnon, dans le vicariat de Mgr f'evque
de Rosalie, connu autrefois sous le nom de PabbW de
Lyonne 2 , qui etait A Rome, et depuis A Paris, oi il assista

A l'ouverture du tombeau de M. Vincent. Ils y ont souffert
diverses persicutions de la part des gouverneurs, des prefers
de milice et de leurs subdeldgues, sans itre abandonnis de
Dieu, qui avait bini leurs travaux. ls faisaient leur resiI. Voy. ci-dessus, p. 269.
2. Mgr de Lyonne, du seminaire des Missions etrangeres, avait ete
nom.ne, en 1696, vicaire apostolique du Su-Tchuen. - Note des
Annales.
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dence ordinaire dans une petite maison, en la ville de
Cbung-King-fou, oti itait une petite iglise, ou oratoire
dedie au grand empereur du del. M. Appiani n'avait eu
garde d'y souffrir l'inscription du ciel mdme, selon l'usage
des Chinois, condamni depuis a Rome comme superstitieux, lui qui s'unit si fort au cardinal de Tournon pour
la condamnation de routes ces ceremonies.
a Les villages et bourgs circonvoisins, continue M. Watel,
leur ont construit deux autres habitations a la campagne,
avec des cannes de jonc, ou de paille. Un ermite paien
s'itait rangd parmi leurs catechumnnes, et leur offre le
temple qu'il desservait, pour en faire une dglise.
e Cette nouvelle chretientd est composde d'environ cent
personnes seulement, toutes tres ferventes et patientes,
ilevees par ces messieurs dans la simpliciti et puretd des
mceurs des premiers chretiens; ils ont eu la consolation de
voir huit petits enfants baptisis avant leur mort, et un
vieillard mourir dans la detestation du culte des idoles qu'il
avait adorees dtant jeune, et fort contrit. Is 6taient alors
paisibles dans l'exercice de i;-r ministere, et voyaient une
grande porte ouverte a la predication de FEvangile, demandant avec instance des hommes vertueux et zeils pour les
aller aider dans leurs travaux.
Des 1704, M. Thdodore Pedrini partit d'Italie, vint en
France et alla ensuite s'embarquer a Brest, avec un frere,
pour 1'Amdrique; de la il passa aux Manilles, puis A la
Chine, oui il arriva heureusement.
257. Le cardinal de Tournon legat du Pape en Chine
(z7o5); il prend M. Appiani pour interprdte. Travaux
de M. Appiani. Souffrances de MM. Mullener et Appiani.
- Le pape Clement XI, sachant les brouilleries qui troublaient les missionnaires de divers ordres dans la Chine,
an sujet des superstitions des Chinois, que quelques-uns
pretendaient 6tre seulement des honneurs civils, et par
consequent tolirables, prit la rdsolution d'y envoyer en
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qualiti de legat a latere, Messire Charles-Thomas Maillard
de Tournon, originaire d'une famille illustre en Pidmont,
qu'il fit pour cet effet patriarche d'Antioche et depuis
cardinal. Les travaux et la mort sainte de ce grand homme
sont connus de tout le monde. Quand il fut arrivd dans la
Chine, il fit a M. Appiani, pretre de la Mission, I'honneur
de le choisir pourinterprete a la cour impiriale. M. Appiani
eut beaucoup de part aux peines et fatigues de l'illustre
legat. II fut charge de sept chaines A cause de sa fermet6
dans la foi de son obeissance au Saint-Siege, et transfere
ainsi de Pikin a Macao, avec seize satellites.
Le mandarin en le condamnant, se servit de ces termes
bizarres : a Tu voudrais vivre et tu ne vivras pas; mourir
et tu ne mourras pas; rester I et tu ne resteras pas; t'en
aller et tu ne t'en iras pas. 9 Expressions qui sonr ambigues
et oik personne n'entend rien, mais qui marquent que ce
michant juge itait anime d'une fureur outrde contre ce
bon pretre.
On le rappela depuis de la prison de Macao a celle
de Pekin, et ensuite on se contenta de le garder A vue
sans l'enchainer, ne lui donnant libertn d'dcrire ni de recevoir aucune lettre. II est fait mention des persecutions de
ce bon serviteur de Dieu, dans les memoires des Messieurs
des Missions etrangeres, presentes a Rome, en faveur de
messire Charles Maigrot, 6vdque de Conon, qui, le premier,
par un mandement episcopal, s'itait ddclard juridiquement
contre les ceremonies des Chinois.
Quant a M. Mullener, Mgr 1'Pveque de Rosalie disait de
lui qu'il etait A peu pres semblable d'esprit et de corps A
saint Francois de Sales. II eprouva l'assistance particuliere de Dieu, promise par Notre-Seigneur a ses ap6tres, de
leur mettre dans l'esprit et la bouche ce qu'ils avaient A
dire, quand on les ferait comparaitre devant les tribunaux
des juges de la terre; il soutint pour la vdritd de notre
sainte religion, devant un seul homme, cinquante interro-
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gatoires, et une autre fois six, sans jamais se couper, ni
rien dire de reprehensible, selon les lois de 1'Empire, ni
rien faire d'indigne d'un zeli predicateur de l'Evangile;
et pour une telle fermeti ii fur banni du royaume.
11 ecrivait tout ceci de Batavia & M. Watel, ajoutant que
M. Pedrini n'avait pu encore entrer dans la Chine, et
itait aux iles Manilles en bonne santm; qu'il craignait
fort pourtant, qu'itant de petite complexion, il ne mourit
de fatigue en chemin.
Bref du Pape &
258. Travaux de M. Mullener. M. Appiani; son courage. - Le Pape ecrivit un bref de
Rome a M. Appiani, pour 1'encourager dans ses souffrances, le feliciter de sa constance a la foi et rexhorter
d'y perseverer jusqu'i la mort. On envoya les copies de ce
bref dans les maisons de la Congregation, et M. Bonnet
marquait qu'il avait quelque ressemblance avec 1'Exhortation de saint Cyprien au martyre. De PCkin, ii fut
mene en prison a Canton, plus pres de la mer, du c6te de
Macao, et ii ecrivit de la au Gdndral, le 3 ddcembre 1711,
disant que cinq ans de prison n'avaient point, par la grace
de Dieu, affaibli son corps ni son esprit; it paraissait toujours content et rempli de l'esprit apostolique.
M. Mullener revint de la Chine et se tint cachd a Canton;
il en sortit pour aller servir les pauvres, tant chrdtiens que
paiens, dans les montagnes du Su-Tchuen, province de la
Chine, ot M. Appiani avait travaille avant son emprisonnement.
259. M. Thdodore Pedrini en Chine; il jouit de la
faveur de l'empereur, a Pekin. - M. Pedrini alia des
Manilles droit a Pekin, oi il fut fort bien requ i la cour
par l'empereur, parce qu'il etait organiste dans le monde
et jouait trbs bien des instruments, chantant avec hardiesse
et bonne grace des airs chinois sur la basse de viole et le
clavecin; surquoi M. Bonnet fait cette judicieuse reflexion :
SII faut demander a Dieu que ces petits talents, qui ne sont
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guere apostoliques, servent de moyen a introduire la foi, et
que ce cher confrere, qui se trouve en cette cour dans un
etat bien different du n6tre,- il etait pareillement tout autre
que celui oti on avait mis M. Appiani, et ils etaient iois
missionnaires dans une situation bien diffdrente, comme
le remarque le meme M. Appiani, dans une lettre, et apres
lui M. Bonnet, - ne perde rien de I'esprit de la Mission,
et qu'il se serve du credit qu'il a aupres du prince, pour
preparer les voles a d'autres ouvriers, qu'il nous demande
avec instance. a Les missionnaires d'Italie pensaient qu'op
pouvait en envoyer; mais le Gdndral voulut, comme il dit,
aller bride en main et attendre que les dififrends de la religion fussent aboolument terminds, outre que les bons sujets
se trouvaient utilement et saintement occupes en Europe et
ailleurs.
260. Suite des dpreuves de MM. Appiani et Mullener; M. Pedrini c la cour. - On a dit ci-dessus que
M. Bonnet fit la visite des maisons de Bretagne en I713.
Etant & Saint-Malo, il y recut a propos des nouvelles de
la Chine, par le retour du Dauphin, vaisseau de cette
ville.
M. Appiani icrivait de sa prison de Canton du 20 janvier 1712, marquant se servir d'un icrivain frangais de ce
vaisseau, de qui il avait requ toutes sortes d'honntetes
pour faire tenir ses lettres en France et en recevoir de la
Congregation, dont il n'avait eu aucune nouvelle depuis
l'annee 1706, toutes celles qu'on lui ecrivait etant intercepties et, lui, roulant de prison en prison depuis sept ans,
tant6t charge de chaines a la cour et ailleurs, tant6t non,
pour n'avoir pas voulu, dit-il, vendre sa conscience. I1 itait
en prison depuis 1710. 11 ajoutait que Iempereur de
Chine avait repu un bref du Pape, dont il etait fort content.
( Je disespere presque, disait-il, de recouvrer la libertd.
J'ai quasi perdu 'usage du bras gauche; cependant, je
ne diplore pas mon sort, mais seulement linnocence
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opprimee et le Saint-Siege desobei; ce sont 1l les choses
qui me percent le coeur. a
11 exprimait son desir qu'on lui donnit avis de la reception de ses lettres. Ils dtaient trois en prison, mais en
trois differents endroits, sans avoir la consolation de se
voir. II ecrivait en francais qu'il avait autrefois appris et,
pour recevoir plus facilement les lettres de see amis, il avait
change de nom.- Voila quel est cet homme ferme dans la
foi et toujours inbranlable dans les persecutions qu'on lui
a suscitees.
Le General trouva dans le mime paquet des lettres de
deux autres missionnaires. M. Pedrini etait toujours avec
l'empereur, mais a Gehol, en Tartarie, d'oiu il ecrivait sa
lenre, et disait que quoiqu'il eat protesti de vouloir obeir
au mandement du cardinal de Tournon et au bref du
Pape qui le confirme, l'empereur Pavait toujours voulu
avoir a sa suite a cause de sa musique et du talent qu'il a
de jouer des instruments. M. Bonnet lui repondit de tres
bon sens : a Votre prosperite me fait plus de frayeur que
les disgraces de vos confreres a; il disait, en effet, qu'il
avait plus de besoin d'etre soutenu d'une grace spirituelle,
quoiqu'il fOt sage et vertueux, pour ne pas s'amollir dans
les d6lices.
M. Mullener 6crivait de Sou-Nan-Fou du i aodt I712.
11 etait 1A au milieu de quarante petits Etats libres, quoique
enclaves dans l'Empire, et y travaillait en cachette, s'6tant
toutefois enbardi depuis peu a bUtir une petite eglise oi
il faisait publiquement les fonctions du culte divin : c Ces
messieurs, ajoute M. Bonnet, demandent toujours des
ouvriers, et je leur reponds que nous ne pouvons nous
resoudre a y en envoyer jusqu'i ce qu'on sache a quoi s'en
tenir pour les affaires de la religion sans se commettre avec
personne. a
Ces trois messieurs ecrivirent derechef des lettres, savoir:
M.Appiani, toujours en prison a Canton, du a janvier 1713,
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il y avait dti malade dangereusement et puis sujet a diverses
infirmitis qui lui rendaient la vie onereuse. M. Mullener,
de Chung-King-fou, en date du 12 aout 1713, marque
comment, itant revenu de Batavia A la Chine, it n'avait
pu, sans grande douleur, voir son eglise ruinee par les
paiens. II en avait fait bitir trois autres en divers endroits
de I'Etat, pour instruire les nouveaux fideles, en ayant cinq
cents tres fervents et parmi eux des vierges qui embrassent
avec ferveur le celibat et en accomplissent les devoirs tout
de mdme que les anciens chretiens. M. Appiani mandait
dans sa lettre, au sujet de M. Mullener, qu'il etait un vrai
ap6tre, s'etant avise, pour penitrer plus aisement dans les
lieux de sa mission, de s'habiller en portefaix ou en mercier, afin d'instruire et de convertir les infidkles, plut6t
que pour leur vendre ses petites merceries, dont ii semblait trafiquer.
De son c6ti, M. Pedrini icrivait encore de Gehol que
1'empereur continuait i l'honorer de ses bonnes graces et
lui avait confid le soin de trois de ses enfants, dont I'aine
est hiritier presomptif, et qu'il se voyait tellement occupd
de mathematiques et de musique, qu'a peine pouvait-il
trouver quelque moment pour nous donner de ses nouvelles; a faveur, dit M. Bonnet, qui nous ferait trembler,
si nous n'esperions qu'il ne s'en laissera pas 6blouir, mais
qu'il s'en servira dans les occasions, comme il l'a deja fait,
pour le bien de la religion, ainsi que fit Joseph aupr6s de
Pharaon z.
Le prince le choisit pour lui interpreter la lettre de
notre Saint-PNre le Pape; il le fit avec la fiddliti convenable, ce qui ne servit pas de peu pour rendre l'empereur
favorable A la religion et donner de bonnes esperances A
Rome.
261. M. Mullener est nomme vicaire apostolique ; ses
travaux d'dvangdlisation. - M. Appiani fut traiti un peu
plus doucement a Canton; on lui 6ta ses chaines et on
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lui donna la liberte de prendre quelquefois I'air, avec permission de ses gardes; toutefois, son ge6lier le suivait
toujours de pres quand il allait et venait dans la ville, et
il etait surtout fort gene pour ses lettres. 11 ne laissa pas
d'ecrire de temps en temps quand il en trouvait la commodite; il se servit de celle d'un marchand de Siam, qui, parti
de Canton A la tin de I'annee 1715, apprit a M. Bonnet
1'etat de son infirmitd, qui etait toujours grande et Faffaiblissait etrangement, mais sans alterer son courage. II parlait de M. Mullener comme d'un ap6tre et d'un vrai
saint qui allait ddguis,, a pied, dans les montagnes, pour
y gagner les ames a Dieu, convertir les infideles et affermir
les chritiens, disant peu de chose, travaillant beaucoup et
ne disant jamais : Cest assez! Le Pape fit M. Mullener
vicaire apostolique et iveque de Myriophyre; mais il n'en
avait point encore de nouvelles, et ecrivait toujours en
simple pretre missionnaire.
M. Pedrini, au milieu de sa faveur, se trouva riduit a
I'extremit6 par la violence d'une longue colique; it en revint
par les soins du midecin de 1'empereur et I'assistance des
princes ses eleves. Le General ecrit que ce qu'il fait de meilleur en la cour est de minager les bonnes graces de lempereur en faveur de la religion, tant pour protdger les missionnaires dans leur residence, que pour faciliter la libertd
de la predication, conformiment aux decrets du SaintSiege.
Dans une lettre suivante, M. Appiani ecrivait de sa
prison qu'il craignait que M. Mullener ne fat rencontrd
par les commissaires impdriaux qui allaient trouver l'evque
de Pikin a loccasion du prarceptum : Super omni modo,
donneen 1716.
II lui avait envoyd ses bulles qu'il avait reques a Canton,
le priant d'aller au plus t6t vers le prelat le plus voisin se
faire sacrer eveque de la province pour obdir au Pape, ce
qui ne I'empdcherait pas de porter la malle comme un court
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rier, de suivre des beufs et d'avoir par la occasion de precher l'Evangile, devant dtre un 6vdque de I'esprit de ceux
de ia primitive Eglise; que, pour lui, il itait resolu de perseverer jusqu'a la mort, dans i'dtat oi il a plu a Dieu de
le reduire, quoiqu'il n'ett tenu qu'i lui de s'en tirer, en
profitant des offres qut lui avaient faites genereusement des
capitaines franqais de le repasser en France. M. Mullener alla a Pekin se faire sacrer, mais il fut trois
fois en danger de se noyer sur la riviere du Su-Tchuen. II
se plaignait d'avoir etd propos6 au Pape pour eveque et
vicaire apostolique, disant qu'il ne s'itait rdsolu d'obdir
qu'apres avoir considird que ces nouvelles dignitds ne
l'empacheraient pas d'etre missionnaire ni d'en faire les
fonctions comme ci-devant; il persistait A demander des
ouvriers pour I'aider. Ces messieurs envoyerent avec ces
lettres une chasuble brodde, qui avait eti donnie a M. Appiani, disant qu'il n'en pouvait faire un meilleur usage
que de la consacrer A Dieu, sur le tombeau de M. Vincent, dans l'espirance qu'elle pourrait servir a l'office de
sa beatification, pour obtenir aux missionnaires de la Chine
la force d'esprit et le zele de la religion, que M. Vincent
avait fahi paraitre au milieu des adversites. Ce present de
la chasuble fut accompagne de trois fiels d'ours de la Chine,
de differentes especes, qui ont des propriedts pour guerir
diverses maladies, lesquelles M. Appiani expliquait.
Dans le canton de M. Mullener il y avait un prince qui
se disposait a embrasser la religion, nommi le prince de
Tunkunsu, lequel I'avait requ favorablement, agreant
ses presents. II donna un terrain et les matiriaux necessaires pour biir une dglise; il lui avait mdme prepard une
demeure avec des meubles, s'offrant de fournir a sa ddpense. M. Mullener n'accepta que le logement, ne voulant pas, dit-il, mettre obstacle A la prddication de 1'Evangile. II lui declara diverses fois, Alui et a son peuple, qu'il
n'etait venu que pour leur annoncer le royaume celeste, et
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que le plus grand present qu'il pouvait lui faire etait de lui
faire naitre des occasions de l'entretenir dans la loi de
Dieu. Le prince lui promit de 'entendre aussit6t qu'il
se serait debarrasse d'une affaire importante. Les peuples
que M. Mullener pressait d'embrasser le christianisme qu'il
leur prechair, avaient PI'il sur le prince, lequel a droit de
vie et de mort, sans etre oblige de recourir A l'empereur;
mais le prince et ses officiers ayant differd de donner 'audience promise a M. Mullener, celui-ci a laissi i! deux de
ses catechistes, pour prendre soin de quelques-uns qui,
malgre tousles obstacles, s'dtaient faits chritiens, et ii s'dtait
tourn6 du c6ti des Etats du prince du Su-Tchuen.
262. Epreuves de M. Pedrini i Pikin, et de M. Appianid Canton.- M. Pedrini itait revenu a Pekin avec
la cour, dont it ecrivait en date du 15 octobre 1716 qu'il
n'y etait pas exempt de tribulations, lesquelles, sans avoir
l'eclat de la prison et des liens, ni par consequent lavantage
de la compassion, ne laissaient pas d'dtre tres sensibles et
que s'il ne peut courir beaucoup d'endroits pour y prdcher
l'Evangile, ii fait neanmoins beaucoupde chretiens de c6td
et d'autre.
Les enfants de l'empereur continuaient de lui dtre tres
affectionnds, et un d'eux, teant entrd dans sa chambre, qui
n'a pas plus de dix pieds, 'interrogea sur le crucifix qu'il y
trouva; ceci donna occasion a M. Pedrini de lui expliquer
les mystdres de la religion, comme ii a fait plusieurs fois
aux princes ses freres. Ces messieurs persistaient toujours
a demander des ouvriers, entre autres Mgr Mullener, qui
continuait ses travaux apostoliques dans son territoire; on
lui en avait proposd deux ou trois selon son desir, mais
M. Couty envoya de Rome a Paris un mandement de
Mgrl'evequede Pekin, qui fitjuger aM. Bonnet que, selon
la prudence chrdtienne, it fallait attendre le succ6s de la
mission de Mgr Mezzabarba, prelat sicilien envoye depuis
pen i la Chine, par notre Saint-PNre le pape Clement XI,
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en la mime qualitd que l'avait etd autrefois le cardinal de
Tournon. 11 y est arrive heureusement au commencement
de 1720.

M. Appiani restait dans sa prison de Canton garde i vue.
M. Pedrini tomba malade et manqua de perdre la tete
par une intrigue maligne dont Dieu seul le tira, ainsique
marquait M. Bonnet dans une lettre du 26 decembre
1719. Toutefois, apres de grandes secousses et de grands
perils auxquels il fut expose pour la religion, il etait toujours favori de I'empereur, pricepteur de plusieurs de ses
enfants, et par consequent toujours a portie d'ecarter le
mal et de favoriser le bien de la religion, ainsi qu'il I'ecrivit lui-meme de Gdhol, en Tartarie, selon la relation de
M. Bonnet en

1720.

M. Appiani qui ecrivit aussi, marquait que dans sa
prison de Canton il avait recouvre quelque liberti d'aller
et de venir, servant volontiers tous les missionnaires et les
passants, qui se louaient fort de lui, comme d'un homme
qui honorait son ministire.
Mgr Mullener,de son c6t6,continuait de vivre en ap6tre
des premiers siecles, dans ses montagnes, y travaillant avec
fruit et benedictions a la conversion des infiddles, en
attendant avec une sainte impatience des ouvriers qu'il
demandait depuis si longtemps. - Toutes ces differentes
relations qui roulent sur trois missionnaires dans des itats
si dissemblables Pun et l'autre, font honneur a l'glise et a
la Congregation.
§ 43. Les Missionnaires d'Alger.

263. M. Lambert Duchesne, vicaire apostolique. - De
la Chine nous reviendrons en Barbarie, pour faire le ricit
de ce que les Missionnaires ont fait a Alger. On a vu cidevant comment M. Lorance y dtait installi avec le frere
Jacques Leclerc, en qualitd de vicaire de l'archeveque de
Carthage, et comment on y envoya ensuite M. Duchdne pour
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I'aider. 11s rendirent la leurs services accoutumes aux pauvres esclaves chretiens, en bonne santd et sans avanie,
comme marquait M. Watel dans sa lettre du i" janvier 1705, ajoutant ndanmoins que M. Lorance se faisait vieux et se cassait beaucoup, ayant eu I'annde pricdente deux attaques d'apoplexie, dont il serait mort, s'il
n'avait edtpromptement secouru. II deceda quelque temps
apres.
Depuis la mort de M. Lorance, M.Duchdne tomba dangereusement malade et crut lui-mdme mourir, en sorte qu'il
nomma un Pere capucin en sa place. Pour remedier a cette
situation il pressait M.Watel, ne sachant pas encore que
celui-ci fat mort, de lui envoyer un compagnon pour vicaire a Tunis; sur quoi M. Bonnet, pour lors vicaire gdneral, dit dans sa lettre du j" janvier 1711 qu'il parait
juste de lui donner secours et cette consolation; mais il faut
li des hommes d'une vertu tres solide et disposes a mourir
dans les tourments a la premiere brouillerie qui se forme
dans ces villes intideles. II invitait les sujets de la Compagnie, s'ils se sentaient de I'attrait pour cet emploi, de le
marquer.
264. Ddpart de M. Batault pour Alger. Alternatives
deconsolations et d'avanies. - Le superieur gendral jeta
d'abord les yeux sur M. Lamotte, homme fort et vigoureux,
qui etait pour lors AAnnecy; mais celui-ci s'edant excuse
sur son age de cinquante ans et surla difficultd qu'il aurait,
itant si age, d'apprendre la langue, il en choisit un plus
jeune nomm6 M. Batault, pour lors assistant et regent dans
le seminaire de Vannes, homme doux et zeld. II lui donna
pour compagnon un frere nommi Joseph Berchon, actif
et de bonne volontd. Ils vinrent tous les deux, de Paris,
s'embarquer a Marseille, au commencement de I'annee.
1712, et ils furent attaques sur mer d'une rude tempete qui
les mit en danger de faire naufrage et les jeta enfin tout
tremblants sur les c6tes de Genes. Le vaisseau itant hors
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d'itat de continuer sa route, M. Batault se proposa de venir
se rembarquer A Marseille, et d'aller en attendant A Rome;
toutefois ii se priva de cette consolation, et ayant trouvd a
Genes un navire pour aller a Alger, il en profita avec le
frere et arriva IA en bonne santi, ce qui fit grand plaisir a
M. Duchene.
I1 y avait pour lors a Alger un dey fort doux et traitable,
ce qui leur donnait moyen de servir les pauvres esclaves
avec beaucoup de liberte. M. Duchene ne laissait pourtant
pas d'y souffrir quelque mortification.
Ces messieurs vivaient fort bien avec M. de Clerambault, consul de la nation francaise, lequel servit utilement M. Duchene pour apaiser le dey, qui, tout bon qu'il
6tait, lui avait donni assez brusquement un ordre pour
sortir d'Alger, sur une fausse accusation de quelques juifs,
ainsi que le mandait M. Bonnet, en 1714, ajoutant: a La
paix et la guerre se succedent 1l, comme ici la pluie et le
beau temps, et, par consequent, ces messieurs ont besoin
de beaucoup de force et de confiance. a Us avaient, comme
porte la lettre de M. Bonnet, en 1715, une grande liberte
pour la pratique des regles et les exercices des fonctions
aupres des esclaves chrdtiens, toujours en grand nombre
en divers bagnes, qu'ils servaient avec beaucoup de zele,
de ferveur, de succes et de consolation. Toutefois, I'annie
apris, ils eurent a essuyer quelques avanies et menaces de
la part du dey, prevenu pareillement de faux rapports: on
lui avait mandd que d'indignes traitements avaient 6te faits
a des esclaves turcs en Italie; il se disabusa ensuite et se
radoucit A l'dgard des missionnaires, les laissant vivre en
paix, appliques au service des pauvres esclaves chretiens.
On comprenait par cette nouvelle bourrasque qu'ils
devaient atre prits A tous les devnements; ils n'en avaient
point de facheux en ce moment-IA. Ils parlaient dans une
lettre au Gendral, en 1716, d'une jeune esclave espagnole
qui, depuis deux ans, souffrait pour la conservation de sa
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foi et de sa chastetd un martyre semblable a celui des premiers martyrs.
Depuis, le frere Jacques Le Clerc est decede et on doit
envoyer un autre frere a sa place. M. Bonnet jugea a propos
de faire faire la une visite selon l'usage de la Compagnie,
introduit dans toutes les maisons; it donna cette commission a M. de Garcin, supdrieur de la maison de Marseille,
qui, ayant demeurd longiemps en cette ville, oi se font les
affaires de ces messieurs d'Alger pour les embarquements
et ou on garde leur argent qui ne serait pas en siretd aupres
des Turcs, avait plus de connaissance de cet etablissement;
il y alla et en revint au commencement de l'annde 1720.
S44. Missions en File de Mascareignes, depuis ile Bourbon
ou de la Reunion.

265. Mission de I'ile Bourbon confide aux pritres de la
Mission. Ddpart des premiers ouvriers. - Dieu voulut
se servir des Missionnaires dans un nouveau pays, voisin
de I'ile Madagascar, oiu M. Vincent en avait envoye durant
sa vie, c'est l'ile de Bourbon, dite autrement Mascareignes,
du nom du capitaine portugais qui la dicouvrit le premier. Elle est a l'orient meridional de l'autre, et quand les
Francais habitaient a Madagascar, on y religuait ceux qui
itaient juges dignes de cette peine. Its se multiplierent li,
cette ile etant dans un bon air, d'un terrain fertile, abondant en gibier, volailles, animaux, fruits, etc. La Compagnie des Indes trouva cet endroit bon pour y faire rafraichir
les vaisseaux apr6s avoir double le cap de Bonne-Esperance.
II s'y fit diverses habitations ou paroisses tout autour sur
les c6tes de la mer. Messieurs de la Compagnie y dtablirent
un gouverneur; quelques religieux y servaient pour le spirituel; mais on demanda ensuite au Pape des ouvriers pour
cultiver cette nouvelle vigne, et le Saint-Pere y destina les
pretres de la Mission.
M. Bonnet, ddja General, se vit oblige de songer A y
38
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envoyer un nombre suffisant d'ouvriers. II appela, pour
cet effet, M. Criais, homme vigoureux et de bon naturel,
qui dtait a Marseille, o6 il avait tres bien appris le provenqal et s'dtait rendu par ce moyen tres utile pour les
missions; il le nomma avec MM. Renou, Abot et Houbert pour cette mission, de laquelle M. Renou, comme le
plus ancien, devait etre superieur. 11 avait dte de la religion prdtendue rdformie et y avait fait ses etudes pour adre
9 proposant n; il dtait done d'une erudition au-dessus de la
mediocre et avait parfaitement bien reussi dans la regence.
On leur donna, pour les servir, le frere Joseph Moutardier.
Cette entreprise surprit agreablement la Compagnie, et
son succes fut, dans la suite, une partie des nouvelles dont
le Gineral informait les maisons tous les ans : a Nous
voili enfin, disait-i! en 1713, a la veille du depart pour
file de Bourbon; ces messieurs y vont avec un grand courage, fort joyeux et embrasds d'un saint zele pour la gloire
de Dieu et le salut de ces pauvres insulaires tant chretiens
qu'infideles. M. Renou a tous les pouvoirs que notre
Saint-PNre le Pape a coutume d'accorder aux vicaires et
prefets des Missions etrangeres, les autres y participent a
proportion; il n'y a pas jusqu'au frere qui n'ait.une patente
de sa mission pour le service de Dieu. Ius s'embarquirent
a Saint-Malo, mais a peine eurent-ils mis a la voile que
les deux vaisseaux, sur lesquels ils dtaient montds, se separerent et furent pendant environ quinze jours battus d'une
tempete si furieuse, qu'au dire des anciens matelots, on
n'en avait pas vu de semblable depuis vingt ans. Le vaisseau qui portait MM. Criais et Houbert fut oblig6 de relicher a Saint-Malo pour se radouber. L'autre, oi etaient
MM. Renou et Abot, avec le fr&re, apres avoir perdu son
grand mit et essuyd un terrible coup de tonnerre qui dtourdit
quarante personnes, leur 6tant le sentiment pendant quatre
heures sans que personne fit blessde mort, aborda a Ply-
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mouth, en Angleterre; ils remonterent tous sur un vaisseau avec plus de courage que la premiere fois et firent
une heureuse navigation. M. Renou arriva le premier a
Cadix, un peu indisposi de la fatigue du voyage; les autres
y vinrent le joindre. Ils ecrivirent de IA qu'ils devaient
partir, sur la fin de mars 1713, pour Pondichery, sur la
c6te de Coromandel, place forte appartenant A la Compagnie des Indes; de la ils seraient transportis, en revenant
sur leurs pas, en l'ile de Bourbon, le vaisseau ne devant
pas mouiller la en passant. Ils y arriverent au mois de septembre suivant, bien contristes de n'avoir encore pu passer
i Mascareignes, et ce qui leur fut plus ficheux est que les
deux vaisseaux qui les devaient porter Ia, les laisserent et
revinrent droit en France pour profiter du vent qu'ils trouverent favorable.
Les missionnaires resterent a Pondichery quelque temps,
ne trouvant guere de vaisseaux pour aller de la en File
de Bourbon. Quand on eut appris ces details a Paris,
M. Bonnet s'entremit aupres de M. de Pontchartrain,
ministre et secretaire d'Etat pour la Marine et de Messieurs
de la Compagnie, esperant d'en obtenir dans peu de jours
des ordres pour faire passer ces messieurs dans le lieu de
leur mission. Ils sdjournerent pres d'un an A Pondichery,
jusqu'a ce que M. le chevalier de Bernapre eut la bontd de
se charger d'eux avec leurs equipages, malgre toutes les
difficultes et malgre les risques d'dtre oblige d'hiverner.
266. .tablissement des Missionnaires a Saint-Denis, J
Saint-Paul et a Sainte-Suaanne; heureux debuts. - Le
gouverneur et les peuples requrent tres bien les missionnaires. Ceux-ci se disperserent en deux ou trois bandes
pour servir plus commodement. Ils s'attendaient a trouver
de grands besoins, comme, en effet, ils en rencontrdrent.
Toutefois, les peuples les ecouterent volontiers, paraissant
disposis a profiter de leurs bons exemples et instructions.
Eux, de leur c6td, elaient fort contents de leur sort et de la
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grice que Dieu leur avait faite de les appeler a la culture
d'une terre etrangere et desolee.
Ils icrivirent bient6t apr6s de longues lettres au Gdndral,
lui marquant le bon etat de leur santd, les premiers succes
de leuss travaux, la bonne disposition des peuples et la
maniere dont ils s'etaient partages. M. Renou resta avec le
frere a Saint-Denis, risidence du gouverneur; MM. Criais
et Abot, dans la paroisse de Saint-Paul, et M. Houbert,
seul, dans celle de Sainte-Suzanne. Ces trois paroisses
entrerent, selon la lettre du i" janvier 1717, dans les vues
des missionnaires avec la m8me docilit6 et le meme succes
qu'on a coutume de trouver dans les missions les plus ferventes. Les infideles se convertissaient peu a peu; on ne les
baptisait pourtant qu'apres avoir vu des assurances morales
de leurs bonnes dispositions. Les anciens fideles avaient
pour la plupart ete si touches qu'ils avaient dit aux missionnaires, comme les premiers chrdtiens aux ap6tres :
Viri fratres, quid faciemus? s'etant laissi conduire pour
les restitutions, les occasions prochaines et les scandales,
comme avaient voulu ces messieurs sans leur faire la
moindre r6sistance; jusque-la que les flibustiers, qui sont
des especes d'aventuriers, vivant de leur chasse et de leurs
rapines, se sont rapportes a leur decision.
Le Gdndral 6tait resolu d'envoyer encore deux frtres,
afin qu'on fuit deux au moins dans chaque maison, pour
faire ainsi trois communautds, ou les prdtres fussent degagds des soins temporels et soulagds dans leurs maladies.
267. Heureux fruits d'evangelisationparmi les fiddles
et les infiddles; lettre de M. Renou. - M. Renou continua
d'informer M. Bonnet des succes de cette mission. a Dieu,
disait-il, benit toujours nos travaux et rdcompense le zele
ardent de nos confreres, les dddommageant de ce qu'ils out
gendreusement quitti pour lui. Quelque liche que je sois,
Dieu a plus d'dgard aux besoins et aux dispositions qu'il a
mis dans le coeur de ceux dont j'ai soin, qu'a mon indi-
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gnite et A ma misere, et si on compare l'tat present de nos
paroisses avec celui oi elles dtaient avant notre venue en
cette ile, elles ne sont pas reconnaissables. Les noirs memes,
dont on espirait le moins, commencent a dire tout autres,
et la parole de Dieu opere des changements suprenants en
plusieurs d'entre eux. J'ai baptise vingt-trois aduhes dont
je suis content, et, de meme, d'anciens baptisds friquentent
les sacrements et vivent d'une maniere fort chretienne. J'en
ai remis sept ou huit a baptiser la veille de la Pentec6te,
attendu qu'ils n'etaient pas assez instruits. Le frere Joseph
Berchon rdussit en des occasions ou les plus habiles m6decins et chirurgiens de 1'Europe dchoueraient., On choisissait, dds le temps de M.Vincent, pour ces missions eloignees,
des freres un peu intelligents dans la cure des maladies,
pour etre plus utiles tant aux pritres missionnaires qu'aux
pauvres sauvages. ( II est visible, continuait M. Renou,
qu'il y a 1I une assistance particulidre de Dieu. Ce bon
frdre se fait admirer par le soin qu'il prend de ses malades,
par sa douceur et son disinteressement. a
Les autres marquent de lear c6te que le bon air de I'ile
entretenait leur santm, que la premiere ferveur qui avait
d'abord parue, ainsi que cela a coutume d'arriver dans les
commencements, etait un pen ralentie, qu'ils dtaient pourtant contents de la bonne vie du plus grand nombre des
libres et des esclaves qui se confessaient souvent, et desquels ils n'itaient pas hais, puisque souvent ils leur envoyaient des presents de fruits, de legumes et de viande
fraiche peu commune dans le pays; que les habitants leur
bkiissaient un presbytere fort gracieusement, a quoi ils
ltchaient de correspondre, donnant a diner Aleurs ouvriers,
faisant en mdme temps la cuisine et prenant soin du tracas
du menage, ce qui pourtant les embarrassait, et ils disaient
qu'ils seraient toujours a plaindre tandis qu'ils n'auraient
pas de freres pour cela.
- M. Renou pensait a changer M. Houbert de Sainte-
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Suzanne, oh iil dait seul, pour le mettre a Saint-Paul et
M. Abot a sa place.
268. Nouvel envoi de Missionnaires;ferveur des habitants de 'ile.--a Nous sommes obliges, disait M. Bonnet
en ecrivant ceci tout transport de joie, de bdnir le Seigneur qui nous a fait faire un si bon choix des ouvriers en
cette occasion; j'espere que nous aurons le meme contentement des autres freres que nous avons fait partir, et qui
m'ecrivent de Sainte-Croix des Canaries, en date du
5 mars 1718, qu'ils etaient arrives la veille, apres avoir
couru plusieurs dangers d'etre pris sur les c6tes de Barbarie, oi les vents leur avaient fait faire cinq cents lieues
malgre eux. Un capitaine de vaisseau, qui a passe par Canton, ou est M. Appiani, et par Pile de Bourbon, m'ecrit de
Lisbonne, du 5 mai 1718, que ces messieurs font revivre
les moeurs de la primitive Eglise, dont il a eti tmoin et
tres edifid; que leurs travaux font honneur a la religion;
que, dans Mascareignes, ils ont chasse la debauche et la
dissolution; que la jeunesse montrait un germe de vertu,
rendant tdmoignage aux misdricordes de Dieu sur ce
nouveau peuple. n
M. Bonnet ecrivit encore, le 26 dicembre 1719 : Nos
messieurs de File de Bourbon sont paisibles dans leur petit
district, avec leur freres sages et propres a ce pays-la. Ils
sont fort unis entre eux; ils aiment leur peuple et en sont
6galement aimes. Ils leur firent faire, l'annie derniere, la
retraite pour essayer de soutenir les fruits de leur mission
prdcedente, et ils ecrivent que cette ile est a present comme
un petit paradis terrestre, oi il y a peu de boucs parmi les
brebis dans les piturages du Seigneur. M. Renou se trouve
encore incommodd de 'estomac, les autres se portent bien. )
Mais le dernier article ne fut pas confirmd par les nouvelles suivantes A 1'dgard de M. Houbert, a lequel, disait
M. Bonnet, apres plusieurs crachements de sang, se trouvait attaque d'une toux seche et de tous les autres symp-
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t6mes de la pulmonie et de la phtisie, de sorte qu'il y avait
toutes les apparences d'une mort prochaine et'nullement
de guarison. Toute la paroisse de Sainte-Suzanne paraissait tres affligee de son etat, car il etait aimd, estim6, honord
comme un bon et saint pasteur. M. Renou a eu pareillement des crachements de sang fort violents qui ont de
mdme fait craindre pour sa vie; toutefois, Dieu nous l'a
conserve et les autres continuent A se bien porter avec les
freres qui, tous, leur font du bien dans leur ile. •

5 45. Projet de mission en Mingrelie ou Georgie.
269. Notice sur la Gdorgie; dtat religieux. - It semblait que la providence de Dieu voulait ouvrir la porte
d'une autre terre etrangere, quoique dans un autre climat
que celle dont nous venons de parler, mais d'une plus vaste
etendue, pour y faire entrer d'autres ouvriers de la Congrdgation et y faire luire, par leur moyen, ]a lumiere de la foi
catholique. C'etait la Georgie ou Mingrelie, situie sur la
c6te de la mer Noire ou Pont-Euxin, pays bon, fertile et
celebre autrefois par la fameuse expedition de Jason, chef
des Argonautes qui allerent a la conquete de la Toison
d'or. Ce pays est bien temperd. Les habitants y sont doux;
ils itaient sujets aux empereurs grecs, et le schisme de cette
nation s'y introduisit, comme dans le reste de I'Empire.
Dans la suite des temps, quand les Ottomans ou Turcs
occuperent par les armes I'Empire grec, qui prit fin par
la prise de Constantinople, des princes particuliers resterent maitres de ces grandes puissances et devinrent tributaires tant6t du grand Seigneur, tant6t du sophi de Perse,
conservant toujours la religion grecque.
II y a parmi ces habitants, comme dans le reste de la
Grece, des caloyers ou moines grecs, du nombre desquels
dtait un oncle du prince de Gdorgie ou Mingrelie, qui vint
a Rome. II y eut audience de notre Saint-Pere le Pape Clement XI, a qui il temoigna le ddsir et la bonne disposition

-

592 -

des Mingrdliens pour recevoir des missionnaires europiens et revenir, par leur secours, a I'uniti de l'Eglise.
270. A Rome et t Paris, projet de mission en Mingrelie. Offres faites aux Missionnaires;ajournement. Le Saint-Pere jeta alors les yeux sur la Congregation de
la Mission pour lui confier le soin de cette mission importante. Ce religieux oncle du prince vint encore a Paris
solliciter le zele de Sa Majeste trbs chretienne, pour contribuer aux frais de cette mission, et Sa Majeste eut la bonte
d'assigner 7 ooo livres de revenus annuels pour soutenir
cette bonne oeuvre. M. Bonnet, sans doute ravi d'avoir
cette occasion d'dtendre ainsi !aCompagnie et d'en appliquer les ouvriers jusque dans les pays les plus recules aux
fonctions apostoliques, nomma aussit6t des sujets pour
entreprendre le voyage de Mingrilie. II fit venir de Rome
M. La Gruere, et partir de Paris cinq ou six autres ouvrierst
la plupart jeunes pretres, exceptd M. Alin, qui en devait
itre le supdrieur, et qui alla jusqu'a Marseille, o& M. La
Gruere s'etait rendu de Rome; d'autres s'arrdterent a
Lyon.
Mais on y apprit deux facheuses nouvelles qui firent evanouir toutes les belles espirances de cette mission. La premiere fut I'avis donni par M. le marquis de Bonac, ambassadeur de France A Constantinople, que le grand Seigneur ne laisserait pas passer des missionnaires d'Europe,
et la seconde, encore plus affligeante, fut la mort du roi
Louis XIV, arrivee le I" septembre 1715.
C'dtait ce grand prince qui, par ses libdralitis, voulait
faire executer ce grand dessein, et, d'ailleurs, il aurait
bien trouve moyen d'y faire consentir le sultan; mais la
pension qu'il avait assignie se trouvait supprimee : on ne
fut plus en itat, faute de moyens, d'entreprendre ce voyage.
M. Bonnet ecrivit, A la date du i' janvier 1716: a La mort
du roi a suspendu ou tout A fait anianti le projet de la mission de Mingrelie. Dieu a ses temps et ses moments, les-
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quels il faut attendre avec patience pour ne pas devancer
ses desseins. ,
§ 46. Affaires administratives et assemblee sexennale de 1717.

271. Mesures administratives pour les affaires temporelies de la Congregation.- Depuis que nous avons fait
mention en cette Histoire de l'election de M. Bonnet au
gineralat, nous n'avons parld que des fonctions spirituelles exercdes par les missionnaires sous son gouvernement. II faut dire a present quelque chose du temporel,
dont la connaissance n'est pas A negliger pour ceux qui
souhaitent bien savoir le progr6s de l'lnstitut.
Les maisons n'y sont fondees que pour la subsistance
d'un petit nombre des ouvriers necessaires a Pacquit
des fonctions pour lesquelles on les a appeles en divers
endroits. Ces fondations consistent ordinairement en quelques pensions ou bdenfices unis, dont le revenu fait a pen
pres 1oo 6cus par an pour chaque prdtre, et moins pour
les freres, ce qui doit ensuite fournir a la subsistance des
ouvriers, tant en santd qu'en maladie. La modicite de ce
revenu a oblige les premiers superieurs gendraux et les
superieurs particuliers de veiller exactement a conserver le
temporel, ndcessaire d'ailleurs pour maintenir le bon ordre
et la r6gulariti parmi les sujets.
Tout ce temporel allait assez son train sous le generalat
de M. Watel, tant de la part de ceux qui devaient payer,
que du c6t~ des missionnaires, au soin desquels 'administration en dtait confice. Ii n'en fut pas tout A fait de meme
sous son successeur. La mort du roi Louis XIV mit du derangement, et certaines maisons etaient fort a l'troit.
M. Bonnet voulant pourvoir a cette conservation, donna
l'ordre suivant aux maisons, A qui il ecrivit, pour cet effet,
le xl mars 1716 :

Quoique nous ne soyons pas riches,

mais au contraire pauvres dans toutes nos maisons, nous
ne laissons pas de croire qu'il faut nous appliquer serieu-
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sement a conserver le peu que Dieu nous a donn6, et ne le
pas dissiper par des proces mal concertes; pour cela nous
avons pris la resolution d'avoir ici, A Paris, un conseil de
trois des plus celebres avocats, avec lesquels nous consulterons. une fois par mois ceans, toutes nos affaires temporelies, celles des autres maisons et mime des particuliers,
afin de bien defendre les bonnes, accorder les douteuses, et
n'en entreprendre jamais de mauvaises. Ainsi, quand on
voudra plaider, soit pour attaquer, soit pour defendre, il
faudra, A moins qu'on ne soit bien press6, envoyer un
sommaire de I'affaire dressi par un procureur on autre
homme de m&tier, pour en ddliberer avec ces messieurs,
desquels on enverra ensuite favis. Feu M. Vincent avait
etabli, de son temps, un semblable conseil, et ne faisait
presque aucune affaire sans la lui communiquer. Les principales communautes de Paris en usent de meme, et cela
fait un bon effet dans les tribunaux oiu il faut plaider. Les
juges voyant qu'on n'entreprend rien que par l'avis des plus
habiles avocats, sont mieux disposes a nous traiter favorablement; au lieu que s'ils remarquaient qu'on plaide ligerement, ils seraient plus en garde et auraient plus lieu de
se defier. Cela demande un peu plus d'assiduitl et de diligence, on tachera, de part et d'autre, A n'en pas manquer.
On voit que M. Bonnet, outre l'attention qu'il parait avoir
au temporel, voulait ramener toutes les pratiques usitees
sous M. Vincent.
Le General ajouta, dans sa lettre du 8 mai 17 19, d'autres
recommandations. II y recommande que, conformiment
aux regles, les supirieurs remettent au coffre-fort rargent
de la maison, n'en gardant qu'une clef; que tout l'argent
passe ainsi dans le coffre et n'en soit tire que par le supdrieur et le procureur ensemble, pour etre employd aux
besoins de la famille selon la regle, sans jamais disposer
de rien de considdrable, qu'apres en avoir ddlibier avec
les consulteurs et obtenu la permission du visiteur ou du
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Gendral, obeissant en ceci a la regle; que dans la consulte
on ne conclue jamais qu'aux d6penses absolument n6ces- •- = .....-------

---
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saires ou 6videmment utiles au plus grand bien de la
maison et, en cas que les supirieurs s'ecartent de cette
conduite, les officiers de la maison en ecriront sans dilai
aux superieurs majeurs, afin d'arrdter le desordre dans
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son principe, et empecher que la mauvaise administration
ne degenere en une ruine entiere du temporel et, par une
suite necessaire, du spirituel de leur maison. Les visiteurs,
dans le cours de leurs visites, ne doivent pas se contenter
de regler par maniere d'acquit les livres de recettes, de
dipenses, de a mis et de tire » du coffre, mais examiner A
fond en quel 6tat sont les maisons pour le spirituel et le
temporel, et s'informer exactement des dettes actives et
passives, pour en envoyer P1'at au Gendral, suivant leur
propre regle.
a Apres tous ces moyens, continue M. Bonnet, qui ddpendent des officiers, supirieurs et visiteurs, il en reste
un plus efficace que tous les autres, entre les mains du
General, c'est de ne pas laisser en place des personnes
propres a ruiner les families qu'ils sont obliges d'edifier en
toutes faqons, et pour le temporel et pour le spirituel. *
Sur la fin, il radoucit un peu sa lettre, laquelle parait
d'un style vigoureux: «Je presume volontiers, dit-il, que
vous n'avez pas besoin de ces avis, mais il ne faut pas attendre,pour remddierau mal,qu'il soit devenu general et quelquefois irrdparable. a
11 repeta, ensuite, les mimes avis en peu de mots:
a Quelques maisons, dit-il, se sont endetties, non seulement par le malheur des temps, mais encore par des emprunts notables pour des choses inutiles. Les superieurs
n'en feront pas, ddsormais, d'un peu considerables, soit
par eux-mdmes, soit par leur procureur, ou tout a la fois
ou successivement, sans auparavant nous en dire les raisons et obtenir notre permission, A quoi les visiteurs tiendront la main dans le cours de leurs visites. a
272. Difficultsfinancieres en France a l'dpoque de la
mort du roi Louis XIV. - Un autre accident, comme on
dit ci-dessus, derangea le temporel des maisons - c'est,
la mort du roi Louis XIV, que chacun sait avoir dtd, pendant toute sa vie, un protecteur d6clard de la Congrdgation
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qu'il aimait et estimait. Une grande partie des maisons
avaient presque tout leur temporel en rente sur la ville de
Paris, et elle avait toujours payd, excepti dans les dernieres
annees de ce long regne, of les grands besoins de 'EItat
obligerent Sa Majestie faire retarder les payements. Apres
la conclusion de la paix, le roi fit publier un edit, au mois
de dicembre 1713, porant erection, en principal, de ces
rentes arreragies, r6duction desdites rentes desormais au
denier vingt-quatre et suppression mdme des deux cinquiemes du fonds, en casque les contrats fussent nouveaux,
ce qui commenga a affliger les maisons de la Compagnie.
Celle de Saint-Lazare avait d'anciens privileges pour le
sel et les entrees de vin a Paris que la Congregation avait
pareillement dans toute l'etendue du royaume. Ces causes
furent commises au Grand Conseil, auquel on ivoquait
toutes les affaires qui etaient suscitdes en province. Cela ne
faisait pas plaisir aux Parlements et a celui de Bretagne en
particulier; ii se souvint des anciennes brouilleries qu'on
avait eues dans la maison de Saint-Mien, a I'occasion des
religieux de cette abbaye oij, d'autres Benedictins ayant
voulu rentrer dans la mense, avaient fait intervenir le Parlement pour en chasser les missionnaires. M. Hamon,
superieur de cette maison, en soutint vivement les interets; 6tant alle a Paris par permission de M. Bonnet, il
presenta la requate au Conseil privd du Roi pour la cassation desdits arrats et faire nommer les calomniateurs. Cette
requdte fut admise, puis signitide au procureur gendral du
Parlement, et ces arrdts solennellement casses.
M. Bonnet ayant appris toutes ces plaintes qu'on faisait
en province, marqua, dans une lettre en date du "ejanvier 1717, ce que lui avait reprdsentd IA-dessus Mgr le
chancelier Voisin. EJe dois vous avertir, dit-il, que quelques Parlements se sont adresses A Mgr le duc d'Orleans
pour nous faire 6ter ou reformer notre evocation au Grand
Conseil, sous prdtexte d'abus ou de trop grande 6tend ue.
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M. le Chancelier, a qui la plainte a etienvoyde, a eu la
bontd de nous en avertir et j'ai promis a Sa Grandeur de ne
nous en plus servir que dans les affaires d'importance et
quand on ne pourrait pas faire autrement. v II ajoutait:
a Qu'afin que ce menagement ne nuise pas A la Compagnie,
M. Dargenson, garde des Sceaux, lui avait obtenu de
Sa Majeste de pouvoir appeler, des jugements ofion serait
lIs6, au Grand Conseil, sans ecre oblige de poursuivre les
parties victorieuses aux tribunaux superieurs des lieux oil
ces parties auront ete favorisies au prejudice de la Congregation. : C'itait 1ljouir, en quelque maniere, de la grace
entiere de l'evocation, comme ci-devant.
La maison de Saint-Lazare recouvra encore les premiers
privileges pour l'entree du vin, etc. Le General en donna
avisa la Compagnie, le 26 decembre 1719, disant: a Son
Altesse Royale le Regent du Royaume a eu la bonte de nous
rendre notre privilege pour le sel et le vin; M. Dargenson,
garde des Sceaux, nous a beaucoup aide a obtenir cette
grace ; il itait, pour lors, en faveur aupres de Mgr le Regent apres la disgrace de M. le chancelier Daguesseau, et it
etait ancien ami de la Congregation, qu'il avait honoree de
sa protection, tandis qu'il a dte lieutenant general de police
de la ville de Paris.
273. Situation de la Congrdgation lors de la rdgence
du duc d'Orldans.- On a pu remarquer ci-dessus que
quand le Roi tres chrdtien mourut le I" septembre 1715,
M. Bonnet, General de la Compagnie, etait a Lyon, dans
le cours de ses visites; ii devait encore aller de la A SaintFlour; mais cette triste nouvelle l'obligea de se rendre en
diligence A Paris. Y etant arrive, comme le roi Louis XV
etait en minoritd, il alla offrir ses respects a S. A. R.
Mgr le duc d'Orldans, r6gent, de qui ii fut bien requ, et
ce prince eut la bonte de lui dire qu'il considererait la
Congregation.
- On se flatta d'abord que les rentes de la ville seraient

-- 599 mieaz pay&es que ci-dessus. As.Dasaray. encore pour lors
procureur genrral de la Congr&gaion, lI'ciivit ainsi aux
maisans; et, en effet, I'on commenca bientdt a ie faire.
Touteiois Iargent, qui stai revenu dans sa valear intrinseque, rut rare apres la mort Ju roi, et sur diverses reprisenuations des ngociants, le Regent le remit sur ie pied
oiu il C;ait pendant la guerre. Les grandes deites de la couronne embarrasserent pour y satisfaire. Le Regeant :aa par
e maoyen d'mne Chambre deeustice cree expres. ;ous ceax
qui s'etaient enrichis en temps de guerre dans les partis. et
on croyait que cene taxe suiirait pour acqainer lesdi.es
denes. Bienx6t apres on jugea i propos de retrancher les
privileges de franc sale et d'entrees aux corps et aux com-

manautes; celle de Saint-Lazare v perdait par an dix mille
liTres. La chose n'en demeara pas la; le fameux Jean Law,
eaat mis i la tlte de I'adaire, tit goizer son systeme sur le
crdit: des papiers qu'il pretendait iaire rouler ians le
royaume avec sacces pour Ie roi et les sujets, en sorte que
toa l'argent serait enzre les mains du roi, qui y pourrait
taire iegain que tous les nEgociants easembie v reaiseat.
Pour cela, on augmenta d'une maniere exorbitante les
laear valeur, et puis
deo
espeats jisqu' pres de a moi
eancore davanage; on resolia de payer ie capital de toutes
les denes du royaume, ce qui fir exec&te en papier au

commencement de raanne

2o. Ces papiers farenr bient6a

apres diries; biea des gens avaient iait uae fortune

immense, mais une iniaite d'auires, et surtout des communauits, se trouverent ruines, etant retbaourses ei
billets. Celles de la Congregation ne uareat pas plus epargnees que les auures: la sauie maison de Saint-Lazare
perdit tout d'un coup plus de quatorze mile livres de
rmtns. les autres a proportion, a'y en avant presqe point

Jui a'eat une grande partie de son fonds sur la ville de
Paris ou sur le clergi, et tout fat payd en papier.
M. Bonnet &erivaitde Saim-Lazare, le i" anaier 1718 :
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t Toutes les maisons de France sont a l'Ntroit pour le
temporel, et celle-ci a proportion plus que toutes les autres.
II faut pourtant esplrer que Dieu ne nous laissera pas
manquer du ndcessaire,pourvu que nous soyons fidles i nos
regles, i nos vceux et a nos devoirs. x Et en 1719 : Cette
maison, quoique mise fort a l'troit, n'a pourtant rien
retranchd des bonnes oeuvres qui s'y font; nous y sommes
encore trente-cinq pretres, soixante et un etudiants, trentecinq seminaristes et quatre-vingts freres,tous, grace a Dieu,
appliques aux fonctions ordinaires. *
Au commencement de 1721, M. Bonnet 6crivit encore
Ala Compagnie : a Cette maison, aussi bien que la plupart
des autres de France, est fort degradie par rapport au temporel, etrangement diminu.Ipartout.
C'est ainsi qu'on ne
C
savait que faire de tous ces billets dont on se voyait charge.
Quelques maisons 6tablies dans les grandes villes en firent
des acquisitions; on ne donna pas le temps aux autres d'en
faire autant, selon que le procureur g6ndral manda que
M. Bonnet en laissait la libertd aux maisons, pour remplacer ainsi leur capital; on n'en trouvait pas non plus la
commodite en plusieurs endroits, et les fonds n'avaient
plus de prix. Ainsi lon se vit oblig6e remettre de nouveau
son bien sur la ville, au denier qu'il plut au roi d'assigner. M. Bonnet continue : a Nous esperons que Dieu
nous soutiendra si nous lui sommes fideles et qu'il augmentera nos biens spirituels, a proportion de la diminution
des autres. a
274. Mort de Mme de Maintenon; sa grande bienveillance pour la Congregation de la Mission. - Outre la
personne du roi, signald protecteur de la Compagnie, que
toutes les maisons de France perdirent, la mort enleva
quelques annees apres Mme Francoise d'Aubignd, marquise de Maintenon, fondatrice en particulier de la Maison
royale de Saint-Cyr. Elle dicdda a Saint-Cyr, - oh elle
s'6tait retir6e depuis la mort du roi, - le x5 avril 1719,
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apres une longue vie de quatre-vingt-trois ans, qui avait
etc pleine de pietd en toutes sortes de bonnes ceuvres, tres
degagie de l'esprit du monde et de toutes ses fausses
maximes, toujours iloignee du vice, uniforme et constante
dans la pratique des vertus: c'est I'eloge qu'en fit M. Bonnet,
en la recommandant aux prikres de la Congregation,
laquelle perdait une amie fidele et constante et une protectrice egalement puissante et remplie de bonne volonti dans
tous les temps et en toutes sortes d'occasions. Dans le commencement, Dieu donna a la Compagnie Mine la duchesse
d'Aiguillon, niece du cardinal de Richelieu, tout-puissant
en France, et M. Vincent avait toujours eu recours a elle
dans ses besoins; la Providence lui a donne de mime, dans
la suite, Mme de Maintenon, dame la plus accreditee dans
l'esprit du roi, et on s'adressait a elle quand on voulait
representer quelque chose A Sa Majestd ou obtenir quelques
graces n6cessaires pour unir des bendfices a certaines maisons. C'est ainsi que celle de Lyon, trouvant des difficultis
pour avoir le consentement de M. Tessi, abbd de Savigny,
afin de procider a l'union du prieurd de Mornant, dependant de cette abbaye, Mme de Maintenon en dcrivit au
marechal, son pere, qui etait pour lors au fond de 1'Espagne, lequel manda a M. l'abbd, son fils, de faire tout ce
que Mme de Maintenon souhaiterait.
275. L'Assemblde sexennale de 1717. - Nous n'avons
pas encore parld de l'assemblee sexennale qui se tint,
suivant les Constitutions, six ans apr6s I'dlevation de
M. Bonnet au gdndralat. 11 en avertit la Compagnie, par
sa lettre dui" janvier 1717, en ces termes : a Cette annde,
Dieu aidant, nous tiendrons notre assemblee sexennale,
le i"' juillet, pour examiner s'il est besoin d'en tenir une
gendrale ou non. A l'occasion de cette assemblee se::ennale, les provinces ont continue d'envoyer, au superieur
gendral, leurs difficultds qui ne peuvent dtre reglees par le
visiteur. * On en propose de la sorte dans I'assemblee pro-
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vinciale; mais comme il yen a plusieurs qui pourraient
etre aisement resolues ou qui le sont ddja par les decrets precedents, on n'en choisit qu'un petit nombre qui demandent
la rdponse du Gienral. M. Bonnet ajoute : < Tout cela etant
bien important au bien de la Compagnie, doit etre recommandi a Dieu dans les prieres et saints sacritices. Cette
assemblee n'empbchera pas le seminaire de renovation qui
commencera a rordinaire. a
Les visiteurs eurent ordre de faire tenir leur assemblee
provinciale et d'avertir les supdrieurs, afin de choisir un
temps convenable pour celle de leur maison. Un deputi
de chaque province de France se rendit ensuite a Paris;
il n'y en eut point de la province de Pologne; le superieur
de Turin fut deputd pour celle de Lombardie, et celui
de Macerata pour la province romaine.
Les Italiens souhaitaient une assemblee genirale, mais
on jugea qu'elle n'Itait pas nicessaire.
276. Temp fdcheux; critiques des gazettes; fldau de
la peste. - Telle fut la fin de Passemblee sexennale et les
maisons continuerent de travailler chacune dans leurs emplois. a Toutes les provinces de France, disait M. Bonnet,
sont utilement et saintement occupees partout, et chaque
famille tiche de s'acquitter avec soin des devoirs de leur
fondation. La paix regne partout, malgre les temps ficheux
et critiques auxquels Dieu nous a reserves. On nous drape
quelquefois contre la virit6 sans sujet dans des Nouvelles
publiques; mais comme ce sont gens inconnus et sans aveu
qui dibitent ces calomnies, nous tachons de les supporter
chretiennement et sagement, c'est-i-dire de ne pas nous en
plaindre et de les mepriser comme elles sont en effet mdprisees de toutes les personnes de bon sens. Ceci regarde
visiblement ce qui se lisait dans le supplement des gazettes
de Hollande, debiti chaque mois en ce temps-ci.
L'annee suivante, on fut frappi d'un autre fldau de Dieu,
chacun sait que la contagion se d6clara avec violence i
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Marseille, au mois de juillet, ayant etd apportie, dit-on, du
Levant, par un vaisseau qui revenait de Sidon, charge de
coton, et qu'on voulut dipecher de ddbarquer sans faire une
exacte quarantaine, pour profiter de la foire de Beaucaire,
qui devait se tenir incessamment. Ce fldau fit des ravages
incroyables dans cette grande ville : plusieurs centaines de
personnes mouraient par jour; on ne pouvait suffire a
enterrer les cadavres. De la, il s'est repandu dans les autres
villes et bourgs de la Provence et mdme dans le Gevaudan,
oi il est encore, sans savoir si Dieu dpargnera les voisins, lesquels sont dans une continuelle alarme, avec une
grande partie de 1'Europe. A Marseille, on est charge du
soin de l'h6pital des forqats; ainsi on se vit d'abord expose
ila fureur de la contagion : quatre prdtres y pdrirent, entre
autres les deux qui servaient dans rh6pital pour les Bretons et les Allemands; un cinqui&me, plus jeune, fut attaqud, mais il en guirit; trois freres moururent de meme en
servant ces messieurs. M. Bonnet en donna avis a la Compagnie pour leur procurer les suffrages accoutumis, mais
en representant leur mort comme glorieuse et plus digne
d'envie que de compassion, ayant travailli avec z6le au
soulagement des pestiferes jusqu'au jour de leur maladie
ou plut6t de leur accablement, et etant morts dans une
sainte confiance. Ce mal terrible, jetant l'dpouvante partout, obligea de faire des gardes exactes qui ne laissaient
d'autre commerce libre que celui des leitres, encore les
ouvrait-on en plusieurs endroits pour les parfumer.
277. Morts ddifantes de Missionnaires.- M. Bonnet,
dans la lettre du T"janvier 1721, parlait de ces heureux
difunts: a Nous avons perdu, disait-il, un nombre de bons
ouvriers cette annie, mais, par la grace de Dieu, leur sainte
vie a &t6 couronnee par une mort precieuse aux yeux du
Seigneur, surtout par celle des sept de Marseille, qui s'est
trouvee jointe au plus grand acte de charitd
La mort qui affligea plus sensiblement le Gdndral fat
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celle de M. Maurice Faure, ci-devant vicaire gineral de la
Compagnie, puis premier assistant de M. Pierron, et encore
premier assistant et admoniteur de M. Bonnet. II decida
d'une paralysie et lIthargie, le i" aoQt 17o0, A SaintCharles, oi il 6tait directeur en chef du Seminaire de rinovation. a Ce cher difunt, disait Ic Gendral, 6crivant aux
maisons, a vecu quarante-deux ans dans la Compagnie,
avec beaucoup de paix, de douceur, d'humilitd, de rdgulariti et d'edification. Mgr Jean d'Aranthon d'Alex, son
6evque, ne le vit qu'avec regret quitter sa cure pour se faire
missionnaire, ayant pour lui beaucoup d'estime et une
affection toute paternelle. Dans les diffirents emplois qu'il
a eus dans la Compagnie, ii a kte toujours le m&me, parfaitement separe du monde, plein de I'esprit de la Mission,
bien uni a Dieu par l'oraison, 1exercice de sa sainte presence et une vie solidement vertueuse; humble et mortifid
en tout; fort estimi, aime et honord de tous ses confreres,
parce qu'il les aimait et les honorait lui-meme parfaitement.
En mon particulier, je perds, en ce cher ddfunt, beaucoup
de bons conseils, de bons exemples et de vrais offices de
charitd chrdtienne, tant dans son emploi d'admoniteur que
dans celui d'assistant, et je crois lui rendre justice en vous
assurant que je ne l'ai jamais vu agir d'une facon humaine,
par caprice, par humeur. Mon affliction est profonde; jene
sais comment je puis vous en tant dire, mon cceur est fort
serrd, sans pouvoir se decharger par des lartnes. » Ces expressions si vives montrent combien M. Bonnet dtait toucbh de cette mort. I1retira de la supdrioriti de Beauvais
M. de Bigots, pour venir remplir la place vacante d'assistant a Saint-Lazare.
ICI FINIT
LA COPIE DU
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
183. Commentarii dogmatici de Sacramentis in specie,
auctore Joanne Mac Guincss, C. M. Paris, rue des Irlandais, 5, et Dublin, M. Gill, O'Connell Street, 1902. In-8
de 246 pages.
Ce volume complete la serie des traites de theologie dogmatique
contenus dans les quatre volumes deja publids; ils ont etc louds ici,

il nous suffira par consequent de dire que ce nouveau volume est
digne de ses aines.

184. Chantsdu pensionnat;2' sirie, par le R. P. Bignon,
lazariste. Librairie de Rosoor-Delattre, ATourcoing (Nord).
In-4 de 5o pages. Texte et musique, prix net: 2 francs.
Cette seconde seric contient des cantates, des romances, des chansonnettes. C'est tout un ensemble parfaitement adapte au milieu pour
lequel il a t6e compose, et qui merite tous les dloges que nous avons
donnes A la premiere serie.
t85. M. Ernest Schmitz, C. M., qui a donne une etude sur les
Oiseaux de Madere, que nous avons signalee quand elle parut, continue de s'intdresser A cette branche de 'histoire naturelle. Nous
avons sous les yeux le tirage A part d'un article publid dans les
Ornithol. Jahrb.(Annales d'Ornithologie), n os 3 et 4 de 1902. Victor
Ritter, Hallein (Autriche).
II y traite de la vie des oiseaux de la petite lie de Porto-Santo,
situde au nord de Maddre. Ce sont des notes quotidiennes d'observations faites par M. Adolphe de Noronha. M. E. Schmitz les a traduites
et les a accompagnees d'une intdressante preface.
186. L'imprimerie de la Mission d'Ourmiah, fondde par les
Lazaristes et dirigee par eux, a ete installe par M. Salomon, originaire de la Perse et entrd dans la Congregation des Lazaristes en
1857. On a lu plus haut, page 532 de ces Annales, I'importance de
cette oeuvre. Voici quelques details materiels et I'indication de
diverses publications, tels qu'ils nous ont ete fournis.
C'est un lazariste qui dirige l'imprimerie. II est aide pour la
redaction par ses confreres et par les collaborateurs du college; ce
sont les 6leves du college qui font Ic travail de l'imprimerie et de
la reliure, rendant ainsi service A leur pays par la diffusion de
connaissances utiles, et se formant eux-m4mes pour l'avenir a continuer I'mauvre dont les Missionnaires ont ete les initiateurs et les
premiers ouvriers.
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L'imprimerie d'Ourmiah est munie de caracteres chaldeens, arm6
niens, persans et francais.
Elle execute trois sortes de travaux: zo elle fait les travaux courants comme les imprimes d'administration civile et religieuse, etc.;
2* elle publie des iivres de religion ou d'instruction; 3* elle
imprime une Revue mensuelle fort gottee dans la r6gion, et par les
protestants autant que par les catholiques.
Voici quelques indications sur lea livres sortis de cette imprimerle :
i. Nouveau Testament. Ce volume contient le texte en langue
litteraire et en langue vulgaire; ce dernier est accompagn6 de notes
redigecs par M. Salomon, C. M., et par le vicaire gdneral du diocese.
La langue littdraire est I'idiome scientifique et plus relevd, a peu
pros immuable. Elle repond, pour 1'usage qu'on en fait, i la langue
latine dans nos pays europeens, c'est-a-dire qu'elle sert specialement
pour la liturgic et les ouvrages scientifiques. - Un vol. in-4. Ourmiah, 1877.
2. Missel pour le rite chaldeen, en langue littdraire. In-4. II y
avait eu une premiere edition. - Ourmiah, tgoo.
3. Rituel syriaque, en langue littdraire. Un vol. in-4. Ourmiah,
1876.
4. Theologie morale, en syriaque, par Mgr Thomas Audo, archeveque d'Ourmiah.
Ce bel ouvrage est dediA a Mgr Lesn6, dilegu6 apostolique en
Perse. L'auteur, dans une eldgante et int6ressante preface en latin,
indique les sources de son livre et le profit qu'A juste titre il en
esp6re. Deux forts volumes grand in-8. Ourmiah, 1899.
5. Traiti sur •tglise, en langue vulgaire. Un vol. in-i2. Ourmiah.
6. Nestorianisme et Protestantisme, par M. Boucays, C. M. C'est
un livre de polemique religieuse contenant surtout 'historique du
nestorianisme etdu protestantisme. En langue vulgaire.Un vol. in-12.
Ourmiab, 1889.
7. Guide du pecheur, de Louis de Grenade. Traduit en langue
vulgaire. Une premiere traduction inachevee parut d'abord. Cette
traduction vient d'etre revue et terminee par M. Salomon. On en
a fait un magnifique ouvrage. Le cdl6bre livre de Louis de Grenade
contient les el6ments et les motifs puissamment pr6sentes de la vie
chretienne. II servira a confirmer et i continuer 'impression laissie
par la predication des missions. Un vol. in-8. Ourmiah, 19o1.
8. Manuel des Enfants de Marie, par M. RaphadlNieberidze,C.M.
En langue vulgaire. Un vol. in-32. Ourmiah, 1899.
9. Manuel de pidtd, en langue litteraire et en langue moderne. II a
6t6 rddigd par M. Salomon, C. M. Un vol. in-32. Ourmiah, vers 1880.
io. Moisde Marie i l'usage des fideles, par Mgr Audo. C'est un
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recueil de meditations et d'histoires adaptees au but de 1'ouvrage.
Un vol. in-i2. Ourmiah, g0oo.
it. Caitiques, en langue litteraireet en langue vulgaire. Ce recueil
contient des cantiques traduits du francais; it est I'cuvre de M. Salomon, C. M., et du vicaire general d'Ourmiah. Un vol. in-12. Ourmiah,vers 189o.
12. Catichisme. en langue vulgaire,composd par M. Salomon, C.M.,
et publi6 du temps de M. Montety. Un vol. in-z6. Ourmiah, vers
1875.
13. Catechisme, en idiome de Sinha, qui est un idiome particulier.
Un vol. in-i2. Ourmiah, vers 189o.
t4. Catechisme, en langue armenienne; ii y a deux editions. Une
imprimee par M. Montety (a Teheran), I'autre sous Mgr Lesn6. Un
vol. in-i8. Ourmiah, vets 1890.
15. Arithmitique, parM. Abel Zayia, C. M. Cette excellente arithm6tique, encore inachevee, avait deji surpassE les livres similaires des
protestants, d'apres leur propre t6moignage. Elle a eti terminee et
completee par ce qui concerne le systeme monetaire persan et les
mesures agraires persanes. En langue vulgaire. Un vol. in-i2. Ourmiah, 1899.
16. Giographie,par M.Salomon, C. M., en langue vulgaire. Unvol.
in-12. Ourmiah, 1891.
17. Histoire sainte, en langue vulgaire. Un vol. in-i2. Ourmiah,
vers 1875.
18. Morceaux choisis, en langues litteraire et vulgaire; il y a des
pieces en prose, d'autres en vers. Est lceuvre de M. Boucays, C. M.
Un vol. in-i2. Ourmiah, vers 189o.
19. Grammaire et dialogues francais-chaldeens. Ouvrage fait par
M. Montety, C. M., d'apres la methode Ollendorf. Un vol. in-I2.
Ourmiah, vers 1890.
20. Petite Grammairesyriaque. En langue vulgaire. Trois editions.
In-i2. Ourmiah.
21. Grammaire syriaque, par M. Salomon, C. M. Ouvrage tres
savant, tout entier en langue litteraire, atin qu'il puisse servir auz
Chald6ens et aux Syriens, qui ont chacun leur idiome vulgaire particulier. Un vol. in-i2. Ourmiah, 19o0.
22. Syllabaire armdnier. Dialogues frangais-armeniens. Un vol.in-I2, par Jacques Khoroziantz, professeur catholique au coll&ge
des Lazaristes d'Ourmiah. Ourmiah, vers 188o.
23. Syllabaire syriaque-Fersan,en langue vulgaire. Un vol. in-i2.
Ourmiah, 1890.
24. Manuel de politesse, en arm6nien, par un professeur adjoint
du college des Lazaristes i Ourmiah. Ourmiah.
CALA DrEmARA. -

La Voix de la Veriti, in-4. Publication men-
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suelle de 16 a 20 pages; imprimerie des Missionnaires lazaristes de
la ville d'Ourmiah.
Le num6ro que nous avons sous ies yeux porte l'inaication:
a* annie, n* 1 , avril 1899.
On a pu lire ci-dessus, dans les Annales (page 533), la juste importance que les Missionnaires attachent a cette publication, et cor
bien elle est ripandue. Les herdtiques, eux aussi, la lisent avec curiosite et souvent arec sympathie.
On s'attache a repondre aux besoins religieux et aux desirs du lecteur. On se fera une idee de la physionomie de cette revue, par
I'indication de quelques-uns des articles du numero que nous venons de citer : Introduction A la lecture des Livres saints; les principales versions modernes. - Commentaires frangais du Nouveau
Testament. - La veritable Eglise du Christ, d'apres les Livres saints
et le temoignage de l'Eglise chaldeenne. - Mort de Felix Faure, sa
biographie (nous avons dit que ce numero est de 1899). Service funebre pour Felix Faure. -

Rome. -

NOUVELLES GENERALEs : Chronique

Le fils du shah a Paris. -

La Crite. -

Les iles Philippines. -

de

Mort de la reine de Bulgarie.
NOUVELLES D'OURMIAH ET DE

SALMAS.

187. Apres vingt-cinq ans d'existence, l'heure dtait venue
d'dcrire l'histoire des debuts d'une de ces grandes institutions qui surgirent en France aussit6t que fut proclamee
la libertd de 'enseignement supdrieur: les Universites
catholiques. On n'a pu jouir qu'un instant de cette legislation liberale; il en demeure cependant un reel profit. C'est
ce que l'on peut constater dans la savante itude : I'Institut
catholique de Paris, 1875-19o1, par Mgr P.-L. Pechenard,
recteur. (In-8, Paris, Poussielgue, 1902.)

En parlant des dernieres annees ecouldes et des ricents
accroissements, Mgr Pechenard a dcrit ces lignes bienveillantes qui nous interessent spdcialement (p. 271) :
De ces divers accroissements, le plus considerable et !e plus visiblement providentiel fut l'ouverture d'un nouveau seminaire. Depuis
quelques annees, le nombre des eleves ecclesiastiques s'augmentait
peu i peu; le seminaire des Carmes, 6tabli dans l'interieur des bitiments de l'Institut, ne suffisait plus i recevoir tous ceux qui se presentaient, et plusieurs etaient dans la necessite de se loger A I'h6tel.
Avertis de cet itat de choses, les devques declarerent qu'ils ne le
pouvaient tolerer qu'i titre provisoire, et confidrent au recteur le soin
de preparer l'ouverture d'une seconde maison eccldsiastique.A l'heure
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oilil desesperait presque d'aboutir, la Providence ddnoua elle-m~me
la situation. Le v6ndrable sup6ricur general de la Congrdgation des
pretres de la Mission, M. Fiat consentit, dans un sentiment de devouement au clerge et de parfaite bienveillance pour l'Institut, A ouvrir
un second sdminaire pour recevoir les cleves eccl6siastiques dans les
memes conditions vis-a-vis des &veques et de l'Institut catholique,
etavec la meme regle interieure que le aeminaire des Carmes.
Etabli au moins provisoirement, au numdro 88 de la rue du Cherche-Midi, et place sous la direction de M. Portal, ancien sup6rieur du
grand s6minaire de Nice, assiste de M. Vidal, le nouvel 6tablissement prit le nom de seminaire de Saint-Vincent-de-Paul.
II s'ouvrit pour la rentrde du mois d'octobre 1899, et deux ans a
peine s'ctaient 6coules, qu'il comptait deji trente-cinq pensionnaires.

188. ( Le devoir de ceux qui ont assistd A ces dvinements
(de Chine) est de fournir a leurs compatriotes des temoignages impartiaux et veritables qui puissent servir de base
a une opinion mieux raisonnee et plus juste. n C'est ce que
M. le baron d'Anthouard promettait en tdte de son livre:
la Chine contre l'etranger; les Boxers (In-12, Paris,
Plon, 1902); il a tenu parole. Son avant-propos donne un
bref et tres utile resume des evenements de Pekin et de
Tien-Tsin en g9oo.
Des plans et une illustration bien comprise augmentent I'interet
du livre. Les evenements douloureux de Tien-Tsin, dont I'auteur fut
le temoin, sont racontes avec des details qu'on trouverait difficilement silleurs. L'incendie, dans la nuit du 05 au 16 juin, du quartier
et de 1'eglise de Notre-Dame-des-Victoires, construite et rebAtie par
les Lazaristes, est decrit d'une maniere saisissante (p. 39). Pour la
rude journee de combat du 19, voici la peinture de l'h6pital des
Filles de la Charite (p. 55) : a L'h6pital a I'aspect d'un abattoir : on
y transporte aujourd'hui cinquante blesses russes et frangais; cela
fair cent quarante,avec ceux d'hier et d'avant-hier, et ii n'y a qu'une
vingtaine de lits. A la hate, on a jete sur le sol des tapis, des matelas, des nattes, des couvertures, de la paille, et on y depose les malheureux blesses. II y en a partout: dans la chapelle, dans la petite
&cole, dans le logement des scours. Le sang s'est repandu en longues
trainees sur les parquets et les dalles et laisse une odeur fade de
relents de pharmacie. Les descriptions des horreurs de Pekin ne sent
pas moins saisissantes. M.d'Anthouard y raconte avec plus de details
le siege des legations et donne un vif resume du siege du Pe-tang. II y
a grand intdert i voir comment un t6moin et un juge autorise apprecie la conduite de 1'entreprise et les rEsultats obtenus.
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189. On sait que la Socidte de secours aux blessis des
armees de terre et de mer avait organise un service d'ambulance qui prit place sur le navire affriti Notre-Damede-Salut. Dans un compte rendu intitul : En Chine, 1900i90o (In-4, Paris, Hachette), la Croix rouge franfaise,
qui etait a la trte de cette entreprise si pleine d'humaniti,
rend compte de ce qui a etd accompli.
Cinq Filles de la Charite, on le sait, s'embarquerent sur ce navire,
-- I la page i , on donne leurs photographies, - et la communauit
autorisait la Croix-Rouge i s'associer le concours de quinze autres
sceurs en Chine. Ce fut inutile. Les Filles de la Chariti de Chine
avaient deja Ctabli des ambulances. Le Notre-Dame-de-Salut fut
employd surtout it vacuer les malades sur Nagasaki, oil I'h6pital
frangais est tenu par les Seurs francaises de 1'Enfant-Jesus, de
Chauffailles.
Au.retour, les Filles de la Charit6 furent aussi chargees, sur le
meme navire-h6pital, du soin des malades, et le compte rendu leur
rend pour leur part de devouement cet hommage : a Les resultats
satisfaisants que nous avons obtenus doivent Ctre attribues, en grande
partie, au zele infatigable de nos Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul.
qui, dans toutes circonstances, ont rempli leur mission de charitd
avec cette vaillance et cette abnegation qui sont la gloire de leur
ordre et forcent I'admiration de tous ceux qui les voient a l'cuvre. D
(P. 48.)

9go. Saint Vincent

de Paul. Une pensde par jour.
Public en langue hongroise par Mgr Majer (Emerik), du
diocese de Gran.-Gran, Buzarovits, 1902. Un vol. in-18
de i83 pages.
Ce charmant ouvrage est la traduction en hongrois de trois opuscules de M. Jos. Angeli, C. M. : Pensees de saint Vincent de Paul
pour chaque jour de I'annde; le divin Consolateur, ou a tous ceux
qui soufrent, consolations de saint Vincent de Paul; la Conformitie i
la volonti de Dieu, d'apres saint Vincent de Paul. Pour la famille
religieuse de Saint-Vincent en Hongrie, notamment pour les Filles de
la Charit6, il n'y a encore que peu de livres de communautt
et d'ecrits
du saint, traduits en langue hongroise. Les s4murs seront heureuses
de possdder ce petit recueil, d'un format commode et agreable, et
qui est tout rempli des paroles de saint Vincent de Paul.
191. Dans une interessante brochure intitulde Richelieu, Monuments et Souvenirs (In-8, Tours, Bousrez, x888), M. I'abbd L.-A.
Bosseboeuf, qui annonce (p. 33) une histoire complete sur l'histoire
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civile, religieuse et artistique de Richelieu, donne par avance des
details interessants sur cette localite oh saint Vincent, par la volonte
du cardinal de Richelieu etablit ses missionnaires. L'auteur a deji
publi6 entre autres etudes sur le mime sujet : Fondation de la
paroisse de Notre-Dame de Richelieu; Saint Vincent de Paul a
Richelieu; et les Premiers Superieurs-Curesde Richelieu.
Richelieu (en latin dives locus, en vieux frangais Rfcheloc) appartient aujourd'hui au diocese de Tours; du temps du cardinal, qui fit
de cette localitd une veritable petite ville et y contruisit un chateau,
ce centre d'habitations appartenait au diocese de Poitiers.
En meme temps qu'il negociait avec 1'dveque de Poitiers pour
l'erection canonique de la paroisse, Armand du Plessis entrait en pourparlers avec saint Vincent de Paul, dans le but d'etablir i Richelieu
une residence de pretres reguliers. Dans la pensee du cardinal, ils
devaient precher des missions au peuple, preparer les eccldsiastiques
aux saints ordres A 1'epoque des Quatre-Temps, et tenir les retraites
pour le clerge durant quinze jours. Des la premiere semaine de janvier, il fut decide que sept pretres de la Compagnie se rendraient dans
la ville, a savoir: MM. Codoing, Durot, Perdu, Caillot, Gourain,
Benoit et Lambert aux Cousteaux; ce dernier, que Vincent de Paul
appelait 4 son csil s, etait charg6 de la direction de la maison. De son
c6te, le cardinal prenait l'engagement de fournir les logements ndcessaires, de procurer l'annexion de la cure i la mission, enfin de verser
en leurs mains le revenu des greffes de Loudun affermds 4 5oo livres.
Armand du Plessis fut si satisfait des travaux de ses missionnaires
qu'il en demanda dix autres a saint Vincent de Paul. Aussit6t
demande, aussit6t accorde. Mais sa mort, survenue a la fin de 1642,
ne lui laissa pas le temps de mettre la derniere main a sa fondation ni de solder les frais de construction et autres s'elevant i
ioi 36o livres. C'6tait la tache reservee i sa vertueuse niece, la
duchesse d'Aiguillon, comme agissant au nom du petit-neveu du cardinal, son legataire universel. Par contrat passe a Paris, le 2 septembre 1643, 4 baute et puissante dame Marie de Wignerod,duchesse
d'Aiguillon, pair de France, comtesse d'Agcnois et Condomois a souscrivit aux diverses requates de a messire Vincent de Paul, superieur
general des pretres de la Congregation de la Mission a.
Ainsi c ayant esgard et desirant que toutes les intentions dudict
feu seigneur cardinal soient accomplies P, pour couvrir les d6penses
passees et parer a Ilavenir, elle leur accorda d'une part i5 660 livres,
plus a3o8oo livres en pistoles d'Espagne,louys et autres monnaies ;
et d'autre part, la somme de 5 5oo livres de rente, pour laquelle elle
leur abandonnait a les terres, heritages et domaines d6pendant de
la baronnie, terre et seigneurie de Saint-Cassien, au pais du Lodunois i, avec divers autres immeubles. Les missionnaires possedaient
en outre plusieurs maisons en ville et plusieurs proprietis dans les
environs.
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Us ne tard6rent pas a acquerir dans le voisinage de Marie-de-l'Etoile,
le fief de Bois-Bouchard, qui leur servit de residence de campagne 1.
C'est ici le lieu de donner la liste des disciples de saint Vincent de
Paul qui dirigerent la maison de Richelieu,compose d'abord d'une
dizaine de pratres, puis de dix-huit ou vingt, vivant en communaut6.
Le premier supirieur, nous l'avons dit, fut Lambert aux Cousteaux,
qui n'eut que le gouvernement de la mission, sans y joindre le titre
curial (i638). Huit ans plus tard tous les obstacles etaient aplanis; la
duchesse d'Aiguillon presenta & l'agrement de 1'evque de Poitiers,
Jean-Baptiste Gilles, pritre du diocese de Lisieux. Nomme cure de
Richelieu, il prit benefice par procureur, en octobre 1645. A la
requate de Vincent de Paul et de la duchesse d'Aiguillon, I'Ordinaire rdunit le titre curial a la mission.
Des lors le cur6 sera le superieur lui-meme. Le premier dans ces
conditions est Denis Gautier. Les registres paroissiaux nous apprennent qu'au debut de son administration, a ont 6te b6nistes les quatre
cloches de I'eglise de cians donn6es par Mme la duchesse d'AiguilIon P, qui fut marraine, avec le jeune duc comme parrain.
Ses successeurs furent:Duchesne ( 1653), Legros ( 654), Gandouin
(1655), Cruoly (r661) et Pierre de Beaumont (1662). Ce dernier fut
enterrd dans 1'eglise, le 7 juin, a I'ge de quarante ans.Cetteannde-lt,
il dut y avoir une epid6mie & Richelieu : a certains jours on compte
jusqu'. sept et huit d6ces. Les superieurs-cures qui viennent ensuite
sont: Gilbert, Gissot (i662), Firmin Get (1668), Nicolas Thibault
(1671), Guillaume Duvaux ou de Vancel (1677), Thomas Barthe
(1683), Francois Dupuich (i685), Barre (1695) et Jean Dou6
(1696-700oo).

i. Bibliotheque de Tours, ms. 1412. Archives d6partementales.
Titres de la mission.
2. Archives de Richelieu. Registres d'etat civil. orrespondance de
saint Vincent. Bibliotheque de Tours, ms. 1412.
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Le Gdrant: C. SCHMKYEH.

imp. J. Dumoulin, i Parts.

NOTRE CARTE
De mm&e que nous avons reproduit, 1'annee dernitre, a la fin du
quatrieme numero des Annales, la carte des dtablissements des Missionnaires et des Filles de la Charit6 pendant le dix-huiti6me siecle,
gravie en 1792, nous donnons, cette ann6e, la carte des memes
itablissements pendant le dix-neuvieme siecle.
En la dressant, nous avons suivi, pour 1'poque presente, la liste
donnde par les Annales des Dames de la Charitd (in-8, Paris, igoi).
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